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The Proceedings of the second part of the Third Ordi-
nary Session of the Assembly of W. E. U. comprise two 
volumes: 
Volume IV: Assembly Documents. 
Volume V: Orders of the Day and Minutes of Pro· 
ceedings, Official Report of Debates, General Index. 
) (,, 
Les Actea ofliciela de la deuxieme partie de la troisieme 
session ordinaire de l'Assemblee de l'U. E. 0. comportent 
deux tomes: 
Tome IV : Documents de seance. 
Tome V : Ordres du jour et proci)s-verbaux, Compte 
rendu des debats, Index general. 
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Budget of the Assembly of Western European Union 
for the Financial Year 1957 1 
DRAFT SUPPLEMENTARY ESTIMATE 2 
23d July, 1951 
submitted on behalf of the Committee on Budgetary Affairs and Administration a 
by Mr. Edwards, Chairman and Rapporteur 
Head I: 
TABLE OF CONTENTS 
Summary of Estimates for the Supplementary Budget. 
Allocation of Expenditure under Heads and Sub-heads. 
Explanatory Memorandum. 
Summary of Estimates for the Supplementary 
Budget for the Financial Year 1957 
Details 
Expenditure for Staff 
Head II: Expenditure relating to temporary personnel. ................... . 
Head IV: General Administrative Costs ................................. . 
Head V: Other Expenditure 
Total ..... . 
1. See Document 24. 
2. Adopted unanimously by the Committee. 
Supplementary 







3. Mernbera of the Committee: Mr. EdwardB (Chairman); MM. Punder, RadiuB (Vice-Chairmen): MM . .'Uolter, 
le Hodey, Bichet, Kalenzaga, Conte, HaaBler, Marx, Metzger, Basile, Cerulli Irelli, De Vita, Storchi, Schau8, Du.ynsfee, 
Ruygers, Ounningham, Kirk, Finch (Substitute: Royle). 
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Document 56 23 juiUet 1957 
I 
I 
Budget de l 'Assemblee de l' Union de l 'Europe Occidentale 
pour l'exercice financier 1957 1 
PREVISION DE CREDITS SUPPL£MENTAIRES 2 
presentee au nom de la commission des Affaires budgetaires et de I' Administration 3 
par M. Edwards, president et rapporteur 
TABLE DES l\IATitRES 
Resume des previsions de budget supplementaire. 
Repartition des depenses par chapitres et articles. 
Expose des motifs. 
Resume des previsions de budget supplementaire 
pour l'exercice financier 1957 
----------
X ature des depenses 
Chapitre I: Depenses de personnel ..................................... 
Ghapitre II: Depenses afferentes au personnel temporaire ................. 
Chapitre I V : Frais generaux ........................................... 
Chapitre V: Autres depenses .......................................... 
Total ...... 
I. Voir Document 24. 










3. Membres de la Commission: MM. Edwards (president) ; MM. P-ander, Radius (vice.presidents) ; MM. Molter, le 
Hodey, Bichet, Kalenzaga, Conte, Haasler, Marx, Metzger, Basile, Cerulli Irelli, De Vita, Storchi, Schaus, Duynstee, 
Ruygers, Cunningham, Kirk, Finch (suppleant: Royle). 






Allocation of Expenditure under Heads and Sub-heads 
Details 
Head I- ExPENDITURE FOR STAFF 
Sub-Head l : Salaries of permanent establishment .......... . 
Sub-Head 2: Allowances, Social Charges etc. 
(B) Social Charges 
(a) Social Securit~ .................................. . 
(c) Provident Fund ................................. . 
ToTAL oF HEAD I ...... . 
Head II - EXPENDITURE RELATING TO TEMPORARY PERSONNEL 
Sub-Head 3: 
l. Parliamentary Staff 
(a) Temporary Parliamentary Staff required for the Ses-
sions of the Assembly .......................... . 
2. Linguistic Staff 
(A) Interpretation Services 
(a) Interpretation Services required for the Sessions of 
the Assembly ................................... . 
(b) Interpretation installation required for meetings held 
in London and not in Paris ..................... . 
(B) Translation Services 
(a) Temporary Translators for the Sessions of the Assembly 
TOTAL OF HEAD IJ ..... . 
Head IV - GENERAL ADMINISTRATIVE cosTs 
Sub-Head 6: Postage, telephone and telegraph charges .... . 
Sub-Head 7 : Paper, stationery and office supplies ......... . 
Sub-Head 8 : Printing and publishing of Assembly records .. . 
TOTAL OF HEAD IV ..... . 
Head V - OTHER EXPENDITURE 
Sub-Head 15 : Official journeys of members of the Office of 
the Clerk ................................ . 
To~AL oF HEAD V ...... . 
12 
Total Supplementary 



















Repartition des depenses par chapitres et articles 
Nature des depenses 
Ohapitre I. - DEPENSES DE PERSONNEL 
Art. l : Traitement du personnel · du cadre permanent 
Art. 2 : Indemnites, charges sociales, etc. 
(B) Charges sociales 
(a) Securite Sociale ................................. . 
(c) Caisse de Prevoyance 
TOTAL DU CHAPITRE I ...... . 
Ohapitre II.- DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL TEMPORAIRE 
Art. 3: 
l. Personnel parlementaire 
(a) Personnel parlementaire temporaire dont !'assistance 
est m)cessaire durant les sessions de l' Assemblt)e .... 
2. Personnel linguistique 
A. Interpretes 
(a) Personnel d'interpretation necessaire pour les sessions 
de l' Assemblee ................................... . 
(b) Installations mises a la disposition des interpretes pour 
les reunions tenues a Londres et non pas a Paris .. 
(B) Traducteurs 
(a) Traducteurs temporaires pour les sessions del' Assemblee 
TOTAL DU CHAPITRE li ...... . 
Ohapitre IV. - ]'RAIS GENERAUX 
Art. 6 : Frais d'affranchissement, de telephone et de telegraphe 
Art. 7 : Papier et fournitures de bureau .................. . 
Art. 8 : Frais d'impression et de publication des documents 
de l'Assemblee .................................. . 
ToTAL DU CHAPITRE IV ..... . 
Ohapitre V. - AUTRES DEPENSES 
Art: 15 : Frais de mission des membres du personnel du Greffe 
TOTAL DU CHAPITRE V ..... . 
12 
_ Total des previsions 
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DOCUMENT 5fi 
Head I. -- Expenditure for Staff 
Estimate : Frs 870,000 
Sub-Head 1 - SALARIES OF PERMANENT ESTABLISHMENT 
Estimate : Frs 550,000 
Salary of grade 8 official (May-December) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 550,000 
Sub-Head 2 - ALJ,OWANCES, SOCIAL CHARGES, ETC. 
Sub-Head 2 (B) - SoCIAL CHARGES 
(a) Social Security 
(c) Provident Fund 
Estimate : Frs 320,000 
Estimate : Frs 70,000 
Estimate: Frs 250,000 
Head II. -- Expenditure relating to temporary personnel 
Sub-Head 3 
Estimate : Frs 3,250,000 
l. PARLIAMENTARY STAFF 
(a} Temporary Parliamentary Staff required for the Sessions of the ARsembly 
Estimate: Frs 1,000,000 
2. LINGUISTIC STAFF 
(A) Interpretation Services 
(a} Interpretation Services required for the Sessions of the Assembly 150,000 
(b) Interpretation inRtallation required for meetings held in London 
and not in Paris . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100,000 
Estimate: Frs 250,000 
(B) Translation Services 
(a} Temporary Translators for the Sessions of the Assembly 
Estimate : Frs 2,000,000 
Head IV. - General administrative costs 
Estimate : Frs 7,200,000 
8?tb-Hea.d 6 - POSTAGE, TELEPHONE AND TELEGRAPH CHARGES 
Estimate : Frs 200,000 
Additional expenditure for 1957. Increase of 20 % on postal, telephone and telegraph charges on 
the basis of 1,000,000 Frs for six months July-December. 
13 
',, - 'J 
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DOCUMENT 56 
Chapttre 1. - Depenses de personnel 
PrevisionB: Frs 870.000 
Article 1. - TRAITEMENTS DU PERSONNEL DU CADRE PERMANENT 
Previsions: Frs 550.000 
Salaire d'un fonctionnaire du grade 8 (mai-decembre) . . . . . . . . . . . . 550.000 
Article 2. - lNDEMNITES, CHARGES SOCIALES, ETO. 
Article 2 (B). - CIIAR.oES SOCIALES 
(a) Securite Sociale 
(c) Caisse de Prevoyance 
PrevisionB : Frs 320.000 
PrevisionB : Frs 70.000 
PrevisionB: Frs 250.000 
Chapitre 11. - Depenses afferentes au personnel temporaire 
Article 3 
PrevisionB: Frs 3.250.000 
l. PERSONNEL PARLEMENTAIRE 
(a) Personnel parlementaire temporaire dont !'assistance est necessaire durant 
les sessions de 1' Assemblee. PrevisionB : Frs 1.000.000 
2. PERSONNEL LINGUISTIQUE 
(A) Interpretes 
(a) Personnel d'interpretation necessaire pour les sessions del' Assemblee 150.000 
(b) Installations mises a la disposition des interpretes pour les reunions 
tenues a Londres et non pas a Paris. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100.000 
PrevisionB: Frs 250.000 
(B) Traducteurs 
(a) Traducteurs temporaires pour les sessions de l'Assemblee 
Previsions : Frs 2.000.000 
Chapitre IV. - Frais generawc 
PrevisionB : Frs 7.200.000 
Article 6. - FRAIS D'AFFRANOHISSEMENT, DE TELEPHONE ET DE TELEGRAPHE 
PrevisionB: Frs 200.000 
Depenses supplementaires pour 1957. Augmentation de 20 % 4eB frais d'affranchissement, teie. 




Sub-Head 7 - PAPER, STATIONERY AND. OFFICE SUPPLIES 
Esti'fM,te: Frs 1,000,000 
Expenditure to 15th June ............................. . 
Office supplies in Strasbourg for the Assembly ........... . 
Purchase of roneo paper, stencils, duplicating ink and minor 
office stationery to the end of the year ................. . 
Appropriation voted in 1957 ........................... . 







Sub-Head 8 - PRINTING AND PUBLISHING OF ASSEMBLY RECORDS 
Esti'fM,te : Frs 8,040,000 
First Part of the Third Ordinary Session 2 
(i) Expenditure in relation to printing the Report of the Council 2,220,000 
(ii) Additional expenditure in relation to printing Assembly 
documents . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 820,000 
Second Part of the Third Ordinary Session 
Expenditure in relation to the printing of Assembly documents 
(9-10 sittings) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,000,000 
Frs 8,040,000 
Head V. ---- Other expenditure 
Sub-Head 15 - OFFICIAL JOURNEYS OF MEMBERS oF THE OFFICE OF THE CLERK 
[nc?"eased expenditure foreseen Esti~e: Frs 1,100,000 
(a) 2 officials for preparation and proof-reading May and Octo-
ber (40 days each) .................................. . 
(b) Missions to Strasbourg of the Personal Assistant to the 
President ............................................. . 
(c) Increase in number of days presence required of the Clerk 
in Paris and at other W. E-. U. meetings ................ . 
(d) Increased number of missions for members of the Office of the 
Clerk necessitated by the increase in volume of the work of 







1. Actual consumption of paper and office supplies for the period 1st January- 15th June amounted to Frs 600,000 
plus the Session in Strasbourg Frs 300,000 = Total Frs 900,000. 
2. A. Publication of documents for the May Session 
Printing of Assembly documents ........................................................... . 
Re-printing of the revised text of the Charter and Rules of Procedure ........................ . 
Publishing of the Struye Report ........................................................... . 
Printing of questions put to the Council ................................................... . 
Printing of the Calendar and the Agenda of the Assembly ................................... . 
Printing of voting lists ................................................................... . 










Appropriation voted for 1957 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,000,000 
Excess expenditure. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 820,000 
B. PrintitJ.g of the Report of the Council ta the Assembly, First Part of the Third Ord_inary Session . . . 2,220,000 
Amount required ........ : . ... : ....•....•......... : •.................. _. • .. . . . . 3,04.0,.000 
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Article 7. - PAPIER ET FOURNITURES DE BUREAU 
Prevision8 : Frs 1.000.000 
Depenses jusqu'au 15 juin ...................................... . 
Fournitures de bureau a Strasbourg pour 1' Assemblee ............. . 
Achat de papier ronoo, de stencils, d'encre a polycopier et autres four-
nitures de bureau jusqu'a la fin de l'annee ...................... . 






Somme necessaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000.000 
Article 8. - FR..us D'IMPRESSION ET DE PUBLICATION DES DOOUMENTS DE L'ASSEMBLEE 
. Prevision8: Frs. 8.040.000 
Premiere partie de la troisieme session ordinaire 2 
(i) Frais d'impression du rapport du Conseil .............. . 2.220.000 
(ii) Depenses supplementaires pour !'impression des documents 
de 1' Assemblee ....................................... . 820.000 
Deuxieme partie de la troisieme session ordinaire 
Frais d'impression des documents de l'Assemblee (9 a 10 seances) 5.000.000 
Frs 8.040.000 
Chapitre V. - Autres depenses 
Article 15. - FRAIS DE MISSION DES MEMBRES DU PERSONNEL DU GREFFE 
Depenses supplementaires prevues 
PreviBiO'TUJ : Frs 1.100.000 
(a) 2 agents du Greffe pour la preparation et la lecture des 
epreuves, mai et octobre (40 jours chacun) .............. . 
(b) Mission a Strasbourg de la secretaire particuliere du 
President ............................................ . 
(e) Journees de presence plus nombreuses du Greffier a Paris 
ou ailleurs pour assister aux reunions de l'U. E. 0 ...... . 
(d) Missions plus nombreuses du personnel du Greffe necessitees 
par I' augmentation du volume des travaux de I' Assemblee 






1. La consommation de papier et de fournitures de bureau entre le 1 er janvier et le 15 juin s'elevait a Frs 600.000 
plus, pour la session de Strasbourg, Frs 300.000 = total Frs 900.000. 
2. A. Publication dea documents de la aeaaion de mai 
Impression des documents de 1' Assemblee ................................................... . 
Reimpression du texte revu de la Charte et du Reglement .....................•.............. 
Publication du rapport Struye ......... · .................................................... . 
Impression des questions posees au Conseil ................................................. . 
Impression du calendrier et de l'ordre du jour de l'Assemblee ................................ . 
Impression des listes de vote ............................................................. . 










Credits votes pour 1957 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.000.000 
Depense en excedent ..................................................... . 










(submitted by Mr. Edwards, Chairman and Rapporteur) 
1. It was expected: that in the early staJges of 
the Assembly's budgets they would be somewhat 
experimentllll and it might be necessary to have 
recourse to supplementary budget~. 
2. The Clerk has examined the nnancial posi-
tion of the Assembly with extreme care, bearing 
in mind the necessity for strict economy. Butt the 
ootuaJ daHy functioning of the Assem!bJy has 
proved. certain estimates to be inadequate. 
3. Among fa-etors that ha;ve .led to this in-
creased expenditure are the foHowing : 
the number of sittings of the Assembly has 
increased substanti'ally. In 1956 there were 
eleven sittings ; in 1957 there will be between 
eighteen and twenty sittings. The effect is 
to double the oost of printing the Official 
Report and to leald to increased expendi-
ture on office supplies, paper, stenci·ls, etc. 
Temporary struff, especia[.ly trans~ators, are 
required for longer periods. Missions are 
lengthened in order to comp·lete the work o;f 
the Assembly; 
the work of Committees has increased consi-
deraJbly and they now meet several times a 
year outside the sessions of the Assembly. 
4. No items entailing new questions of prin-
ciJ)le are raised in this supplementary budget, 
but it must be stressed tha;t the sums now re-
quested have been cut to the absollute minimum 
required. 
Head I. - Expenditure for Staff 
Sub-Heads 1 and 2- SALARIES AND ALLOWANCES 
The increased expenditure under this head is 
due to: 
recruitment of a private assistant for the 
President of the Assembly, approved by the 
C'Ouncil on 15th May, 1957 ; 
reassessment of the Provident Fund in the 
Hght of the temporary allowances approved 
by the Counchl on 25th April ; 
the amount voted for Social Security has 
proved insufficient in view of the fact that 
temporary officials recruited for Commit-
15 
tee meetings are insured under the French 
SociaJl Security. 
Head II. - Expenditure relating 
to temporary personnel 
Sub-Head 3- PARLIAMENTARY 
AND LINGUISTIC STAFF 
The Committee of Ministers of the Council 
of Europe - which includes the Member States 
of Western European Union- having ·approved 
8Jil increase in the da1ly rates paid to temporary 
Assembly staff '(the first since 1950), this has 
necessita.ted increasing the rates applicable to the 
Western European Union Assemlbly's temporary 
staff, as the personnel in question is recruited 
for the whole perio'd of the consecutive Sessions 
of the two Assemblies. 
In addition the aJJI.owance for travel has proved 
insufficient in the ilight of the accounts received 
from the Oouneil of Europe on 3rd July. 
With regard to translators, the difference ta-
kes into account not only the increase in rates, 
but also a very oonsiderablle increase in the num-
ber of pages to be translated 1 assuming that 
the October Session will not involve less work 
than did the May Session in this respect. 
Head IV. - General administrative costs 
Sub-Head 6- PosTAGE, TELEPHONE 
AND TELEGRAPH CHARGES 
It has been necessary to foresee an additional 
a:mount under this sub-head to cover the increase 
of 20 % in postal, telegraph and telephone rates 
applied by the French P.T.T. authorities a:s from 
1st July. The appropriation voted in 1957 was 
Frs 2,000,000. The incrPase has been based on 
20% of Frs 1,000,000. 
1. October 1956 : 573 pages 
May 1957: 975 pages 
(cf. Sub-head 8 below). 
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Expose des motifs 
(presente par M. Edwards, president et rapporteur) 
1. n etait prevu qu'au debut, les budgets de 
l'Assemblee seraient etablis d'une m.aniere appro-
ximative et qu'il faudrait peut-etre faire appei 
a des budgets supplem.entaires. 
:!. Le Greffier a etu<lie avec un soin extreme 
la position financiere de •l'Assem.bl-ee, sous l'81ngle 
de la plus stricte ooononrie. Toutefois, iJ.a marehe 
des traYaux de l'Assemblee a reve'l~ que certaines 
previsions etaient insuf.fisantes. 
3. Parmi IJ.es facteurs qui ont cause ces depense'l 
supplementaires, citons •les suivants : 
'le nombre des seances de l'Assemblee a 
consil(lera;blement augmente. En 1956, il y 
en a eu onze ; en 1957, il y en aura de dix-
huit a vingt. En oonsequence, les frais d'im-
pressi<m des oomptes rendus seront doubles 
et les fournitures de bureau, le papier, les 
stencils, etc. feront l'objet de depenses ac-
crues. Il faudra ·recruter +le personnel tern .. 
poraire, et ·en partieu'lier les traducteurs, 
pour des periodes pilus 11ongues. Les missions 
seront prolongees afin d'achever les travaux 
de l'Assemblee ; 
les travaux des commissions se sont consi-
derablement aecrus ; elles se reunissent il 
present plusieurs iois par an en dehors de& 
sessions de ·l'Assem.'blee. 
4. Ce budget supp1ementaire ne souleve aucunc 
nouveHe question de principe. Signalons toute-
fois que les sommes a present demandees ont ete 
reduites au strict minimum. 
Chapitre I. - Depenses de personnel 
.!1rticles 1 et 2 - TRAI'l'EMENTS ET INDEMNITE8 
L'augmenta'tion des depenses re:levant de ce 
chapitre est due : 
ra;u recrutement d'une sooretaire particulliere 
pour iJ.oe President de 'l'Assemblee, approuve 
par IJ.e Conseil le 15 mai 1957 ; 
a [a reeva;luati'cm de la Caisse de Prevoyance 
en fcmction des in'dem.nites temporaires ap-
prouvees par Je Conseil le 25 avril ; 
1es credits votes pour •la Soourite Socialle se 
sont ~eveles insuffisants &ant donne que le 
peTh"'nnel tem.poraire recrute pour 1es reu-
15 
nions des commissions est couvert par la 
Securite Soeiale fran(]aise. 
Chapitre 11. - Depenses afferentes 
au personnel temporaire 
Article 3- PERf:ONNEL PARLEMENTAIRE 
E'l' LINGUISTIQUE 
Le Comite des 1\iinistres du Conseill de !'Eu-
rope - qui comprend les Etats mem.bres · de 
l'Union de l 'Europe Occidentale - a approu:ve 
une augmentation du sailaire journalier verse au 
personnel temporaire de l'Assemblee ('la premiere 
depuis 1950). En consequ-ence, 'le salaire jour-
nalier du personnel temporaire de l'Assemblee 
de ~'Union de l'Europe Occidentall·e a du etra 
augmente dans la meme proportion puisque le 
personnel en question ·est recruue pour la periode 
couvrant les sessions consecutives des deux as-
semblees. 
En outre, les frais de V'Oyage se sont rev~les 
insuf.fisan'ts, vu +les releves de oomptes re<;us du 
Consei'l de -1 'Europe le 3 jui'llet. 
En ce qui eoneerne les traducteurs, la diffe-
rence tient compte non seulement de ~'augmen­
tation du salaire journalier, mais auS:Si du nombre 
beaucoup plus eleve de pages a traduire t, en 
prevoyant que :la session d'octobre ne represen-
tera pas un travail moindre qu-e celle de mai. 
Chapitre IV. - Frais generaux 
A-rticle 6- FRAIR o'AFFRANCHISSEMENT, 
DE TELEPHONE ET DE TELEGRAPHE 
Il a fallu prevoir une somme supplementaire 
pour cet article afin de couvrir 1'augmentation 
de 20% des frais d'affranchissement, de tele-
graphe et de telephone appliquee par les P.T.T. 
fran<;aises a dater du 1•r juillet. Les credits vo-
tes en 1957 s'mevaient a Frs 2.000.000. Le supple-
ment a ete calcule sur ila ba;se de 20 % de Frs 
1.000.000. 
l. Octobre 1956: 573 pages. 
Mai 1957: 975 pages 
(cf. article 8 ci-dessous). 
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Sub-Head 7 - PAPER, STATIONERY 
AND OFFICE SUPPLIES 
The appropriation voted under this sub-head 
for 1957 was Frs 1,000,000. It is estimated that 
a further Frs 1,000,000 will be necessary to meet 
the requirements of the Assembly until the end 
of- the year. 
The estimate for stationery utilised in Stras-
bourg proved insufficient as the aecounts from 
the Councill of Europe were not communicated 
to the Office of the Olerk unti~ the end of De-
cember, when the Budget for 1957 harl •already 
been approved by the OounciiJ.. 
A further reason for the increased expenditure 
is due to the considerable increase in the number 
of documents prodUICed by the Committees of 
the .Assembly. 
Sub-Head 8- PRINTING AND PUBLISHING 
OF ASSEMBLY RECORDS 
The chief reasons for the increased expendi-
ture are as follows : 
(i) the grea1Jly increased nUJmber of pages of 
the Assembly's own documents in compa-
rison with last year 1 ; 
(ii) the printing of the Council's Report cost 
over half the whole credit for the year; 
I. Official Report in April 1956 : 266 pages, in May 
1957: 456 pages. 
16 
(iii) the printing of a certain number of non-
recurring items ( eg. amended text of the 
Rules of Procedure etc.) ; 
(iv) the Councill of Europe has declined to give 
its further services in relation to printing 
free of charge, and these services have to 
be paid for this year. 
Head V. - Other expenditure 
Sub-Head 15 - OFFICIAL JOURNEYS OF MEl\IBERS 
OF THE OFFICE OF THE CLERK 
The reasons for the increased expenditure are 
as follows: 
{a) the Council of Europe no •longer deal with 
the puMications of the Assembly free of charge. 
This necessitates missions of a senior official and 
run assistant to Strasbourg to prepare ranid proof-
•read documents (estimated 81t 40 days for each 
official for each part-Session) ; 
(b) missions of the Personal .Assistant to the 
President to Strasbourg (see explanation to Sub-
Head 1); 
(c) the increase in the volUJme of the work of 
the Assembly and its Committees has necessitated 
the Clerk spending longer in Paris and at meet-
ings in London and elsewhere ; 
(d) increased number of missions for members 
of the Office of the Olerk necessitated by the 
increase in volume of the work of the Assembly 
and Committees. · 
Article 7 - p APIER ET FOURNITU.R.ES 
DE BUREAU 
Les cr'Mits votes en 1957 pour cet article s'ele-
vaient a Frs 1.000.000. L'on estime qu'une somme 
supplementaire de 1.000.000 Frs sera necessaire, 
pour couvrir les besoins de :l'.Assemblee d'ici la fin 
de l~an111ee. 
l1a somme prevue pour les fournitures de bu-
reau a Strasbouvg s'est reveloo insuffisaJD.te, mais 
les comptes du ConseiJ. de !'Europe n'ont ete 
communiqllles au Greffe que fin decembre, alors 
que [e budget de 1957 avait deja ete approuve 
par Qe Conseil. 
L'augmentation des depenses est egaJ:ement due 
au nombre oonsiderablement accru d·e documents 
rediges par les commissions de l'Assemblee. 
Article 8 - FRAIS D11MPRESSION ET DE PUBLICATION 
DES DOCUMENTS DE L' ASSEMBLEE . 
Les principaJI.es raisons de 1 ~augmentation des 
depenses sont les sui:vantes: 
(i) le nombre beaucoup plus grand de pages 
que comportent les documents de l'Assem-
blee, en comparaison avec l'annee der-
niere1; 
(ii) !'impression du rapport du Conseil a 
coute 1a moitie des credits prevus pour 
lll;nnee entiere ; 
I. Actes officials en avril 1956 : 266 pages ; en mai 
1957 : 456 pages. 
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(iii) l'i:mpression, a titre emeptionnel, d'un cer-
tain nQ.Ill.bre de te:lltes (cf. texte amende de 
la Charte et du Reglement, etc.) ; 
(iv) le Conseil de l'Europe a refuse de pour-
suivre gratuitement les travaux de publi-
cation ; cette annee, ees services doivent 
etre remuneres. 
Chapitre V. --- Autres depenses 
Article 15 - FRAIS DE MISSION 
DES l\IEMBRES DU PERSONNEL DU GREFFE 
L'accroissement des depen~Se~S est du aux rai-
sons suivantes: 
(a) 'le Consehl de l'Europe ne s'occupe plus 
gratuitement des publications de 'l'Assemblee. 11 
est 1dOD!C necessaire qu'un fonctionnaire supe-
rieur et une assistante se renden:t en mission a 
Strasbourg din de prepaTer et eorriger ies epreu-
ves des documents ( chacun pendant 40 jours, pour 
ebaque partie de session) ; 
(b) missions a Strasbourg de ta secretaire par-
ticuliere du President {voir explications a l'ar-
ticle 1) ; 
{c) l'accroissement du v()llume des travaux de 
l'Assemblee et de ses commissions a oblige le 
Greffier a passer plus de temps a Paris et a as-
sister a davantage de reunions a Londres ou 
ailleurs; 
'(d) missions plus nombreuses d'agents du 
Greffe DiOOessitees par l'aooroissement du volume 
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Allocation of Expenditure under Heads and Sub-Heads 
Details 
Head I - EXPENDITURE FOR STAFF 
Sub-Head 1 : Salaries of permanent establishment ....... . 
Sub-Head 2: Allowances, social charges, etc .............. . 
ToTAL oF HEAD I ......... . 
Head]] - EXPENDITURE RELATING TO TEMPORARY PERSONNEL 
Sub-Head 3: Temporary Parlia~~ntary ,sta~, Press and 
Information, linguistic apd auxiliary staff and 
miscellaneous expenditure ........ : ........ . 
ToTAL oF HEAD II ........ : . · 
Head JJJ - EXPENDITURE ON PREMISES AND EQUIPMENT 
Sub-Head 4 : Premises ................................. . 
Sub-Head 5 : Capital equipment ....................... . 
ToTAL OF HEAD Ill ........ . 
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Sub-Head 6: Postage, telephone and telegraph charges, etc. 
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Sub-Head 11 : Bank charges ............................ . 
ToTAL OF HEAD IV ........ . 
Head V - OTHER EXPENDITURE 
Sub-Head 12 : Travel and subsistence allowances of Repre-
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Sub-Head 13: Representation expenses of the President, 
expenses of the Chairmen and Rapporteurs of 
Assembly Committees and representation ex-
penses of the Clerk ...................... . 
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Sub-Head 17 : Expenditure on information ............... . 
Sub-Head 18 : Political Groups ......................... . 
Sub-Head 19: Contingencies, and other expenditure not 
elsewhere provided for .... ; ............... . 
TOTAL OF HEAD V .......... . 
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Repartition des depenses par chapitres et articles 
Nature des depenses 
Chapitre I. - DEPENSES DE PERSONNEL 
Art. 1 : Traitements du personnel du cadre permanent ... . 
Art. 2 : Indemnites, charges sociales, etc ................ . 
TOTAL DU CHAPITRE I ......... . 
Chapitre JJ.- DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL TEMPORAffiE 
Art. 3: Personnel temporaire parlementaire, presse et infor-
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depenses ..................................... . 
TOTAL DU CHAPITRE 11 ........ . 
Chapitre Ill. - D:EPENSES DE LOCAUX ET D'EQUIPEMENT 
Art. 4 : Locaux ...................................... . 
Art. 5 : Equipement .................................. . 
TOTAL DU CHAPITRE Ill ....... . 
Chapitre IV. - FRAis GENERAUX 
Art. 6 : Frais d' affranchissement, de telephone et de tele-
graphe, etc. . ................................. . 
Art. 7 : Papier et fournitures de bureau ................ . 
Art. 8 : Frais d'impression et de publication des documents 
de l'Assemblee ................................ . 
Art. 9: Achat d'ouvrages de documentation, d'annuaires, etc. 
Art. 10: Voiture de service pour l'Assemblee ............. . 
Art. ll : Frais de banque ............................... . 
TOTAL DU CHAPITRE IV ....... . 
Chapitre V. - AuTRES DEPENSES 
Art. 12: Frais de voyage et indemnites de sejour des Repre-
sentants pour lea reunions du Bureau, du Comite 
des Presidents et les reunions communes ......... . 
Art. 13 : Frais de representation du President, frais de fonc-
tion des presidents et rapporteurs de com~siollll de· 
l' Assemblee, et frais de representation du Greffier .. 
Art. 14: Missions d'etude des commissions ............... . 
Art. 15: Frais de mission des membres du personnel du Greffe 
Art. 16: Frais de voyage, indemnites de sejour et lionoraires 
des experts et du commissaire aux comptes ..... . 
Art. 17 : Depenses pour !'information .................... . 
Art. 18 : Groupes politiques ............................ . 
Art. 19: Depenses extraordinaires et toutes depenses non 
prevues 
ToTAL DU OHAPITRE V ........ . 
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Head I. - Expenditure for Staff 
Sub-Head 1 - SALARIES OF PERMANENT ESTABLISHMENT 
Estimate : Frs 27,943,000 
. ' 
(a) (i) Existing Establishment 
Rank ·EW.U. I 
Salaries No. Total 1 
Grade (French francs) 
--
The Clerk •••••••••••••••••• 0 ••• 0 0 Hors-cac:lre 2,000,000 1 2,000,000 
The Clerk Assistant ••• 0. 0 ••••••••• Hors-cadre 2,700,000 1 2,700,000 
Secretaries • 0. 0 ••••••• 0. 0. 0 ••••••• 13 1,750,000/2,350,000 2 4,145,000 
12- 1,450,000/1,810,000 2 3,505,000 
Supervisor •••••••••• 0. 0 •••••• 0 ••• 10 1,140,000/1,425,000 1 1,240,000 
Personal Assistants • 0. 0 ••• 0 •• 0 •••• 8 995,000/1,286,000 3 3,030,000 
Book-keeper 0 •• 0 •• 0 •• 0 0 0. 0 ••• 0 0 •• 0 7 815,000/1,025,000 1 848,000 
Bilingual shorthand-typists .......... 7 815,000/1,025,000 5 4,385,000 
Auxiliary Roneo /Messenger ......... 4 700,000 /865,000 1 760,000 
17 22,613,000 
(a) (ii) Increase of establishment 
Rank 
I 
W.E.U. Salaries No. Totall Grade (French francs) 
Secretary • 0. 0 •• 0 •• 0 •• 0 •• 0. 0 •••••• 12 1,450,000/1,810,000 1 1,545,000 
Bilingual shorthand-typists .......... 7 815,000/1,025,000 3 2,545,000 
Auxiliary (Chauffeur-messenger) ..... 3 619,000/725,000 1 640,000 
--
5 4,730,000 
(b) Special allowance of the Clerk Assistant .............. Frs 300,000 
(c) Replacement of Junior Staff on sick leave 
Estimate: Frs 300,000 
1. Comprises basic salary and temporary allowance. 
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Chapitre I. - Depenses de personnel 
Article 1. - TRAITEMENTS DU PERSONNEL DU CADRE PERMANENT 
Pre:visions : Frs 27.943.000 
(a) (i) Cadre existant 
Fonctions Grade Traitements Nom- Totall U. E· 0 . (francs fran9ais) bre 
. 
Greffier ........................... Hors-cadre 2.000.000 I 2.000.000 
Greffier Ad joint .................... Hors-cadre 2.700.000 1 2.700.000 
Secretaires ....................... 13 1.750.000/2.350.000 2 4.145.000 
12 1.450.000 /1.810.000 2 3.505.000 
Assistant d'encadrement ........... 10 1.140.000/1.425.000 1 1.240.000 
Assistantes qualifiees .............. 8 995.000/1.286.000 3 3.030.000 
Comptable ....................... 7 815.000/1.025.000 l 848.000 
Steno-dactylographes bilingues ..... 7 815.000/1.025.000 5 4.385.000 
Auxiliaire /Roneo-messager .......... 4 700.000/865.000 1 760.000 
--
17 22.613.000 
(a) (ii) Augmentation du cadre 
Fonctions Grade Traitements Nom- TotaJ 1 U.E.O. (francs fran9ais) bre 
--
Secretaire ......................... 12 1.450.000/1.810.000 1 1.545.000 
Steno-dactylographes bilingues ..... 7 815.000/1.025.000 3 2.545.000 
Auxiliaire (Chauffeur-messager) ..... 3 619.000/725.000 1 640.000 
--
5 4.730.000 
(b) Indemnite speciale pour le Greffier Adjoint ............ Frs 300.000 
(c) Remplacement de personnel de grade inferieur en conge de maladie 
Previsions: Frs. 300.000 




Sub-Head 2 - ALLOWANCES, SOCIAL CHARGES, ETC. 
• 
Estimate: Frs 12,889,000 
Sub-Head 2 (A) - ALLowANcEs. 
Estimate : Frs 6,467,000 
(a) (i) Head of family' allowance - existing establishment 
Rank W.E.U. No. Amount Grade (French francs) 
Secretary • 4 ••••• 0 0. 0 ••••• 0. 0 0 ••• 0 0 ••••••• 0 •• 0 ••• 0. 0. 13 1 146,000 
Secretary •••• 0 0 0 0 ••• 0 ••• 0. 0 0 0. 0 •••• 0 ••• 0 0 0 ••••• 0 •• 0. 12 1 130,000 
Auxiliary 0 •••••• 0 ••• 0 ••• 0 ••••••••••• 0. 0 ••••••••••• 0 0 4 1 64,000 
3 340,000 
(ii) Head of family allowance - increase of establishment 
Rank W.E.U. No. Amount Grade (French francs) 
Secretary •••• 0 0 •••••• 0 •••••••••••••••••••••• 0 ••••••• 12 1 130,000 




(i) Children's allowances 
existing establishment : 112,000 Frs per year 
per child 112,000 Frs x 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 672,000 
(ii) Children's allowances 
increase of establishment : 112,000 Frs X 3 . . . . . . . . . . . . . Frs 336,000 
Estimate: Frs 1,008,000 
(c) 
(i) Expatriation allowance - existing establishment 
Rank W.E.U. Rate No. Total 1 Grade (French francs) 
-
Secretaries • 0 0 •••••• 0 0. 0 0 •• 0 0 0 0 0 0 •• 0 •••• 13 550,000 ~~ 1 616,000 
12 410,000 s 1 460,000 
Supervisor •• 0. 0 ••••• 0 ••• 0 •• 0. 0 ••••••••• 10 410,000 s 1 460,000 
Personal Assistant 0. 0 0 0 ••••• 0 0 •• 0 ••••••• 8 255,000 s l 286,000 
Bilingual shorthand-typists ••••••• 0. 0 0 ••• 7 255,000 s 2 572,000 
6 2,394,000 I 
I. Includes temporary allowance. 
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Article 2. - lNDEMNITES, CHARGES SOOIALES, ETC. 
Previsions : Frs 12.889.000 
Article 2 (A) - lNDEMNITES 
Previsions : Frs 6.467.000 
(a) (i) Indemnite de chef de famille - cadre existant 
Fonctions Grade Nombre Montant U.E.O. (francs fran9ais) 
Secretaire ••••••• 0 •• 0 0. 0 0 0 ••• 0 ••• 0 0 0 •• 0 •• 0 •• 0 ••••• 0 •• 13 1 146.000 
Secreta ire •• 0 0. 0 •••••••••••• 0. 0. 0 ••• 0 0. 0. 0 •••• 0 0 ••••• 12 1 130.000 
Auxiliaire •••••••• 0 0 •••• 0 •• 0 •••••• 0 0 •••• 0 •••••••••••• 4 1 64.000 
3 340.000 
(ii) Indemnite de chef de famille - augmentation du cadre 
Fonctions 
Secreta ire ••• 0 ••••• 0 ••••••••• 0 0 0 •• 0 0 0 ••••••••• 0. 0 0 0 0. 
Auxiliaire (Chauffeur-messager) 0 •• 0. 0 •• 0 ••• 0 0 •• 0 •• 0 0 •• 
(b) 
(i) Allocations familiales 
Cadre existant : 112.000 Frs par an 
Pour chaque enfant 112.000 Frs X 6 
(ii) Allocations familiales 
Grade Nombre Montant U.E.O. (francs fran9ais) 
12 1 130.000 
3 1 57.000 
2 187.000 I 
Frs 672.000 
Augmentation du cadre : 112.000 Frs X 3 . . . . . . . . . . . . . Frs 336.000 
Previsions: Frs 1.008.000 
(c) 
(i) Indemnite d'expatriation - cadre existant 
Fonctions Grade Taux Nombre Montantl U.E.O. (francs fran9ais) 
Secretaires ••• 0 0. 0 0 ••• 0. 0 0. 0 0 •••• 0 0 •• 0 •• 13 550.000 M l 616.000 
12 410.000 c 1 460.000 
Assistant d'encadrement ................. 10 410.000 c l 460.000 
Assistante qualifiee •• 0 •••••••••••••••••• 8 255.000 c l 286.000 
Steno-dactylographes bilingues • 0 ••• 0 0. 0 0. 7 255.000 c 2 572.000 
6 2.394.000 
1. Y compris l'indemnite temporaire. 
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(ii} Expatriation allowance - increase of establishment 
Rank W.E.U. Rate Grade 
Secretary .............................. 12 550,000 M 
Assistants .............................. 7 255,000 s 
(d) Compensatory rent allowance 
(i) Existing establishment ................................. . 800,000 
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'· 
Estimate: Frs 1,050,000 
(e) Overtime 
Estimate : Frs 300,000 
(f) Guarantee against currency devaluation for non-French staff 
Estimate : Token purposes 
Sub-Head 2 (B) - -80CIAL CHARGES 
Estimate : Frs 4,642,000 
(a) Social Security 
- Existing establishment 
1,936 Frs per month X 12 
x 15 officials ......................................... = 349,000 
1,000 Frs per month X 12 
x 1 in London ....•.................................. = 12,000 
- Increase of establishment 
1,936 Frs per month X 12 
361,000 
x 5 officials .......................................... = 117,000 
(b) Supplementary Insurance 
- Existing establishment 
Estimate : Frs 
2 % of total emoluments x 24,319,000 Frs .............. = 486,000 
- Increase of establishment 
2 % of total emoluments x 6,441,000 Frs ............... = 129,000 
Estimate: Frs 
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(c) 
(ii) Indemnite d'expatriation - augmentation du cadre 
Fonctions Grade Taux U.E.O. 
Secretaire • 0 •• 0 •• 0 ••• 0. 0 •••••••••••• 0 ••• 12 550.000 M 
Assistantes • 0 0 0. 0 •••• 0 ••• 0 0 0 0 ••• 0 •••• 0 •• 7 255.000 c 
(d) Indemnite de logement 
(i) Cadre existant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 800.000 
(ii) Augmentation du cadre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250.000 
DOCUMENT 57 




Previsions : Frs 1.050.000 
(e) Heures supplementaires 
Previsions : Frs 300.000 
(/) Garantie eventuelle de change au personnel non franQais 
Prevision& : Pour memoire 
Article 2 (B). - CHARGES SOCIALES 
Previsions : Frs 4.642.000 
(a) Securite Sociale 
- Cadre existant 
1.936 Frs par mois X 12 
X 15 fonctionnaires .................................. = 349.000 
1.000 Frs par mois x 12 
X 1 a Londres ..................................... = 12.000 
- Augmentation du cadre 
1.936 Frs par mois X 12 
361.000 
X 5 fonctionnaires .................................... = 117.000 
Previsions: Frs 478.000 
(b) Assurance complementaire 
- Cadre existant 
2 % du traitement total X 24.319.000 Frs .............. - 486.000 
-Augmentation du cadre 
2 % du traitement total X 6.441.000 Frs ............... = 129.000 
PreviBions : Frs 
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(c) Provident Fund 
- Existing establishmen~ 
14 % of basic salaries X 20,613,000 Frs ................. = 2,886,000 
..:... Increase of establishment 
14% of basic salaries X 4,730,000 Frs .................. = 663,000 
Estimate : Frs 3,549,000 
Sub-Head 2 (0) -EXPENSES RELATING TO THE ARRIVAL AND DEPARTURE OF 
OFFICIALS 
Estimate: Frs 1,780,000 
(a) Reimbursement of travelling expenses on arrival and departure of staff 
and dependent persons 
Estimate : Frs 
(b) Removal expenses 
Estimate : Frs 
(c) Installation allowances 
150,000 
500,000 
Estimate: Frs 1,000,000 
(d) Biennial home leave for non-French officials 
Estimate : Frs 90,000 
(e) Medical examination 
Estimate : Frs 40,000 
22 
,, . 
(c) Caisse de Prevoyance 
- Cadre existant 
-. '"' ' 
14 % du traitement de base X 20.613.000 Frs .......... = 2.886.000 
- Augmentation du cadre 
14% du traitement de base X 4.730.000 Frs ........... = 663.000 
~ I' ' 
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Previsions: Frs 3.549.000 
Article 2 (0). - DEPENSES RELATIVES A L'ARRIVEE ET AU DEPART DES FONO· 
TIONNAIRES 
Previsions: Frs 1.780.000 
(a) Remboursement des frais de voyage a l'arrivee et au depart des fonction-
naires et des personnes a leur charge 
Previsions : 
(b) Frais de demenagement 
Previsions : 
(c) Indemnites d'installation 
Previsions : 
(d) Conge bi-annuel au foyer pour les agents non fran9ais 
Previsions : 
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,f 
Estimate : Frs 12,889,000 
(A) ALLowANCES 
(a) Head of family allowance 
(i) Existing establishment ............... . 
(ii) Increase of establishment ............ . 
(b) Children's allowance 
(i) Existing establishment ............... . 
(ii) Increase of establishment ............ . 
(c) Expatriation allowance 
(i) Existing establishment ............... . 
(ii) Increase of establishment ............ . 
(d) Compensatory r~nt allowance 
(i) Existing establishment ............... . 













(e) Overtime . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 300,000 
(/) Guarantee against currency devaluation for non-French 
staff . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Token purposes 
(B) SoCIAL CIIARGEs 
(a) Social Security 
(i) Existing establishment ............... . 
(ii) Increase of establishment ............ . 
(b) Supplementary Insurance 
(i) Existing establishment ............... . 
(ii) Increase of establishment ............ . 





(i) Existing establishment. . . . . . . . . . . . . . . . 2,886,000 
(ii) Increase of establishment . . . . . . . . . . . . . 663,000 
(C) EXPENSES RELATING TO THE ARRIVAL .AND DEPARTURE OF 
OFFICIALS 






departure of staff and their dependants . . . . . . . . . . . . . Frs 150,000 
(b) Removal expenses . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 500,000 
(c) Installation allowances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 1,000,000 
(d) Biennial home leave for non-French officials . . . . . . . . Frs 90,000 
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PreviBiona : Frs 12.889.000 
(A) INDEMNITES 
(a) Indemnite de chef de famille 
(i) cadre existant .................... . 340.000 
187.000 (ii) augmentation du cadre ............. . 
(b) Allocations familiales 
(i) cadre existant .................... . 





(c) Indemnit6 d'expatriation 
(i) cadre existant . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.394.000 
(ii) augmentation. du cadre.............. 1.188.000 
(d) Indemnite de logement 
(i) cadre existant .................... . 








(e) Heures supplementaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 300.000 
(/) Garantie eventuelle de change au personnel non 
fran~tais .................•.................... ·. . . ~our mem. 
(B) CHARGES SOCIALES 
(a) Securite Sociale 
(i) cadre existant .................... . 




(b) Assurance complementaire 
(i) cadre existant .................... . 
(ii) augmentation du cadre ............. . 




(i) cadre existant . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . 2.886.000 
(ii) augmentation du cadre. . . . . . . . . . . . . . 663.000 
(C) DEPENSES RELATIVES A L'ARRIVEE ET AU DEPART DES 
FONCTIONNAIRES 
(a) Remboursement des frais de voyage a l'arrivee et au 
depart des fonctionnaires et des personnes a leur 
charge ........................................ . 
(b) Frais de demenagement .......................... . 
(c) Indemnites d'installation ........................ . 
(d) Conga au foyer des agents non fran9ais .......... . 
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Head 11. - Expenditure relating to temporary personnel 
EBtimate : Frs 34,179,000 
Sub-head 3 
1. pARLIAMENTARY STAFF 
Temporary Parliamentary Staff required for the Sessions of the Assembly 
Function Average daily Number Total 
remuneration employed 
Heads of Sections ............................... 9,500 6 1,083,000 
Secretaries for the Assembly .................... 7,500 6 855,000 
Precis Writers .................................. 8,000 6 912,000 
Verbatim Reporters ............................. 8,000 15 2,272,000 
Assistants ...................................... 2,300 15 552,000 
3,400 15 969,000 
3,800 30 2,166,000 
Head Usher .................................... 3,800 l 68,400 
Ushers from the Assemblee Nationale ............. 3,400 7 428,400 
Messengers ..................................... 1,500 24 576,000 
125 9,881,800 
Travelling expenses 1,300,000 
Frs 11,181,800 
Rounded off to . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 11,200,000 
2. PRESS AND INFORMATION STAFF 
1. Part-time Press Attache ................................................. . 1,200,000 
2. Six "Stagiaires d.e Presse" during the actual Sitting of the Assembly - daily 
allowance and travel .................................................... . 300,000 
Frs 1,500,000 
3. LINGUISTIC STAFF 
(A) Interpretation Servicea 
(a) Interpretation services required for the Session of the Assembly 
Function Average daily Number Total 
remuneration employed 
Interpreters .................................... 13,125 21 5,240,000 
Stenographers ................................. 8,000 9 1,368,000 
30 6,608,000 
' 
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Chapitre II. ~ Depenses afferente8 au pef'8onnel temperaire 
Previsions: Frs 34.179.000 
Article 3 
1. PERSONNEL P ARLEMENTAIRE 
Personnel parlementaire temporaire 
dont !'assistance est necessaire durant les sessions de l'Assemblee 
Remuneration 
Fonctions moyenne Nombre Total 
par jour 
Chefs de Sections ............................... 9.500 6 1.083.000 
Secretaires pour l' Assemblee .................... 7.500 6 855.000 
Secretaires de l'analytique ....................... 8.000 6 912.000 
Stenographes des debats ........................ 8.000 15 2.272.000 
Assistantes ..................................... 2.300 15 552.000 
3.400 15 969.000 
3.800 30 2.166.000 
Chef Huissier .................................. 3.800 1 68.400 
Huissiers de l'Assemblee Nationale ............... 3.400 7 428 400 
Messagers ...................................... 1.500 24 576.000 
125 9.881.800 
Frais de voyage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.300.000 
Frs 11.181.800 
arrondi a...................... Frs 11.200.000 
2. PERSONNEL DE LA PRESSE ET DE L'lNFORMATION 
1. Attache de Presse a mi-temps .................•......................... 
2. Six stagiaires de Presse dura.n~ la session de l'Assemblee - indemnite jour-
naliere et frais de voyage .................................. : .......... .. 
3. PERSONNEL LINGUISTIQUE 





(a) Personnel d'interpretation necessaire pour les sessions de l'Assemblee 
. 
Remuneration 
Fonctions moyenne Nombre Total 
par jour 
Interpretes ..................................... 13.125 21 5.240.000 
-~77 
Stenographes ................................... 8.000 9 1.368.000 
30 6.608.000 
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(b) Interpretation services required for meetings of Committees 'between ·sessions 
4 Interpreters at 13,125 Frs per day for 30 sitting days ..................... . 1,575,000 
Travelling expenses (recruited locally when possible) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Token purposes 
Frs 1,575,000 
(B) Translation ServiceB 
Temporary Translators for the Sessions of the Assembly 
Estimate based on 
Function Average daily No. 62 days for 
remWleration revisers and 44 days 
for translators 
Head of Translation Department ................ 11,000 1 726,000 
Reviser ........................................ 10,000 1 640,000 
Translators .................................... 9,000 10 4,230,000 
Typists ........................................ 3,800 10 1,780,000 
22 7,376,000 
Travelling expenses . . . . . . . . . . . . . 750,000 
4. TEMPORARY AUXILIARY STAFF 
(a) Documents Office during the Assembly at Strasbourg (including overtime 
for the junior officials), salaries of roneo operators 
-------
Frs 8,126,000 
Estimate: Frs 2,000,000 
(b) Facilities put at the disposal of the Assembly 
(i) Twelve Radio technicians ................... . 
(ii) P. T. T. and switchboard operators .......... . 
(ill) Doctor and Nurse 20,000 X 10 days ......... . 
(iv) Fire.Guards ................................ . 
(v) Security Guards 20,000 X 16 days ............ . 





5. INSURANCE FOR TEMPORARY STAFF 
Estimate : Frs 2,320,000 
Estimate : Frs 250,000 
6. MISCELLANEOUS EXPENDITURE DURING THE ASSEMBLY 
(a) Refreshments for junior temporary staff on night work Frs 
(b) Loud-speaker for announcements . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 





I. Covers salary, daily allowance and travel. 
25 
Estimate : Frs 100,000 
•, 




(b) Personnel d'interpreta.tioil necessaire 
pour les reunions des commissions deva.nt se tenir entre les sessions 
4 interpretes a 13.125 Frs pour 30 jours de seances .......................... . 
Fra.is de voyage (recrutement local da.ns la. mesure du possible) , ............. . 
(B) Traducteura 







sur 62 jours 
Fonotions moyenne Nombre pour les reviseurs 
par j6ur et 44 jours 
pour Ies traducteurs 
Chef du service de traduction ..................... 11.000 1 726.000 
Reviseur ....................................... 10.000 1 640.000 
Traducteurs .................................... 9.000 10 4.230.000 
' Dactylos ............................... · ........ 3.800 10 1.780.000 
22 7.376.000 
Fra.is de voyage . . . . . . . . . . . . . . . 750.000 
. 4. PERsONNEL AUXU.UTRE TEMPOB.A.IRE 
(a) Service des documents pendant l'Assemblee a Strasbourg (y compris les 




Previ8ion8 : Frs 2.000.000 
(b) ln~allations et services mis a la disposition de l'Assemblee 
(i) Douze radio-technicians . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 1.440.000 (1) 
(ii) P. T. T. et operatew:s de telephone . . . . . . . . . . . . Frs 200.000 
(ill) 1 medecin - 1 infirmiere 20.000 X 10 jours... Frs 200.000 
(iv) Piquets d'incendie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 160.000 
(v) Ga.rdes de securite 20.000 X 16 jours . . . . . . . . . Frs 320.000 
PreviBiona : Frs 2.320.000 
5. ASSURANCES AFFERENTES AU PERSONNEL TEMPORAIRE 
PreviaionB: Frs 250.000 
6. Df:PENSES DIVERSES PENDANT L'ASSEMBLEE 
(a) Collations pour le personnel auxiliaire travaillant pen-
dant les seances de nuit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 50.000 
(b) Appel de voitures . .. .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. . Frs 15.000 
(c) Divers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 35.000 
PreviBiona : Frs 
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DOCUMENT 57 
SUMMARY OF SUB-HEAD 3 
E8timate: Frs 34,179,000 
1. TEMPORARY PARLIAMENTARY STAFF 
During the Assembly . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . Frs 11,200,000 
2. PRESS AND INFORMATION STAFF 
(i) Part-time Press Attache . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,200,000 
(ii) Six "Stagiaires de Presse" during the actual 
sitting of Assembly - daily allowance and 
travel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300,000 
3. TEMPORARY LINGUISTIC STAFF 
A. Interpretation Services 
(a) During the Assembly 7,108,000 
(b) Between Sessions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,575,000 
B. Translation Services 
Frs 1,500,000 
Frs 8,683,000 
During the Assembly........................... Frs ·8,126,000 
4. TEMPORARY AUXILIARY STAFF 
(a) Documents Office . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,000,000 
(b) Facilities put at the disposal of the 
Assembly . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,320,000 
Frs 4,320,000 
5. INSURANCE FOR TEMPORARY STAFF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 250,000 
6. MISCELLANEOUS EXPENDITURE DURING ASSEMBLY . . . . . . . . Frs 100,000 
Frs 34,179,000 
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DOOUMENT 57 
PreviBions : Frs 34.179.000 
1. PERSONNEL PARLEMENTAIRE TEMPORAIRE 
Au cours des sessions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 11.200.000 
2. PERSONNEL DE LA PRESSE ET DE L'INFORMATION 
(i) Attache de Presse a mi-temps . . . . . . . . . . 1.200.000 
(ii) 6 stagiaires de Presse durant la session de 
l'Assemblee- indemnite journalif~re et frais 
de voyage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300.000 
3. PERSONNEL LINGUISTIQl1E TEMPORAIRE 
A. Interpretes 
(a) Au cours des sessions . . . . . . . . . . . . . . . 7.108.000 
(b) Entre les sessions . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.575.000 
B. Traducteurs 
Au cours des· sessions 
4. PERSONNEL AUXUJAm.E TEMPORAIRE 
(a) Service des documents . . . . . . . . . . . . . . 2.000.000 
( li) Installations et services mis a lf.L dispo-





5. ASSURANCES AFFERENTES AU PERSONNEL TEMPORAIRE • • . Frs 250.000 
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DOOUMENT 57 
Head 111. - Expenditure on premises and equipment 
Estimate : Frs 3,570,000 
Sub-Head 4: (A) - EXISTING PREMISES 
Estimate: Frs 3,190,000 
(a) Hire of Council of Europe Premises 
Rent of Assembly Hall, Committee Rooms, Offices, etc. . Frs 1,200,000 
(b) Existing premises in the Palais de Chaillot until 31st De-
cember, 1958 
Rent, light and heat 
80,000 X 15 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 1,200,000 
Cleaning 18,000 X 15 ..................... . 
Upkeep of simultaneous interpretation equip-
ment .................................... . 
Minor repairs to premises and equipment ... . 
Insurance - third party risks ............. . 
Hire of typewriters for the Assembly, etc ... . 
Overhaul of typewriters, roneo machine ..... . 








Construction of new premises for Western European Union 
Frs 1,990,000 
Frs 3,190,000 
in Paris, for use as from 1st January, 1959 . . . . . . . . . . . . Token purposes 
Sub-Head 5 -CAPITAL EQUIPMENT 
(a) Purchase of office furniture for new staff (desks, typewriter 
desks, chairs and filing cabinets) . . . . . . . . . . . 200,000 
( b) Purchase of typewriters . 
3 typewriters X 60,000 Frs per typewriter 180,000 
380,000 
Head IV. - General administrative costs 
Estimate : Frs 380,000 
Estimate : Frs 20,630,000 
Sub-Head 6 - PoSTAGE, TELEPHONE, TELEGRAPH CHARGES, TRANSPORT OF 
DOCUMENTS, REMOVAL OF TYPEWRITERS; ETC. 
Postage - Paris : 60,000 Frs per month x 12 .. . 
Postage - Strasbourg ........................ . 
Telephone - Paris ............ 0 • 0 0 •••••• 0 0 •••• 
Telephone - Strasbourg ....... 0 0 ••••••••• 0 •••• 
Telegrams: 7,500 Frs per month X 12 ...... 0 0 0 0 
Transport of documents for meetings held outside 









Estimate : Frs 2,400,000 
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DOCUMENT 57 
Chapitre 111. - Depenses de locaux et d'equipement 
Article 4 (A). - LOOAUX EXISTANTS 
(a) Loyer des locaux du Conseil de l'Europe 
Location de la salle de reunion de l'Assemblee, des salles 
pour les commissions, des bureaux, etc. . . . . . . . . . . . . . . Frs 1.200.000 
(b) Locaux existants au Palais de Chaillot jusqu'au 
31 decembre 1958 
Loyer, chau:ffage, electricite 80.000 X 15 . . . . 1.200.000 
Nettoyage 18.000 X 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270.000 
Entretien du materiel pour !'interpretation 
simultanee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200.000 
Entretien des locaux et de l'equipement.... 200.000 
Assurance, risques aux tiers . . . . . . . . . . . . . . . 20.000 
Location de machines a ecrire pour l'Assem-
blee, etc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50.000 
Entretien des machines a ecrire, machine roneo 50.000 
Article 4 (B). - NoUVEAUX LOOAUX 
Construction d'une nouvelle installation pour l'Union de 
Frs 1.990.000 
Frs 3.190.000 
l'Europe Occidentale a Paris a dater du 1er janvier 1959 Pour memoire 
Article 5 - D:EPENSES D'EQUIPEMENT 
Previsions : Frs 3.570.000 
Previsions: Frs 3.190.000 
?revisions : Frs 380.000 
(a) Achat de mobilier de bureau 
pour le nouveau personnel (bureaux, tables 
dactylo, chaises et classeurs) ............. . 
(b) Achat de machines a ecrire 





Chapitre IV. - Frais generaux 
Previsions : Frs 20.630.000 
Article 6 - FRAIS D'AFFRANOHISSEMENT, DE TELEPHONE, DE 'tELiGRAPHE, TRANSPORT DE DOCUMENTS, 
TRANSPORT DE MACHINES A EORIRE, ETO. 
Frais d'a:ffranchissement - Paris : 60.000 Frs par 
mois X 12 ............................... . 
Frais d'a:ffranchissement - Strasbourg ....... . 
Telephone - Paris ......................... . 
Telephone -Strasbourg .................... . 
Telegr~mmes : 7.500 Frs par mois x 12 ...... . 
Transport de documents pour les reunions en 
dehors de Paris et transport de machines a 








Previsions : Frs 2.400.000 
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Sub-Head 7 - PAPER, STATIONERY AND OFFICE SUPPLIES 
Plain roneo paper 
White 465 Frs per ream x 1,000 ........ . 
Blue 870 Frs per ream x 800 ......... . 
Headed roneo paper 
White 1,106 Frs per ream x 
Blue 1,383 Frs per ream X 
Stencils 
150 00 ...... 
100 0 .. 0 0 0 0 .. 
150 boxes x 1,856 Frs (48 stencils per box) 
Ink 100 tubes X 668 Frs per tube ............. . 







80 reams X 2,100 Frs per ream . . . . . . . . . . . . 168,000 
Envelopes (correspondence and despatch of ·docu-
ments).................................... 100,000 
Miscellaneous office supplies (folders, pencils, stencil 
corrector, carbons) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225,000 
Office supplies utilised in Strasbourg . . . . . . . . . . . . 500,000 
2,803,400 
rounded off to Frs 2,800,000 
Sub-Head 8 - PRINTING AND PUBLISHING OF AssEMBLY RECORDS 
Printing of Assembly documents (includes the record 
of debates, minutes of Sittings and Assembly docu-
ments) ....................................... . 
Printing of the Reports of the Council ......... . 
Printing of Texts Adopted .................... . 
Miscellaneous- (Printing of the Calendar, Agenda 
and Order of Business of the Assembly, voting 






Sub-Head 9 - PuRCHASE OF DOCUMENTS, REFERENCE WORKS, ETC. 
' ... 
Estimate : Frs 
(a) Purchase of car 
Sub-Head 10 - OFFICIAL OAR FOR THE AssEMBLY 
800,000 
(b) Upkeep and insurance ..................... . 300,000 
300,000 
Estimate: Frs 1,100,000 
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Article 7 - PAPIER ET FOURNITURES DE BUREAU 
Papier roneo 
Blanc 465 Frs la rame X 1.000 ........ . 
Bleu 870 Frs la rame x 800 ........ . 
Papier rone? a en-tete 
Blanc 1.106 Frs la rame x 150 
Bleu 1.383 Frs la rame X 100 
Stencils 
150 boites X 1.856 Frs (48 stencils par boite) 
Encre 
100 tubes X 668 Frs le tube ............ . 
Papier a lettres 
80 rames X 2.100 Frs la rame .......... . 
Enveloppes (correspondance et envois de docu-
ments) ................................... . 
Fournitures de bureau diverses (chemises, crayons, 
correcteur pour stencils, carbones) .......... . 












arrondi a Frs 2.800.000 
Article 8 - F'RAJ:s D'IMPRESSION ET DE PUBLICATION DES DOCUMENTS DE L'ASSEMBLEE 
Impression des documents de l'Assemblee (compre-
nant le compte rendu des debats, le proces-ver-
bal des seances et les documents de 1' Assemblee) 
Impression des rapports du Conseil ........... . 
Impression des textes adoptes ............... . 
Divers - (Impression du Calendrier et de l'Ordre 





----- Frs 14.000.000 
Article 9 - ACHAT D'OlJVRAGES DE DOCUMENTATION, D'ANNUAIRES, ETC. 
PrbJisions : Frs 
Article 10 - VOITURE DE SERVICE POUR L'AssEMBLEE 
(a) Achat d'une voiture ..................... . 
. . 





Previsions: Frs 1.100.000 
Article 11 - F'RA.Is DE BANQUE 






Head. V. - Other expenditure 
Estimate: l!.,rs 10,000,000 
Sub-Head 12 - TRAVEL AND SUBSISTENCE ALLOWANCES OF REPRESENTATIVES AT MEETINGS OF THE 
BUREAU, OF THE PRESIDENTIAL COMMITTEE AND JOINT MEETINGS 
Estimate: Frs 1,000,000 
Sub-Head 13 - REPRESENTATION EXPENSES 
(a) Representation expenses of the President of 
the Assembly ............................. . 1,000,000 
(b) Expenses of Chairmen and Rapporteurs of the 
Assembly Committees ...................... . 400,000 
(c) Representation expenses of the Clerk of the 
Assembly ................................ . 600,000 
Estimate : Frs 2,000,000 
Sub-Head 14 - COMMITTEE S'l'UDY MISSIONS 
Estimate : Frs 
Sub-Head 15 - OFFICIAL JOURNEYS OF MEMBERS OF THE OFFICE OF THE CLERK 
(a) Missions of the Clerk to Paris and to attend meetings outside 
Paris other than Strasbourg 
120 days X 6,000 Frs per day plus travel . . . . . . . . . . . . . . Frs 1,000,000 
(b) Missions to Strasbourg for the Assembly of members of 
the Office of the Clerk 
(i) Subsistence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,570,000 
(ii) Travel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 430,000 
(c) Missions of members of the Office of the Clerk 
- Committee meetings outside Paris 
- Missions of senior officials to London to report to the 
President 
- Other official missions to work with Chairmen and Rap-
porteurs of Committees, and attending meetings out-
side Paris 




Estimate : Frs 5,000,000 
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DOCUMENT 57 
Chapltre v. - Autres depenses 
Previsions: Frs 10.000.000 
Article 12- FR.us DE VOYAGE ET INDEMNITES DE sEJOUR DES REPRESENTANTS POUR LES REUNIONS DU 
BUREAU, DU COMITE DES PRESIDENTS ET LES REUNIONS COMMUNES 
Article 13 - FR.us DE REPRESENTATION 
(a) Frais de representation du President de l'As-
semblee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000.000 
(b) Frais de fonction des presidents et rapporteurs 
des commissions de 1' Assemblee . . . . . . . . . . . . 400.000 
Previsions: :JJrs 1.000.000 
'· . (c) Frais de representation du Greffier ........ . 600.000 
'(, ' 
----- Previsions: Frs 2.000.000 
Article 14 - MisSIONS D'ETUDE DES COMMISSIONS 
Previsions : Frs 
Article 15 - FR.us DE MISSION DES MEMBRES DU PERSONNEL DU GREFFE 
(a) Missions du Greffier a Paris et reunions de commissions 
ailleurs qu'a Paris et a Strasbourg 
120 jours X 6.000 Frs par jour plus frais de voyage . . . . Frs 1.000.000 
(b) Missions des membres du personnel du Greffe a Stras-
bourg, pour I' Assemblee 
(i) Indemnites journalieres . . . . . . . . . . . . . . . . 1.570.000 
(ii) Frais de voyage . . .. .. .. . . . . . . . . . .. .. . 430.000 
(c) Missions des membres du personnel du Greffe 
- reunions de commissions en dehors de Paris 
- missions des agents de grade superieur a Londres pour 
rapport au President 
- autres missions officielles pour travailler avec les pre-
sidents et rapporteurs des commissions, et pour assis-
ter aux reunions en dehors de Paris 
- Candidats a de nouveaux postea convoques a Paris 
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DOCUMENT 57 
Sub-Head 16 -FEES, TRAVEL EXPENSES AND SUBSISTENCE ALLOWANCE OF EJP>ERTS 
AND AUDITOR'S FEES 
Sub-Head 17 -EXPENDITURE ON INFPRMATION 
Sub-Head 18 - POLITICAL GROUPS 
200,000 Frs for each of the 3 political groups in the Assembly 
Estimate : Frs 1,000,000 
Estimate : Token purposes 
Estimate : Frs 600,000 
Hub-Head 19 - CONTINGENCIES AND OTHER EXPENDITURE NOT ELSEwHERE PROVIDED FOR 
Estimate: Frs 200,000 
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. Article 16 - FRAIS DE VOYAGE, INDEMNITES JOURNALIERES ET HONORAIRES DES EXPERTS ET DU 
COMMISSAIRE AUX COMPTES 
Article 17 - DEPENSES D'INFORMATION 
Article 18 - GROUPES POLITIQUES 
200.000 Frs pour chacun des 3 groupes politiques de 1' Assemblee 
Pre:visions: Frs 1.000.000 
PrbJisions : Pour memoire 
Previsions: Frs 600.000 
Article 19 - DEPENSES EXTRAORDINAIRES ET TOUTES DEPENSES NON PREvuES 
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(Submitted by Mr. Edwardll, Chairman and Rapporteur) 
1. The Budget for the financial year 1958 has been calculated on the basis of the Budget and 
Supplementary Budget for 1957 (Frs 87,651,500). The 1958 Budget amounts to Frs 109,211,000, an 
increase of Frs 21,559,500. 
2. It will readily be understood that a new Assembly must function for several years and 
establish a regular calendar of activities before fully accurate forecasts of expenditure can be made ; 
even then they are always subject to unforeseen events. The Assembly has, since its creation, endea-
voured to function with a minimum of administrative grade staff 1. This has resulted in very low 
running costs, as is borne out by the final accounts for 1956. 
3. The value of the work done by the Assembly of Western Eutbpean Union is clearly not 
reflected by the size of its budget nor by the number of its staff. Nevertheless, if the Assembly of 
Western European Union is to function properly, your Committee has been convinced on the evi-
dence produced -tha:t the Clerk must be allowed the increase in pel'Jllanent staff requested. (Appen-
dix I indicates the development of the work of the Assembly for the first six months in 1957 as 
compared with the first six months in 1956). 
4. The reasons for such other increases of expenditure as are necessary are given in relation to 
the appropriate Sub-Heads of the Budget. They are almost all consequential upon the increase in 
establishment, and pose no question of principle. 
5. When preparing the Budget for the financial year 1958, the Committee was particularly an-
xious to avoid having again to present a Supplementary Budget. 
Since the adoption by the Committee of the Budget for 1958, however, there has been what 
amounts to a partial devaluation of the French franc in respect of the Assembly's finances. It is 
not yet clear what arrangements will be made by the French Government to deal with this problem 
and one cannot foresee therefore whether a further supplementary budget will be necessary, even for 
the financial year 1957. So far as the 1958 Budget is concerned, your Chairman considered it would 
prove more satisfactory to await the proposals from the Member Governments of Western European Union 
and submit a supplementary budget at the beginning of the new year rather than include an amount 
under Sub-Head 2 (A) (f) of the Budget, which might prove inadequate. 
I would, however, draw the attention of the Assembly to the very important problem of 
transfers of emoluments of temporary staff recruited for the Sessions of the Assembly, who, in the 
opinion of the Committee, must be covered by the same provisions of Article 19 of the Staff Rules. 
It is proposed that this question be examined with the Council of Europe and proposals submitted 
when presenting the Supplementary Budget for 1958. 






Expose des motifs 
(presente par M. Edwards, president et rapporteur) 
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DdCUi\I:ENT 57. 
1. Le budget de l'exercice financier 1958 a ete calcule sur la base du budget et du budget supple-· 
mentaire de 1957 (Frs 87.651.500). Le budget de 1958 s'eleve a Frs 109.2ll.OOO soit une augmen-
tation de Frs 21.559.500. 
2. On comprendra aisement qu'une nouvelle assemblee doit fonctionner pendant plusieurs annees 
et etablir un programme de ses activites avant que l'on puisse faire une estimation complete et 
exacte des depenses ; et meme dans ce cas, elles sont toujours a la merci de circonstances imprevues. 
Depuis sa creation, I' Assemblee s'est efforcee de fonctionner avec un minimum de personnel de cadre 
administratif I, En consequence, les depenses de fonctionnement ont ete extremement reduites, comme 
en temoignent les comptes arretes en 1956. 
3. Manifestement, ce n'est pas !'importance de son budget et de son personnel qui donne une 
idee de la valeur du travail accompli par l'Assemblee de l'Union de !'Europe Occidentale. Neanmoins, 
apres avoir examine la question, votre Commission est convaincue que, pour assurer le bon fonc-
tionnement de l'Assemblee de !'Union de !'Europe Occidentale, le Greffier doit etre autorise a ac-
cro1tre l'effectif du personnel permanent (!'Annexe I indique !'augmentation du travail de l'Assemblee 
pendant le premier semestre de 1957 par rapport au premier semestre de 1956). 
4. Les autres augmentations necessaires des depenses sont motivees pour chaque article corres-
pondant du budget. Elles resultant presque toutes de !'augmentation de personnel et ne soulevent 
aucune question de principe. 
5. La Commission, lors de la preparation du budget de l'exercice financier 1958, s'est montree 
particulierement soucieuse d'eviter d'avoir a presenter de nouveau un budget supplementaire. 
Cependant, depuis !'adoption par la Commission du budget 1958, est intervenu ce qui corres-
pond pratiquement a une devaluation partielle du franc fran~tais pour les finances de I' Assemblee. 
On ne sait pas encore exactement quelles mesures le gouvernement fran~tais prendra pour regler ce 
probleme, il n'est done pas possible de prevoir si un nouveau budget supplementaire sera necessaire, 
et ceci s'applique egalement a l'exercice financier 1957. En ce qui conc.erne le budget 1958, _ votre 
president estime qu'il vaudrait mieux attendre les propositions des gouvernements membres de 
l'Union de !'Europe Occidentale et presenter un budget supplementaire au commencement , de la 
nouvelle annee, plutot que d'inscrire une somme a cet effet ~ !'article 2 (A) (f) du budget, somnie qui 
risquerait de se reveler insuffisante. 
Je voudrais cependant attirer l'att~ntion de .l'Assemblee .sur le probleme tres important du 
transfert des emoluments du · per~onnel temporaire recrute pendant les sessions de ·1• AssembMe, per-
sonnel qui, de I' avis de la Commission, devrait etre. couvert par les memes dispositions de l,..Article ·19·· 
du Reglement du personnel. 
Il est propose que cette question soit examinee avec le Conseil de !'Europe et que des pro-
positions soient formulees lors de la presentation du budget supplementaire pour 1958. 





Head I. - Expenditure for Staff 
SIZE OF PERMANENT ESTABLISHMENT 
1. The total permanent administrative grade staff of the Assembly in I957 was 6, junior staff ll. 
In the light of experience gained in I957 and taking into account the greatly increased work of the 
Committees of the Assembly, and of the Assembly itself, it is proposed that the total establishment 
should be increased by one Grade I2 official, and four junior officials (three Grade 7, one Grade 3). 
This would bring the grand total of the Assembly's permanent staff to 7 administrative grade 
officials and I5 junior staff. 
2. The Clerk's salary. The Recommendation made by the Bureau of the Assembly, 9th May, I957, 
is under consideration by the Council. 
3. It is proposed that one Secretary should be appointed (Grade I2, Step I). The duties of this 
official would be ·the following : 
(i) Proof~reading of English la:Qguage Committee and Assembly documents t; 
(ii) Translation of documents from French into English; 
(iii) Summary Report of speeches made in English in Committees; 
(iv) Acting as Secretary to the Committee on Rules of Procedure and Privileges. 
It had been hoped that the Grade I2 official appointed in I957 (of French nationality) would 
have had time to deal with all the translation, both from French into English and from English 
into ·French, as well as the preparation and proof-reading of all Assembly documents. The experience 
of the past year has proved this impossible. Four officials spent 50 days dealing with the proof-
reading of the Assembly documents in respect of the May Session. 
4. Book-keeper. Re-grading of this post from Grade 6 to Grade 7. This official is responsible for 
the keeping of all the books, including the Provident Fund, dealing with all payments of the Assem-
bly, social security and much responsible administrative work. 
5. It is necessary to foresee the recruitment of three bilingual secretaries (Grade 7, Step I). 
Their duties would be as follows : 
- one official to assist the Grade I2 official referred to above ; 
- two bilingual assistants to deal with the additional burden of typing caused by the increase 
in Committee work. 
6. The recruitment of an official at Grade 3, Step I, is necessary to act as chauffeur-messenger 
and to assist the roneo operator. The roneo operator at present employed is responsible for the 
reproduction of documents (see Appendix), acting as messenger, keeping store accounts of sta-
tionery and equipment. This has proved too much for one official a.nd typing staff have been 
diverted from their normal duties to assemble documents, in order to ensure their despatch. 
Sub-Head I -SALARIES OF PERMANENT ESTABLISHMENT 
Appropriation for financial year I957 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs I9,396,000 
Supplementary Budget for I957 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 550,000 
Frs I9,946,000 
Estimate for I958...................... . . . . . . . .. . .. . .. Frs 27,943,000 
Nett increase .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. . .. . .. Frs 7,997,000 
I. The establishment of the Publications Department of the Council of Europe totals 8 : 1 (English language) 
Counsellor, 1 (French language) Secretary, 3 supervisors plus 3 assistants. 
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DOCUMENT 57. 
Chapitre I. - Depensf'.s de personnel 
-.EFFEOTIF DU PERSONNEL DU CADRE PERMANENT 
I. En I957, le personnel permanent de l'Assemblee comptait 6 fonctionnaires de cadre adminis-
tratif et 11 fonctionnaires de grade inferieur. A la lumiere de !'experience acquise en I957 et compte 
tenu de I' importance considerablement accrue des travaux des commissions de 1' Assemblee, et de 
ceux de l'Assemblee elle-meme, l'on propose d'ajouter a l'effectif total un fonctionnaire du grade I2 
et quatre fonctionnaires de grade inferieur (3 du grade 7, I du grade 3). L'effectif complet du per-
sonnel permanent de 1' Assemblee compterait done 7 fonctionnaires de cadre administratif et 15 de 
grade inferieur. 
2. Traitement du Greffier. Le recommandation du Bureau de l'Assemblee en date du 9 mai 1957 
est actuellement a l'etude au Conseil. 
3. On propose de nommer un secretaire (grade 12, echelon I) avec les at.tributions suivantes: 
(i) correction des 'epreuves, en langue anglaise, des documents des commissions et de l'Assem-
blee 1, 
(ii) traduction des documents de franc;ais en anglais, 
(iii) compte rendu des discours en anglais aux reu_nions des commissions, 
(iv) secretaire de la commission du Reglement et des Immunites. 
On avait espere que le fonctionnaire du grade I2 (de nationalite franc;aise) nomme en 1957 
aurait le temps de faire toutes les traductions, de franc;ais en anglais et d'anglais en franc;ais, de 
preparer les documents et de corriger les epreuves de tous les documents de l'Assemblee. L'exp6rience 
de l'annee ecoulee a demontr6 que la chose est impossible. Quatre fonctionnaires ont passe 50 jours 
a corriger les epreuves des documents de 1' Assemblee pour la session de mai. 
4. Comptable. Reclasser ce poste du grade 6 au grade 7. Cet agent doit tenir tousles livres, y compris 
celui de la Caisse de Prevoyance, effectuer tous les paiements pour le compte de l'Assemblee, s'occu-
per des questions de Securite Sociale et s'acquitter de taches administratives importantes. 
5. Il est ne~ssaire de pr6voir le recrutement de trois assistantes bilingues (grade 7, echelon 1). Leurs 
attributions seraient les suivantes : 
- une assistante attach6e au fonctionnaire du grade 12 ci-dessus nomme ; 
- deux assistantes bilingues pour les travaux de dactylographie supplementaires qu'impose 
l'activite accrue des commissions. · 
6. Il est indispensable de recruter un fonctionnaire du grade 3, echelon 1, pour remplir les fonc-
tions de chauffeur-messager et pouvant egalement aider le fonctionnaire ronoo. Le roneo employe 
actuellement est responsaQJe de la reproduction des documents (voir Annexe); il fait office de mea-
sager, tient la comptabilite matiere du magasin pour les stocks de papier et de materiel. Ce travail 
etant trop lourd pour un seul fonctionnaire, les dactylographes ont du parfois interrompre leurs tra-
vaux courants pour assembler des documents, afin d'en assurer !'expedition. 
Article 1. - Tlu:rrEMENTS DU PERSONNEL DU CADRE PERMANENT 
Credits de l'exercice financier 1957 .................. · .. . 
Budget supplementaire ............................... . 
Previsions pour I958 ........................... . 






(1) Le personnel de la Division des Publications du Conseil de !'Europe compte 8 personnes: 1 conseiller (de 
langue anglaise), I 'll®l'tStaire (de langue fran9&ise), 3 assistants d'encadrement plus 3 assistants. 
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DOC~NT 57 
The increase of this Sub-Head is due to the following reasons: 
- increase in the establishment (see above), 
- increase in the global emoluments of the hors cadre staff ; 
- allocation of temporary allowances to all graded staff ; 
- members of the staff entitled to an annual salary increment after one year's service. 
Salaries have been calculated on the basis of a full year. 
A sum of 300,000 francs has been foreseen to Clover the recruitment of temporary staff to 
replace permanent officials in cases of long periods of leave necessitated by sickness. This sum covers 
payment of monthly salary and social charges. 
Sub-Head 2 -ALLowANCES, sociAL CHARGES, ETC. 
Sub-Head 2 (A) - ALLowANCEs 
(a) Head of Family allowances 
Appropriation for financial year 1957 . . . • . . . . . . . . . . . . . . Frs 
Estimate for 1958..................................... Frs 




The estimate for 1958 has been calculated on the basis of the civil status of staff already 
recruited, and on the assumption that of the five new posts two will be heads. of families. 
(b) Children's allowances 
Appropriation for financial year 1957 .................. . 
Estimate for 1958 .....................•..•............ 
Frs 600,000 
Frs 1,008,000 
Nett increase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 408,000' 
The increase of 408,000 francs has been foreseen in view of the increase in establishment. 
(c) Expatriation allowance 
Appropriation for financial year 1957 ................. . 
Estimate for 1958 .................................... . 
Frs 3,054,000 
Frs 3,582,000 
Nett increase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 528,000 
This estimate has been calculated on the basis of the permanent establishment and on the 
assumption that of the five new posts three would be non-French and be entitled to an expatriation 
allowance. 
(d) Compensatory rent allowance 
Appropriation for financial year 1957 ....••......•..... 
Estimate. for 1958 .................................... . 
Frs 300,000 
Frs 1,050,000 
- Nett increase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 750,000 
Increase based on the allowance to be paid to the permanent staff in accordance with 
Article 16 of the Staff Rules. This article is still under consideration by the Council. 
33 
.r :•~ ~I·~~~ , ''~ flj~,; :' ,~: '>'.'~' ~I T ~· : 
',. ,' \, 
. ·~··~~-r·;.·,· :.;·-;:: .. J'.' -"'<:;~,'l' ,.\ 
,,-,' -
DOOtJM;EN.T. 57 
L'augmentation afferente a cet article est due aux raisons suivantes: 
- accroissement de personnel (voir plus haut), 
- augmentation du traitement global du personnel hors cadre, 
- versement d'indemnites temporaires a tout le personnel en fonctions, 
- augmentation annuelle de traitement due a certains fonctionnaires apres un an de service 
accompli. 
Les traitements ont ete calcules sur la base d'une annee complete. 
Une somme de 300.000 francs a ete prevue pour le recrutement de personnel temporaire 
destine a remplacer les fonctionnaires permanents absents pour cause de longue maladie. Cette somme 
couvre le paiement du traitement mensuel plus les charges sociales. 
Article 2. - INDEMNITES, CHARGES SOCIALES; ETC. 
Article 2 (A). - INDEMNITES. 
(a) Indemnite de chef de famille 
Credits de l'exercice financier 1957 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 310.000 
Previsions pour 1958 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 527.000 
------
Augmentation nette . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 217.000 
Les previsions pour 1958 ont ete calculees en fonction de la situation de famille des membres 
du personnel actuellement en fonctions et en comptant que sur les cinq nouveaux fonctionnaires a 
recruter, deux seront chefs de famille. 
(b) Allocations familiales. 
Credits de l'exercice financier 1957 .................... . 
Previsions pour 1958 ................................. . 
Frs 600.000 
Frs 1.008.000 
Augmentation nette . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 40~ .. 00() 
L'augmentation de 408.000 francs a ete prevue en fonction de !'augmentation de cadre. 
(c) Indemnite d'expatriation 
Credits de l'exercice financier 1957 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 3.054.000 
Previsions pour 1958 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 3.582.000 
Augmentation nette ......... ; .... :. ·: . .-... · .. ;: .. ·. .. Frs · 528.000 · 
Ces previsions ont ete calculees en fonction du personnel permanent et ~n prevoyant que sur 
les cinq nouvea.ux fonctionnaires a recruter, trois, n'etant pas Fran~ais, auraient droit a une indemnite 
d'expatriation. 
(d) Indemnite de logement 
Credits de l'exercice financier 1957 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs aoo.ooo: 
Previsions pour 1958 .................. : . .. .., ... ~ .· .. · .·. . Jrrs_ : LOOO.OOO. 
Augmentation. ~ette ........................................... ·:Frs · .· 750.000 · 
Augmentation calculee en fonction des indemnites a verser au personnel permanent en vertu de 
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(e) Overtime 
Appropriation for financial year 1957 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 300,000 
Estimate for 1958 ............................... ~ . . . . . Frs 300,000 
-----'---
Estimate unchanged. 
Sub-Head 2 (B) - SociAL CHARGES 
(a) Social Security 
Appropriation for financial year 1957 ................. . 
Supplementary Budget for 1957 ....................... . 
Estimate for 1958 .................................... . 






This increase is due to the increase in establishment. The Clerk is not included. 
(b) Supplementary Insurance 
Appropriation for financial year 1957 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 
Estimate for 1958..................................... Frs 




- This calculation is based on 2 % of total emoluments and takes account of the increase in 
establishment. The Clerk is not included. 
(c) Provident Fund 
Appropriation for financial year 1957 ................. . Frs 2,527,000 
Supplementary Budget for 1957 ....................... . Frs 250,000 
Frs 2,777,000 
Estimate for 1958 .................................... . Frs 3,549,000 
Nett increase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 772,000 
Calculation based on 14%' of basic salaries, excluding the Clerk arid taking account of the 
increase in establishment. 
Sub-Head 2 (0) - EXPENSES RELATING 'l'O THE ARRIVAL AND DEPARTURE OF OFFICIALS 
(a) Reimbursement of travelling expenses on arrival and departure of staff and dependent persons. 
Appropriation f~r financial year 1957 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 150,000 
Estimate for 1958..................................... Frs 150,000 
Estimate unchanged. 
(b) Removal expenses 
Appropriation for financial year 1957 ................. . 
Estimate for 1958 .................................... . 
Frs 1,000,000 
Frs 500,000 
Nett decrease . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . Frs 500,000 
Calculated on the basis of the recruitment of new staff. 
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(e) Heures supplementaires 
Credits de l'exercice financier 1957 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 





Article 2 (B) - CHARGES SOCIALES 
(a) Securite Sociale 
Credits de 1' exercice financier 1957 .................... . 
Budget supplementaire de 1957 ....................... . 






Augmentation nette ............................ . Frs 58.000 
Cette augmentation est due a !'augmentation de cadre. Le Greffier n'est pas inclus. 
(b) Assurance complementaire 
Credits de l'exercice financier 1957 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 445.000 
Previsions pour 1958.................................. Frs 6'!5.000 
Augmentation nette . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 170.000 
Ces calculs sont bases sur 2% des traitements globaux et tiennent compte de !'augmentation 
de cadre. Le Greffier n'est pas inclus. 
(c) Caisse de Prevoyance 
Credits de l'exercice financier 1957 ..................... . Frs 2.527.000 
Budget supplementaire de 1957 ....................... . Frs 250.000 
Frs 2.777.000 
Previsions pour 1958 ........................... . Frs 3.549.000 
Augmentation nette ............................ . Frs 772.000 
Calculs bases sur 14% des traitements de base, sans compter le Greffier, mais en tenant 
compte de !'augmentation de cadre. 
Article 2 (0). - DEPENSES RELATIVES A L'ARRIVEE ET AU DEPART DES FONCTIONNAIRES 
(a) Remboursement des frais de voyage a l'arrivee et au depart des fonctionnaires et des personnes a 
leur charge 
Credits de l'exercice financier 1957 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 150.000 
Provisions pour 1958 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 150.000 
Previsions inc{langees. 
i 
(b) Frais de demenagement 
Credits de l'exercice financier 1957 .................... . 




Diminution nette . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 
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DOCUMENT 57· 
(c) Installation allowance 
Appropriation for financial year 1957 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 1,200,000 
Estimate for 1958 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 1,000,000 
Nett decrease . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 200,000 
Calculated on the basis of the increased establishment, and possibility of replacement of staff 
leaving. 
(d) Biennial leave for non-French officials 
Appropriation for financial year 1957 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 90,000 
Estimate for 1958 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 90,000 
------
Estimate unchanged. 
(e) Medical examination 
Appropriation for financial year 1957 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 40,000 
Estimate for 1958 ..................................... _ Frs 40,000 
____ ...;___ 
Estimate unchanged. 
This estimate is intended to cover medical examinations at the time of interview for appoint-
ment, and pe-riodic examinations thereafter, and also during any long periods of illness. 
Head II. - Expenditure relating to temporary personnel 
Sub-Head 3 
1. pARLIAMENTARY STAFF 
Temporary Parliamentary Staff required for the Sessions of the Assembly 
Appropriation for financial year 1957 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 7,162,000 
Supplementary Budget for 1957 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 1,000,000 
Estimate for 1958 .................................... . 
Nett increase 




- the increased daily salary rates. These rates have already been applied by the Council of 
Europe and the Common Assembly to their temporary officials ; · · 
- the ass-..unp~ion th~t the Assembly will sit for 12 days (accQunt must be taken of travel 
time and one day's work before and after the Assembly for two part-Sessions. No 
travel time has been calculated in respect of 15 assistants and 24 messengers who are 
recruited locally). 
35 
',h·~: .... ·~ '.-.~: ~- -..., •. 
'11 p-1 
' ' ' 
(c) Indemnites d'installation 






Credits de l'exercice financier 1957 .................... . 
Prihisions pour 1tl5S ................................. . 
Frs 1.200.000 
Frs I. 000.000 
Diminution nette . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 200.000 
Calcule en fonction de }'augmentation de cadre et de la possibilite de remplacer les fonction-
naires qui cessent leurs fonctions. 
(d) Conge bi-annuel au foyer pour les agents non fran9ais 
Credits de l'exercice financier 1957 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 




(e) Examen medical 
Credits de l'exercice financier 1957 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 




Ces previsions doivent couvrir les examens medicaux au moment de l'entree en fonctions, les 
examens periodiques par la suite, et aussi durant les periodes de longue maladie. 
Chapitre 11. - Depenses relatives au personnel temporaire 
Article 3 
1 .' PERSONNEL P ARLEMENTAIRE 
Personnel parlementaire temporaire dont !'assistance est necessaire durant les sessions de 
l' Assemblee 
Credits de l'exercice financier 1957 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 7.162.000 
Budget supplementaire de 1957 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 1.000.000 
Frs 8.162.000 
Previsions pour 1958 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 11.200.000 
Augmentation nette . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 3.038.000 
Augmentation en fonction de : 
- augmentation du taux du salaire journalier. Ce taux est deja applique par le Conseil, de 
!'Europe et par I' Assemblee Commune a leurs fonctionnaires temporaires ; 
- l'hypothese que l'Assemblee siegera 12 jours (il faut tenir compte du voyage et d'une 
journee de travail avant et apres l'Assemblee pour les deux parties de la session. Le 
temps consacre au voyage ne joue pas pour 15 assistants et 24 messagers qui sont recrutes 
localement ). 
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2. PRESS AND INFORMATION STAFF 
· The salary for the temporary press attache and "stagiaires de presse" was shown in 1957 
under Sub-Head 17: "Expenditure on Inforp1ation". 
The appropriation voted was........................... Frs 1,500,000 
Estimate unchanged. 
3. Ll:NGUISTIO STAFF 
(A) Interpretation Services 
(a) Interpretation Services required for the Sessions of the Assembly. 
Appropriation for financial year 1957 ................. . Frs 4,148,500 
Supplementary Budget for 1957 ..................... . Frs 150,000 
Frs 4,298,500 
Estimate for 1958 ................................... . Frs 7,108,000 
Nett increase Frs 2,809,500 
The increase is based on the assumption that the Assembly will sit for 12 days and on the 
increased daily rates for stenographers. The Council of Europe has now requested the payment 
of the salary of the permanent officials placed at the ,disposal of the Assembly during W. E. U. 
meetings. 
(b) Interpretation Services required for meetings of Committees between Sessions. 
Appropriation for financial year 1957 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 1,725,000 
Supplementary Budget for 1957 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 100,000 
Frs 1,825,000 
Estimate for 1958 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 1,575,000 
Nett decrease Frs 250,000 
(B) TranBlation Services 
(a) Temporary Translators for the Sessions of the Assembly. 
Appropriation for financial year 1957 ................. . Frs 5,050,000 
Supplementary Budget for 1957 ..................... . Frs 2,000,000 
Frs 7,050,000 
Estimate for 1958 ................................... . Frs 8,126,000 
Nett increase Frs 1,076,000 
The increase is due to: 
- the increased daily salary rates. These rates have been applied by the Council of Europe 
and the Common Assembly to their te[llporary officials ; 
- the assumption that the Assembly will sit for 12 days and that this will necessitate 62 days 
for revisers and 44 for translators, taking into account travel time for two part-Sessions. 
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2. PERSONNEL DE LA PRESSE ·ET· DE L'INFORMATION 
I>OCUMENT 57 
Le traitement de !'attache de presse temporaire et des « stagiaires de presse » tipait en 1957 
a l'article 17 : Depenses d'information. 
Les credits votes se montaient ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 1.500.000 
Previsions inchangees. 
3. PERSONNEL LJNGUISTIQUE 
(A) Interpr~ 
(a) Personnel d'interpretation necessaire pour les sessions de l'Assemblee. 
Credits de l'exercice financier 1957 .................... . Frs 4.148.500 
Budget supplementaire de 1957 ...................... . Frs 150.000 
Frs 4.298.500 
Previsions pour 1958 ................................. . Frs 7.108.000 
Augmentation nette ............................ . Frs 2.809.500 
L'augmentation est basee sur l'hypothese que l'Assemblee siegera 12 jours et sur le taux 
plus eleve du traitement joumalier des stenographes. Le Conseil de l'Europe exige a present le 
versement de leur traitement a ses fonctionnaires permanents mis a la disposition de l'Assemblee 
durant les sessions. 
(b) Personnel d'interpretation necessaire pour les reunions des commissions devant se tenir entre les sessions. 
Credits de l'exercice financier 1957 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 1.725.000 
Budget supplementaire de 1957 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 100.000 
Frs 1.825.000 
Previsions pour 1958 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 1.575.000 
Diminution nette . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 250.000 
(B) TradW!IIeirs 
(a) Traducteurs temporaires pour les sessions de l'Assemblee. 
Credits de l'exercice financier 1957 .................... . 




Previsions pour 1958 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 8.126.000 
Augmentation nette . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 1.076.000 
Augmentation due : 
- au taux plus eleve du traitement joumalier. Ce taux est applique par le Conseil de l'Europe 
et par l'Assemblee Commune a leurs fonctionnaires temporaires; 
- a la prevision que l'Assemblee siegera pendant 12 jours, et que les travaux occuperont les 
reviseurs pendant 62 jours et les traductau'rs pendant 44 jours, compte tenu de la duree 
du voyage, pour les deux partie8 "de la session. 
36 
t~:/;~" .. :· .. :~(~::\_ ~·~~ ;J> .. _;i:} T?< ·:''-""~ ~,;-r k 
•" .~ ' 
; .. < ,\o-
: . . ,
'I 
DOCUMENT 57 
(b) Temporary Translators for meetings of Coi:nmittees betwe!m SesSions. 
. Appropriatieil for. financial year· 1957 ........ ·.. . . . . . . . . . Frs 
Estimate for 1958 ................................... . 
660,000 
Nil. 
This item has been deleted in the 1958 Budget. It is felt that the Grade 12 official recruited 
in 1957 and the second official to be recruited in 1958 should be in a position to deal with all 
the translation work arising between Sessions. 
4. TEMPORARY AUXILIARY STAFF 
(a) Documents Office. 
Appropriation for financial year 1957 ................. . 
Estimate for 1958 ......................... ::. :; ..... :. . 
Frs 1,500,000 
Frs 2,000,000 
Nett increase Frs 500,000 
This estimate corresponds to the increased number of sittings of the Assembly. 
(6) Fadlities put at the disi>osa.l of the As8embly. 
Appropriation for financial year 1957 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 2,000,000 
Estimate for 1958 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 2,320,000 
Nett increase Frs 320,000 
This includes the allowance to French security officers made on the same basis as by the 
Consultative Assembly and Common Assembly. (See Appendix II. ) 
5. INSURANCE FOR TEMPORARY STAFF 
Appropriation for financial year 1957 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 
Estimate for 1958 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 




This estimate is calculated on the basis of the number of temporary officials employed and 
the number of days worked plus travel time. 
6. MISCELLANEOUS EXPENDITURE DURING THE ASSEMBLY 
Appropriation for financial year 1957 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nil 
Estimate for 1958 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 100,000 
Previously these items shown in the detailed budget ·were paid out of Sub-Heads 3-3 and 18, 
but they are now included in a separate Sub-Head ·for clarity:· · · 
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I>OCUMENT 57 
(b) Traducteurs tempora.ires pour les reunions des commissions devant se tenir entre les sessions. 
Credits de l'exercice financier 1957 . . • . . . . . . . . . . . . . . . • . . Frs 660.000 
Previsions pour 1958 .............•......••.•.......... neant 
Cette rubrique a ete supprimee du budget de 1958. On estime que le fonctionnaire du grade 12 
recrute en 1957 et le deuxieme fonctionnaire a recruter en 1958 pourront effectuer tout le travail 
de traduction entre les sessions. 
4. PERSONNEL AUXU.Uffi"E TEMI'ORAlRE 
(a) Service des documents. 
Credits de l'exercice financier 1957 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • Frs 1.500.000 
Previsions pour 1958 .. . . . . .. . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . . . . .. Frs 2.000.000 
Augmentation nette . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 500.000 
Ce calcul correspond au nombre accru des seances de 1' Assemblee. 
(b) Installations et serVices mis a la disposition de l'Assemblee. 
Credits de l'exercice financier 1957 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 'Frs 2.000.000 
Previsions pour 1958 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • Frs 2.320.000 
Augmentation nette . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 320.000 
Ceci comprend l'indemnite allouee aux gardes de securite franQais, calculee en fonction des 
taux appliques par l'Assemblee Consultative et par l'Assemblee Commune (voir 1;\nne:x:e II). 
5. AsSURANCES AFFERENTES AU PERSONNEL TEMPOBAIRE 
Credits de l'exercice financier 1957 . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . • Frs 160.000 
Previsions pour 1958 . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • Frs 250.000 
------
Augmentation nette . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 90.000 
Ces previsions sont calculees en fonction du nombre de fonctionnaires temporaires employee 
et du nombre de journees de travail plus la duree du voyage. 
6. DE!>ENSES DIVERSES PEND~T L' AssEMBLEE 
Credits de l'exercice financier 1957 ..•.....•..........•• 
Previsions pour 1958.................................. Frs 
neant 
100.000 
Precedemment, ces points qui figurent dans le budget detaille etaient rattaches aux articles ,3-3 





Head Ill. - Expenditure on premises and equipment 
Sub-Head 4 (A). - EXISTING PREMISES 
Appropriation for financial year 1957 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 2,894,000 
Estimate for 1958 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 3,190,000 
Nett increase Frs 296,000 
The increase is due to the following reasons : 
- the rent of the offices in Paris has been increased to take account of the fact that accom-
modation will be necessary for the increased establishment and this entails extra expenditure 
for the cleaning of the offices ; 
- the hire of typewriters has been included under this Sub-Head instead of under Sub-
Head 5 as in 1957 ; 
- the overhaul of typewriters and roneo machines has bem foreseen in this Budget. 
Sub-Head 4 (B). -NEW PREMISES (Token purposes) 
Although the Assembly's permanent staff is considerably smaller than that of the Council, 
the Assembly requires special accommodation for Committees ; the Assembly should therefore make 
an appropriate contribution to the cost of the new premises. 
Sub-Head 5. - CAPITAL EQUIPMENT 
Appropriation for financial year 1957 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 800,000 
Estimate for 1958 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 380,000 
Nett decrease . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 420,000 
Only essential equipment has been foreseen to cover the increased establishment (typewriters, 
desks, etc.). 
Head IV. - General administrative costs 
Sub-Head 6. - POSTAGE, TELEPHONE AND TELEGRAPH OHARGES 
Appropriation for financial year 1957 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 2,000,000 
Supplementary Budget for 1957 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 200,000 
Frs 2,200,000 
Estimate for 1958 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 2,400,000 
Nett increase Frs 200,000 
This increase reflects the increased costs of postage and telephone, etc. applied by the French 
P. T. T. Authorities. 
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Chapitre 111. - Depenses de locaux et d'equipement 
Article 4 (A) - LOCAUX EXISTANTS 
Credits de l'exercice financier 1957 Frs 2.894.000 
Provisions pour 1958 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 3.190.000 
Augmentation nette . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • . • Frs 296.000 
L'augmentation est due aux raisons suivantes: 
- le loyer des bureaux de Paris est augmente en tenant compte du nouveau personnel pour 
lequel il faudra trouver des locaux, ce qui entraine egalement des frais supplementaires 
d'entretien des bureaux; 
- la location de machines a ecrire figure dans cet article, au lieu de !'article 5 comme 
en 1957; 
- l'entretien des machines a ecrire et de la machine roneo a ete prevu dans ce budget. 
Article 4 (B) - NoUVEAUX LOCAUX (Pour memoire) 
Bien que le personnel permanent de 1' Assemblee soit beaucoup plus reduit que celui du Conseil, 
1' Assemblee a besoin de locaux speciaux pour ses commissions ; en consequence, 1' Assemblee devrait 
participer dans une juste mesure aux frais des nouveaux locaux. 
Article 5 - DEPENSES D'EQUIPEMENT 
Credits de l'exercice financier 1957 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 800.000 
Previsions pour 1958 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 380.000 
------
Diminution nette Frs 420.000 
Seul le materiel indispensable a ete prevu pour le personnel supplementaire (machines a 
ecrire, bureaux, etc.). 
Chapitre IV. - Frais generaux 
Article 6. - FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT, DE TELEPHONE ET DE TELEGRAPHE 
Credits de l'exercice financter 1957 . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . Frs 2.000.000 
Budget supplementaire de 1957 






Cette augmentation est fonction de !'augmentation des tarifs des postes, telephones, etc., 
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Sub-Head 7. -PAPER, STATIONERY AND OFFICE SUPPLIES 
Appropriation for financial year 1957 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 1,000,000 
Supplementary Budget for 1957 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 1,000,000 
Frs 2,000,000 
Estimate for 1958 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 2,800,000 
Nett increase Frs 800,000 
Calculated on the basis of paper and office supplies used in 1957. 
Sub-Head 8. - PRINTING AND PUBLISHING OF AssEMBLY DOCUMENTS 
Appropriation for financial year 1957 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 4,000,000 
Supplementary Budget for 1957 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 8,040,000 
Frs 12,040,000 
Estimate for 1958 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 14,000,000 
Nett increase Frs 1,960,000 
Calculated on the basis for 1957 and the increased number of sittings foreseen for 1958. 
If the Annual Report of the Council for 1958 is less lengthy than that submitted in 1957, 
it will be possible to reduce expenditure in this respect, which in the current financial year has 
amounted to over £2,000. 
Sub-Head 9. - PuRcHASE OF DOCUMENTS, REFERENCE WORKS, ETC. 
Appropriation for financial year 1957 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 
Estimate for 1958 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 
Estimate unchanged. 
Sub-Head 10. - OFFICIAL CAR FOR THE AssEMBLY 
300,000 
300,000 
In 1957 this estimate covered the hire of a car for official journeys and an appropriation 
of 600,000 Frs was voted. It would be more convenient to have a car at the permanent disposal 
of the Assembly and the Office of the Clerk 1 • The annual upkeep and amortization would be 
400,000 Frs. The wages of the chauffeur-messenger are provided for under Head I. 
Sub-Head 11. - BANK CHARGES 
Appropriation for financial year 1957 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 




(1) Both the other two W. E. U. Agencies working in Paris have a car and the London Secretariat has two 
vehicles. 
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Article 7. - PAPIER ET FOURNITURES DE BUREAU 
Credits de l'exercice financier 1957 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 1.000.000 
Budget supplementaire de 1957 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 1.000.000 
Frs 2.000.000 
Previsions pour 1958 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 2.800.000 
Augmentation nette Frs 800.000 
Previsions calculees en fonction du papier et des fournitures de bureau employes en 1957 
Article 8. - FRArs D'IMPRESSION ET DE PUBLICATION DES DOCUMENTS DE L' AsSEMBLEE 
Credits de l'exercice financier 1957 .................... . 
Budget supplementaire de 1957 ...................... . 







Ces previsions sont basees sur les chiffres de 1957 et en tenant compte de !'augmentation' 
d u nombre de s~ances prevue en 1958. 
Si le rapport annuel du Conseil pour 1958 est moins long que celui de 1957, il sera possible 
de require proportionnellement les depenses prevues qui, dans l'exercice financier en cours, se sont 
elevees a plus de 2.000 livres sterling. 
Article 9. - ACHAT D'OUVJ.tAGES DE DOCUMENTATION, D'An'UAIRES, ETC. 
Credits de l'exercice financier 1957 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 300.000 
Previsions pour 1958 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 300.000 
Previsions inchangees. 
Article 10. - VoiTURE DE SERVICE POUR L'AssEMBL:EE 
En 1957, ces previsions couvraient la location d'une voiture pour les voyages officials, pour 
laquelle un credit de 600.000 Frs a ete vote. Il serait plus pratique d'avoir en permanence une 
voiture a la disposition de l'Assemblee et du Greffe 1. L'entretien annuel et l'amortissement revien-
draient a 400.000 Frs. Le traitement du chauffeur-messager est prevu au chapitre I. 
Article 11. - FRArs DE BANQUE 
Credits de l'exercice financier 1957 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 
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Head V. - Other expenditure 
Sub-Head 12.- TRAVEL AND SUBSISTENCE ALLOWANCES OF REPRESENTATIVES AT MEETINGS OF THE BUREAU, 
OF THE PRESIDENTIAL COMMITTEE AND AT JOINT MEETINGS 
Appropriation for financial year 1957 ................. . 
Estimate for 1958 ................................... . 
Nett decrease ..........................•....... 




Sub-Head 13. - REPRESENTATION EXPENSES OF THE PRESIDENT OF THE ASSEMBLY, EXPENSES OF CHAIRMEN 
AND RAPPORTEURS OF THE AsSEMBLY COM:MI'ITEES AND REPRESENTATION EXPENSES OF THE CLERK OF THE 
AssEMBLY 
Appropriation for financial year 1957 ................. . 
Estimate for 1958 ................................... . 
Estimate unchanged. 
Sub-Head 14. - CoMMITTEE STUDY MISSIONS 
Frs 2,000,000 
Frs 2,000,000 
Appropriation for financial year 1957 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 




Sub-Head 15. - OFFICIAL JOURNEYS OF MEMBERS OF 'THE OFFICE OF THE CLERK 
Appropriation for financial year 1957 ................. . Frs 3,000,000 
Supplementary Budget for 1957 ..................... . Frs 1,100_,000 
Frs 4,200,000 
Estimate for 1958 ................................... . Frs 5,000,000 
Nett increase Frs 900,000 
This takes account of the increase in establishment. 
Sub-Head 16.- FEES, TRAVEL EXPENSES AND SUBSISTENCE ALLOWANCE OF EXPERTS, AND AUDITOR'S FEES 
Appropriation for financial year 1957 ................. . 




Sub-Head 17. -EXPENDITURE ON INFORMATION 
Token purposes 









Chapitre V. - Autres depenses 
Article 12. - E'R.AIS DE VOYAGE ET INDEMNITES DE SEJOUR DES REPRESENTANTS POUR LES REUNIONS DU 
BUREAU, DU COMITE DES PRESIDENTS ET LES REUNIONS COMMUNES 
Credits de l'exercice financier 1957 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 1.500.000 
Previsions pour 1958 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 1.000.000 
Diminution nette Frs 500.000 
Previsions reduites en fonction des depenses de 1957. 
Article 13. - FR.AIS DE REPRESENTATION DU PltESIDENT DE L'AsSEMBLEE, FR.AIS DE FONCTION DES 
PRESIDENTS ET RAPPORTEURS DES COMMISSIONS DE L' ASSEMBLEE ET FR.AIS DE REPRESENTATION DU GREFFIER 
DE L'AsSEMBLEE 
Credits de l'exercice financier 1957 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 2.000.000 
Previsions pour 1958 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 2.000.000 
Previsions inchangees. 
Article 14. - MISSIONS D'ETUDE DES COMMISSIONS 
Cr6dits de l'exercice financier 1957 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 




Article 15. - FR.AIS DE MISSION DES MEMBRES ])U PERSONNEL DU GREFFE 
Credits de l'exercice financier 1957 .................... . Frs 3.000.000 
Budget supplementaxre de 1957 ...................... . Frs 1.100.000 
Frs 4.200.000 
Previsions pour 1958 Frs 5.000.000 
Augmentation nette Frs 900.000 
Ces calculs sont fonction de !'augmentation du cadre. 
Article 16. - FR.AJs DE VOYAGE, INDEMNITES DE SEJOUR ET HONOR.AIRES DES EXPERTS ET DU COMMISS.AIRE 
AUX COMPTES 
Credits de l'exercice financier 1957 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 1.000.000 
Previsions pour 1958 Frs 1.000.000 
Previsions inchangees. 
Article 17. - D:EPENSES D'INFORM.ATION 
Pour memoire 
Article 18. - GROUPES POLITIQUES 
Frs 600.000 
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The Regulations of the Assembly of W. E. U. provide officially for the organisation of Parlia-
mentary Groups but so far no practical steps have been taken to ensure that these Groups in fact 
function. 
The Council of Europe, in addition to certain facilities (offices, stationery, bi-lingual secretaries) 
has now allocated an annual sum of 400,000 Frs to each Group. 
No additional cost would be involved in providing office accommodation and the services of 
translators and interpreters. In order that the Political Groups may be able to play their proper 
part in the work of the Assembly of W. E. U. it is now proposed to allocate an allowance of 
200,000 Frs per year to each Group. There are at present three such Groups. In the event of this 
credit being sanctioned these Groups would account annually for the monies so granted to the~. 
Sub-Head 19 (old 18). - CONTINGENCIES AND OTHER EXPENDITURE NOT ELSEWHERE PROVIDED FOR 
Appropriation for financial year 1957 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 
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Le reglement de l'Assemblee de l'U. E. 0. prevoit offioiellement !'organisation de groupes 
parlementaires mais, sur le plan pratique, auoune demarohe n'a ete entreprise afin d'assurer leur 
fonotionnement effeotif. 
Outre les faoilites qu'il leur procure (bureaux et fournitures, seoretaires bilingues), le Conseil 
!'Europe vient d'allouer a chaque groupe une somme annuelle de 400.000 Frs. 
L'attribution de bureaux, de traducteurs et d'interpretes n'entratnerait pas de frais supplemen-
taires. Pour que les groupes politiques puissent participer comme il oonvient aux travaux de 1' Assem-
blee de l'U. E. 0., on propose de leur allouer desormais a chacun une somme annuelle de 200.000 Frs. 
Ces groupes sont actuellement au nombre de trois. Da.ns le cas ou ces credits seraient approuves, 
les groupes rendraient compte, chaque annee, des sommes allouees. 
Article 19 (anciennement 18). - DEPENSES EXTRAORDINAIRES ET TOUTES DEPENSES NON PREVUES 
Credits de l'exeroice financier 1957 .................... . 












Comparative development of work in the Office of the Clerk 
Assembly , .. , .......................... , ........ . 
Committee meetings ..................•........... 
Documents roileoed ·; ....................... , ... , , 
Stencils typed (does not include stencils typed during 
Assembly) ..................................... . 
Consumption of roneo paper (not including the Assem-
bly .......................................... . 
Pages of typed letters (excluding drafts) ...........• 
Number of pages translated '6y temp<)rary staff during 
the' May Assembly ................ : . ........... . 
Printed documents - (May Session): . 
- Agendas and Minutes ................... . 

























Accroissement du volume de travail au Greffe de l'Assemblee 
Assemblee ....................................... . 
Reunions des commissions ....................... . 
Documents roneotypes ........................... . 
Stencils dactylographies (non compris les stencils 
dactylographies pendant la session) .............. . 
Consommation de papier roneo (session de l'Assemblee 
non comprise) ................................ . 
Lettres dactylogr~phiees, nombre de pages (sans compter 
\es projets) .......•............................. 
Nombre de pages traduites par le personnel temporaire 
pendant la session de mai ..................... . 
Documents imprimes - Session de Mai : 
- Ordres du jour et Proces-verbaux 
- Compte rendu officiel ................... . 
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Memorandum submitted by the Head of the Security Service 
The special agreement dealing with the Seat of the Council of Europe which was signed on 
2nd September, 1949, between the Secretary-General of the Council of Europe and the Minister for 
Foreign Affairs of the French Republic, laid down in Articles 2, 3, 4, 7, and 10 the privileges 
enjoyed by the Council of Europe in particular in regard to inviolability of grounds and buildings, 
and fixed the scope of the powers of the Council's security officers. 
Pursuant to these provisions and particularly to Article 7 the French authorities have made a 
pratice of placing at the disposal of the Council of Europe, and of the Assemblies which meet in 
Strasbourg, such security police as are necessary to ensure order within the grounds and buildings. 
These security police who are under my authority consist, during the Sessions of the Assem-
blies, of the following : 
1. For ensuring the external security of the European territory, one « Compagnie Republicaine de 
Securite >> (roughly 100 men) whose task it is to deal with the maintenance of order, admission to 
and circulation of vehicles within the different car parks, supervision of the front entrance, and of 
the paths and gardens, as also of entry by the door gaining admission to the radio section, etc. 
2. As regards internal security within the precincts, the officers of the « Direction Generale de la. 
Sftrettf Na.tiona.le >> supplemented by 20 "Inspectelll'6" provided by the different Regions at my 
request. These officers are responsible for the security of Ministers and Delegates and of the Pre-
sident of the Assembly, for the supervision of the public in the ga.lleries, and for co-operation with 
the fire servi~, lost property lfepartment, and general supervision of the building, and in general for 
seeing that t~e provisions are adhered to a.nd tha.t the work demanded of them by the President or 
the Clerk of, the Assembly is carried out (including that of supervision and investigation) . 
. The service is in opera.tion da.y and night, starts one or two days b~ore the opening of the 
Session and ends only two days after its close. 
Remuneration of Personnel 
Sa.laries, tra.vel and special expenses of this personnel are met exclusively by the French 
Government (officers of the «Direction Genera.le de la. Surete Nationale » receive the same payment 
whatever their grade or function, which amounts to 1,800 frs. a day). 
In addition, in view of the services rendered by the security service and the fact that it is 
necessary to compensate them for special expenses incurred during the Assembly Sessions, the Secre-
tary-General of the Council, by a Regulation the latest version of which is dated 27th January, 1953, 
decided to allocate to these officers supplementary daily pa~ent as follows : 
Chef du Service .............................................................. . 
Officiers de Police ............................................................. . 




Compagnie Republicaine de Securite . . .. . .. .. . . .. . . .. . . . .. . . . . .. . .. . .. . .. . .. .. .. 3,000 » 
* 
* * 
Thus, the question is one of an extremely modest supplementary payment intended to com-
pensate for special expenses incUrFed by the officers placed by the Franch Government at the dis-
posal of the European Assemblies. The ~otal of these two payments (that provided by the Ministry 
of the Interior in Paris, and that allocated by the Assembly) is, moreover, far from placing the 
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Memorandum presente par le Chef du Service de Securite 
L'accord special relatif au siege du Conseil de !'Europe, pris le 2 septembre 1949 entre le 
Sect"etaire General du Conseil de !'Europe et le ministre des Affaires etrangeres de la Republique 
Fran9aise a de:fini dans ses articles 2, 3, 4, 7 et 10 les privileges du Conseil de !'Europe notamment 
l'inviolabilite des locaux et des batiments, et fixe l'etendue des pouvoirs de police du Conseil. 
En execution de ces dispositions, et specialement de !'article 7, les autorites fran9aises ont 
regulierement mis a la disposition du Conseil de !'Europe et des Assemblees siegeant a Strasbourg, les 
forces de police necessaires pour assurer l'ordre a l'i..lterieur des locaux et batiments. 
Ces forces de police, placees sous mon autorite, coroprennent pendant les sessions des Assem-
blees: 
1. Pour la securite exterieure du territoi:re europebn, une Compagnie Republicaine de Securite 
(100 hommes environ) chargee des services d'ordre et d'honneur, de la circulation des personnes, de la 
circulation et de !'admission des vehicules dans les differents pares de stationnement, de la surveil-
lance du perron, des allees et jardins, du contr6le des entrees a la porte de la Radio, etc. 
2. Pour la securite interieure des locaux, des fonctionnaires de la Direction Generale de la Sfuete 
Nationale, assistes de 20 Inspecteurs fournis, sur ma demande, par les diverses regions. Ce personnel 
est charge de la securite des Ministres et des Delegues, de celle du President de l'Assemblee, de la 
surveillance du public 'dans les tribunes, de la collaboration avec le service-incendie, du dep6t des 
objets trouves, de la surveillance generale du Palais et d'une maniere generale de !'execution des 
prescriptions et des missions ( contr6les, enquetes) demandees par le President ou le Greffe de 1' As-
semblee. 
Le service fonctionne aussi bien de nuit que de jour, un ou deux jours avant l'ouverture de la 
Session, et ne prend fin qu'un ou deux jours apres la c16ture. 
Retribution de ce pe raonnel 
Le traitement, les frais de voyage et de mission de ce personnel sont a la charge exclusive du 
gouvemement fran9ais (les fonctionnaires de la Direction Generale de la Sfuete N ationale per9oivent 
une indemnite uniforme dont le taux est fixe a 1.800 frs par jour, quels que soient leur grade et 
leur fonction.) 
Cependant, etant donne les services rendus par le Service de Securite, considerant qu'il conve-
nait de compenser les frais exceptionnels exposes par ses fonctionnaires lors des Sessions de 1' As-
semblee, le Secretaire General du Conseil a, par un arrete dont le dernier etat porte la date du 
27 janvier 1953, decide d'allouer a ce personnel une indemnite complementaire dont le taux joumalier 
est le suivant : 
Chef du Service ............................................................... . 
Officiers de Police ............................................................. . 
Inspecteurs ....... , .......................... , , ... , . , ......................... . 
Compagnie Republicaine de Securite ............................................. . 







Il s'agit, par consequent, d'une indemnite complementaire d'un taux modeste, destinee a 
compenser les frais exceptionnels exposes par les fonctionnaires mis par 1' Administration fran9aise a la 







personnel concerned who have identical qualifications on a par with those paid directly by the Inter-
national Assemblies. 
The Council of Europe and the E. C. S. C. make a regular allocation of these payments. Up to 
now the Assembly of }Vesrern European Union has refused to do so on the ground that <<this 
would imply giving an advantage to the officials of one country to the detriment of those of other 
countries n. This argument seems to me unconvincing since the officers in question are placed at the 
disposal of the Assembly and the French services have no authority over them, any more than they 
have over the territory of the Council of Europe. 
It would on the contrary seem to me to be fair to give this modest advantage to officers 
with special qualifications who have a thorough knowledge of the work required of them and who 
give entire satisfaction. Over the· many years during which the European Assemblies have been held, 
I have been able to pick out these officers placed at my disposal and to retain a highly-qualified 
group. 
I would be very sorry to see the best of these people give up such work. They would have 
to be replaced by persons who are far less used to the habits and customs of an international 
Assembly. 
I attach hereto a table giving the figures of the daily expenditure which would be represented 
by a supplementary payment to the officers of my service. 
44 
(signed) : M. F. BAYLION, 
Head of the Security Service. 
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tere de l'Interieur a Paris, et celle allouee par l'Assemblee) est d'ailleurs loin de mettre ce personnel 
a qualifications identiques, a parite avec celui retribue directement par les Assemblees internationales. 
Le Conseil de !'Europe et la C. E. C. A. allouent regulierement les dites indemnites. L'Assem-
blee de l'Union de !'Europe Occidentale s'y est refusee jusqu'a present, motif pris que « ce serait 
avantager les fonctionnaires d'une nation au detriment des fonctionnaires des autres nations ». L'argu-
ment ne me parait pas convaincant, puisque les fonctionnaires en question sont a la disposition de 
l'Assemblee et que les services fran9ais n'ont pas d'autorite sur lui, pas plus que sur le territoire du 
Conseil de l'Europe. 
Il me paraitrait au contraire equitable, s'agissant !l'un personnel specialise, parfaitement au 
courant de sa mission et dormant entierement satisfaction, de le faire beneficier de ce modeste avan-
tage. J'ai eu la possibilite, depuis de nombreuses annees que siegent les Assemblees europeennes, de 
trier le personnel qui etait mis a ma disposition et de conserver un groupe de qualite. 
Je serais desol6 de voir les meilleurs se detourner d'une telle mission; ils seraient alors rem-
places par des elements moins au fait des usages dans une Assemblee internationale. 
Ci-joint en annexe, un etat chiffre indiquant la depense journaliere que represente le service 
d'une indemnite complementaire au personnel de mon service. 
44 
Signe: M. F. BAYLioN, 
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HousE OF EUROPE AssEMBLY OF W. E. U. 
Table of daUy allowanca to be made to the Security Seruice 
Function Number Daily Payment Total 
fr. fr. 
Chef du Service ................................ . 1 2.300,- 2.300,-
Officiers de Police .............................. . 4 1,000,- 4,000,-
Secretariat ..................................... . 1 700,- 700,-
Compagnie Republicaine de Securite pour la surveil-
lance exterieure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... . 1 3,000,- 3,000,-
Inspecteurs . . . . ................................ . 20 500,- 10,000,-
20,000,-
N. B. - These payments are based on those made to the Security Service by the Council of Europe 
(pursuant to the Regulation No. 188 of 27th January, 1953). 
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p ALAIS DE L'EUROPE AssEMBLEE DE L'U. E. 0. 
Etat des indemnites quotidiennes qui seraient dues au Service de Securite 
Fonction Nombre Indemnite Total journaliere 
fr. fr. 
Chef du Service ................................. 1 2.300,- 2.300,-
Officiers de Police ............................... 4 1.000,- 4.000,-
Secretariat ...................................... I 700,- 700,-
Compagnie Republicaine de Securite pour la surveil-
lance exterieure ............................... I 3.000,- 3.000,-
Inspecteurs • 0 ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 20 500,- IO.OOO,-
20.000,-
N. B. - Ces indemnites sont calquees sur celles qui sont verse! au Service de Securite par le 
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AGENDA 
of the Second Part of the Third Ordinary Session - lOth· 15th October 
I. Implementation of Recommendations of the Assembly voted in May. 
l. Report of the Working Party on action taken in national Parliaments in support of the 
Assembly's Recommendations. 
2. Communication from the Council in reply to the Assembly's Recommendations. 
11. Defence Questions. 
l. State of European security. 
2. Responsibility of Western European Union 
in the field of military policy. 
3. Activities of the Standing Armaments 
Committee. 
III. Political Questions. 
l. The policy of Member States of Western 
European Union. 
2. Unification of European Assemblies. 
IV. Financial Questions. 
l. Approval of the accounts of the Assembly 
for the financial year 1956. 
2. Supplementary Budget of the Assembly for 
the financial year 1957. 
3. Draft Budget of the Assembly for the 
financial year 1958. 
V. Procedural Questions. 
Modification of Rule 27 of the Rules of 
Procedure. 
VI. Administrative Questions. 
Administration of W. E. U. 
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Report tabled by M. Fens on behalf of the Committee 
on Defence Questions and Armaments. 
Report tabled by M. de la V allee Poussin on behalf 
of the Committee on Defence Questions and Arma-
ments. 
Report tabled by JJ!. Teitgen on behalf of the 
Committee on Defence Questions and Armaments. 
Report tabled by Mr. Willey on behalf of the General 
Affairs Committee. 
Report tabled by M. van der Goes van N aters on 
behalf of the General Affairs Committee. 
Report tabled by Mr. Edwards on behalf of the 
Committee on Budgetary Affairs and Adminis-
tration. 
Report tabled by Mr. Edwards on behalf of the 
Committee on Budgetary Affairs and Administra-
tion. 
Report tabled by M. W ahl on behalf of the Committee 
on Rules of Procedure and Privileges. 
Report of the Committee on Budgetary Affairs and 
Administration on the amendment tabled by Mr. 
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ORDRE DU JOUR 
de la deuxieme partie de la troisieme session ordinaire - 10 au 15 octobre 
I. Suite donnee aux recommandations votees par I' Assemblee a la se11ion de mai. 
I. Rapport du Groupe de Travail sur l'action entreprise au sein des parlements nationaux afin 
d'assurer la mise en reuvre des recommandations de l'Assemblee. 
2. Communication du Conseil en reponse aux recommandations de l'Assemblee. 
II. Questions de defense. 
I. Etat de la securite europeenne. 
2. Responsabilites de l'Union de l'Europe 
Occidentale dans le domaine de la politique 
militaire. 
3. Activites du Comite permanent des Arme-
ments. 
Ill. Questions politiques. 
I. La politique de l'Union de !'Europe Occiden-
tale. 
2. Unification des assemblees europeennes. 
IV. Questions financieres. 
I. Approbation des comptes de l' Assemblee 
pour l'exercice financier 1956. 
2. Budget supplementaire de l' Assemblee pour 
' l'exercice financier 1957. 
3. Projet de budget de 1' Assemblee pour 
l'exercice financier 1958. 
V. Questions de procedure. 
Modification de l'article 27 du Reglement. 
VI. Questions administratives. 
Administration de l'U. E. 0. 
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Rapport ']YrbJente par M. Fens au nom de la com-
mission des Questions de De,fense et des Armements. 
Rapport prbJente par M. de la ValUe PO'USsin au 
nom de la commission des Questions de Defense et 
des Armements. 
Rapport presente par M. Teitgen au nom de la 
commission des Questions de Defense et des Arme-
ments. 
Rapport presente par M. Willey au nom de la 
commission des Affaires Generales. 
Rapport prbJente par M. van der Goes van Naters 
au nom de la commission des Affaires Generales. 
Rapport ']YrbJente par M. Edwards au nom de la 
commission des Affaires budgetaires · et de l' Ad-
ministration. 
Rapport ']Yresente par M. Edwards au nom de la 
commission des Affaires budgetaires et de l' Adminis-
tration. 
Rapport ']YrbJente par M. W akl au nom de la 
commission du Reglement et des ImmunitbJ. 
Rapport de la commission des Affaires budgetaires 
et de l'Administration sur l'amendement prbJente 
par M. Willey pendant la ']Yremiere partie de la 
troisieme session ordinaire. 
'~ 
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Accounts of the administrative expenditure of the Assembly for the Financia.Z Year 1956 
THE AUDITOR'S REPORT 
TABLE OF CONTENTS 
REPORT OF THE EXTERNAL AUDITOR TO THE ASSEMBLY. 
EXPLANATORY MEMORANDUM. 
APPENDICES : 
Appendix I: Summary of Income and Expenditure for the Financial Year 1956. 
Appendix II: Statement of Budget authorizations expenditure and unexpended 
credits for the Financial Year 1956. 
Appendix Ill: Transfers to be made for the Financial Year 1956. 
Appendix IV: Assembly of Western European Union: Account of receipts for the 
Financial Year 1956. 
Report of the External Auditor to the 
Assembly of Western European Union 
on the accounts for the financial year 1956 
General 
1. My examination of the Accormt has been 
carried out in accordance with Article 14 of the 
FinanciaJl ReguLations of the Assembly. 
2. The foillowing financiall statements were sub-
mitted to me by the President : 
{a) Summary of Income and Expenditure 
for the financial year 1956 and Finan-
daJ Position as at 31st December 1956. 
(b) Statement of Budget Authorizations, 
Expenditure and Une~pended Credits 
for 1tlhe fina:ncial year 1956. 
(c) Statement of transfers between sub-
heads within Heads of the Budget for 
the financiaJl year 1956. 
(d) Statement of Receipts for the financial 
year 1956. 
3. By decision of the Committee on Budgetary 
Affairs and ~dmfnistration on 2nd May, 1957, 
the financial year of the Assembly was extended, 
so far as the aVlailalbility of unexpired credits 
under Article 9 of the Financial Regulations was 
concerned, to 30th Apri'l, 1957. In consequence 
the finaJl Ace,ounts for the year were not sub-
mitted to me until 29th May, 1957, and I was 
unable to complete my Report and certify the 
Accounts by 30th June, 1957, as required by Ar-
tieile 15. 
Summary of Income and Expenditure 
4. The Summary shows assessments of 
61,677,000 francs against Member States towards 
the 1956 Budgets. Contributions transferred to 
the Assembly by the Secretary-Generol of West-
ern European Union at the request of the Presi-
dent of the Assembly amounted, however, to only 
54.000~000 francs, the amormt of the Main Bud-
get for 1956. I understand that contributions 
received by the Sooretary-Generan in respect of 
the Supplementary Budgets for 1956 are being 
credited to Member States against their contri-
butions to the 1957 Budgets. 
5. Other income amounted to 328,135 francs 
for bank interest (see paragraph 9 below). Thus 
the total income available for the year was 
54,328,135 francs. 
6. Expenditure amounted to 47,135,977 francs, 
[caving 7,192,158 francs available for reimburse-
ment to the Counci~ in accordance with Article 9 
of the Financi!al Regulations., 
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Comptes relatifs aux depenses administratives de l'Assembtee pour l'exercice financier 1956 
RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES 
TABLE DES MATIERES 
RAPPORT SUR LES COMPTES DE L'EXERCICE FINANCIER 1956. 
NOTE EXPLICATIVE. 
ANNEXES: 
Annexe I: Etat des recettes et des depenses pour l'exercice financier 1956. 
Annexe II : Releve des autorisations budgetaires, des depenses et des credits 
restant disponibles pour l'exercice financier 1956. _ 
Annexe Ill: Virements a efl'ectuer pour l'exercice financier 1956. 
Annexe IV: Assemblee de l'Union de !'Europe Occidentale: Etat des recettes 
pour l'exercice financier 1956. 
Rapport sur les comptes de l'exercice finan-
~ier 195($ pr~sente d ·I' Assemblee de l' Union 
de l'Europe Occidentale par le .Commissaire 
aux comptes mandate d cet effet 
Observations generales 
1. En app'lieation de l'arti~~e 14 du reglement 
financier de··l'Assemblee, 1les eomptes ont ete veri-
fies par mes soins. 
2. Le President m'a soumis les releves suivants: 
(a) Etat des reeettes et des dlepenses pour 
l'exereice fina:neier 1956. 
(b) ReleV'e des autorisations budgetaires, des 
depenses et des credits restant dispo-
nihles pour l'exercice 19<56. 
(c) Releve des virements entre artie:les a 
J'interieur de eertains chapitres du bud- , 
get pour l'exercice 1956. 
(d) Etat des rooettes pour l'exercice 1956. 
3. Par decision de 'la commission des Affaires 
budgetaires et de !'Administration en date du 
2 mai 1957, l'annee financiere de ~'Assemblee a 
ete prolongee, en ce qui concerne la disponibilite 
des credits non utilises en vertu de l'artiJCl•e 9 du 
47 
reglemep.t financier, jusqu'au 30 avrii 195i. E~ 
consequence, ce n'est que· le 29 mai 1957 qu~ 
~'ont ete_ soumis 'les comptes definitifs de l'an-
nee, et je n~ai pu completer mon rapport et ap-
prouver les comptes avant le 30 juin 1957, CQJUme 
le demande 1l'article 15. 
Etat des recettes et des depenses 
4. Ce releve nevele 1 'existence de creances en-
vers les Etats membres, de l'ordre de 61.677.000 
francs au titre des budgets de 1956. Les contri-
butions transferees a 1l'Assemb1ee par le Seere-
taire General de l'Union de l'Europe Oecidentale 
a La demande du President ne se sont cependant 
elevees qu'a 54.000.000 de fran<es, le montant du 
budget principal de 1956. Il est prevu que les 
contributions re<_:ues par •le Secretaire General au 
titre des budgets supplementaires de 1956 vien-
dront en deduction des contributions des Etats 
membres correspondant aux budgets de 1957. 
5. Les autres reeettes se sont elevees a 328.135 
francs au titre des interets bancaires (voir para-
graphe 9 ·ci-dessous), ce quinoll'Sdonnepourl'an-
nee au chapitre des recettes disponi:bles un total 
de 54.328.135 francs. 
6. Les depenses se SOillt elevees a 47.135.977 
francs, ~aissant un disponible de 7.192.158 francs 
pour remboul'ISement au Conseil, en vertu de l'ar-
ti<cle 9 du reglement financier. 
I I 
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Statement of Budget Authorizations, 
Expenditure and Unexpended Credits. 
7. The transfer of credits between sub-heads 
of the Budget, shown in the Statement, were duly 
authorized in accordance with Article 6 of the 
Financial Regulations. 
8. .The Statement indludes expenditure of 
810,770 fra:ncs and 366,758 francs under Sub-
Heads 2 (B) (c) and 2 (C) (e) respectively for 
contributions to a Provident Fund set up a.~ 
from 30th June, 1956, following the institution 
of a simHar Fund by Western European Union. 
These rumounts, together with the employees' 
contributions and interest (see paragraph 9 
below) were,' however, not paid into the F'und 
until after 31st December, 1956. A statement of 
the financia'l position Qf the Provident Fund, 
therefore, is not included in the Statements pre-
sented. 
Statement of Receipts 
9. The Statement includes 328,135 francs for 
bank interest receyved in respect of the Assem-
bly's .bank aooount in, Paris. The gross amount~of 
bank interest received was 339,322 francs but of 
that amount 11,187 francs was appropriated to 
the Provident Fund as interest due for 1956 on 
the accounts of staff members with that Fund. 
Accounting and Financial Control 
10. Normal budgetary control through the me-
dium of accounts showing credits, expenditure 
incurred and paY'ments made, as required by 
Arti~le 12 of the FinanciaiJ. Regulations, was not 
possible untiil after Aprhl 1956 when the first o.f 
the 1956 Budgets was approved. 
11. Financirul ru!les and procedures for internal 
control, as required by Article 7, were not ap-
proved untiil October 1956 and my examination 
revealed that, in many instances, the vouchers 
produced in support of claims for subsistence 
allowance contained insufficient detail to enable 
me to verify that the correct amount of allow-
ance had been paid. I understand that the im-
provement in vouching secured towards the end 
of 1956 has continued in 1957. 
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12. I wish to record my a~ppreciation of the 
willing co-operation of the officers of the As-
sembly during my examination. 
F. TRIBE 
(Comptroller and Auditor Ge~eral, 
Great Britain) 
External Auditor. 
31st July, 1957. 
Explanatory Memorandum communicated by 
the President to the Auditor of the Assembly 
in connection with the financial year 1956 
1. The Statements attached hereto refer to : 
(a) Summary of income and expenditure 
- finoocial position as at 31st Decem-
ber, 1956; 
(b) Statement of budget authorizations and 
expendtture and unexpended credits; 
{c) Transfers between sub-heads within 
Heads of the Budget; 
(d) Schedu!le of receilpts. 
2. The Statement of budget ~thorizations, ex-
penditure and unexpended credits indicates that 
a sum of 14,541,023 francs remained unexpended, 
whereas the final balance of income over expen-
diture was 7,192,158 franc·s. The difference be-
tween these two figures, 7,348,865 francs, repre-
sents: 
First Supplementary 
Budget for 1956 . . . . Frs 6,059,000 
Second Supplementary 
Budget for 1956 .... 1,618,000 
7,677,000 
Less Bank Interest 328,135 
Frs 7,348,865 
Contri!butions in respect of the First and Se-
cond Supplementary Budgets were not called as 
it had been foreseen that economies would he 
made which woUil.d cover these two Budgets. The 
/ 
Releve des autorisations budgetaires, des 
depenses et credits disponibles. 
7. Les virements de credits a l'interieur d~eer­
tains ehapitres du budget, tels qu'ils sont indi-
ques dans le releve, ont ete dfunent autorises en 
app'lieation de l'article 6 du reglement financier. 
8. Le releve fait etat de depenses de l'ordre de 
810.770 francs et de 366.758 francs respective-
ment au titre des articles 2 (B) (c) et 2 (C) (e), 
resultant des contri:butions a un fonds de pre-
voyanee cree le 30 juin 1956 a la suite de l'ins-
titution par l'Union de l'Europe Occidentale 
d'un fonds simillaire. Ces sommes, ainsi que les 
contributions du personnel et Pinteret (voir para-
graphe 9 ci-dessous) n'ont cependant ete verses 
au Fonds qu'apres ·le 31 decembre 1956. C'est 
pourquoi, parmi Ies releves presentes, ne figure 
aueun etat relatif a :l.a situatiorn finandere du 
Fonds de Prevoyance. 
Etat des recettes 
9. Ce releve fait etat d'une somme de 328.135 
francs encaissee au titre des interets baneaires 
per<;us sur les avoirs bancaires de l'Assemblee a 
Paris. Une sorrrme totale de 339.322 francs a ete 
encarssee a ce titre, sur laque!Ue a ete prelevee 
une somme de 11.187 francs pour versement au 
Fonds de P.revoyance, representant ies interets 
dus au Fonds pour 1956 sur Jes comptes des 
membres du personnel. 
Comptabilite et controle financier 
10. Ce n'est qu'apres avril 1956, lors de 'l'ap-
prohation du premier budget de 1956, qu'il a ete 
possible de procMer au controle budgetaire nor-
mal au moyen des comptes indiquant les credits, 
1es depenses engagees et les paiements effectues, 
comme le demande !'article 12 du reglement 
financier. 
11. Les reg1..es et la procedure de eontrole in-
terne des finances, dont fait etat !'article 7, 
n'ont ete approuvees qu'en octobre 1956, et il 
ressort de Jeur examen qu'en de nombreux cas 
les pieces justificatives produites a l'appui de 
demandes d'indemnite de sejour n'etaient pas 
suffisamment prooises pour me permettre de ve-
rifier si lesdites indemnites avaient ete eorrecte-
ment remboursees. 11 a ete porte a ma connais-
sance que l'amel:iomtion dans la production de 
piooes justificatives, fait ooquis fin 1956, a con-
tinue en 1957. 
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12. Je tiens a remercier les fonctionnaires de 
l'Assemblee de m'avoir facilite de Jeur plein gre 
la tache, lors de ·la verification des comptes. 
F. TRmE 
( Controleur-V erificateur general des 
comptes du Royaume-Uni) 
Commissaire aux comptes mandate. 
Le 31 juillet 1957. 
Note explicative, relative d l'exercice 
financier 1956, communiquee par le President 
au Commissaire aux comptes de l' Assemblee 
1. Les re1eves ci-joints coneernent : 
(a) Petat des eomptes- situation au 31 de-
cem:bre 1956 ; · 
(b) ~e releve des autorisations budgetaires, 
des depenses et des credits restant dis-
ponibles; 
(c) les virements de credits a l'inrerieur de 
eertains chapitres du budget ; 
(d) l'etat des recettes. 
2. Le releve des autorisations budgetaires, des 
depenses et des credits restant disponibles indi-
que un avoir de 14.541.023 francs, aJors que le 
bilan defim.itif faisait apparaitre un avoir de 
7.192.158 francs. La difference entre c·es deux 
chiffres, so it 7.348.865 francs repnesente : 
Premier budgetsupple-
mentaire pour 1956 . . Frs 6.059.000 
Deuxieme budget sup-
plementaire pour 
1956 ............. . 1.618.000 
7.677.000 
Moins interets ban-
caires . . . . . . . . . . . . 328.135 
Frs 7.348.865 
]1 n'a pas ete fait appal a des contributions 
pour subvenir aux ·premier et deuxieme budgets 
supplementaires, car on avait prevu des econo-
mies qui dev:aient eouvrir ces deux budgets. Lors 
' ~ . ' ,. , 
' ,, c.' 
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amount of interest received from the bank was 
not foreseen as a credit when the 1956 Budget 
was prepated. 
3. The reason for such a large amount remain-
ing unexpended for the financial year 1956 is 
e:Jq>lained by the fact that the Assembly had had 
no previous experience of a futl year's operation. 
49 
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4. A11 contributions from Member States were 
received before the ciose of the financial year. 
5. The Presi-dent wouJd Uke to take this oppor-
tunity of express'ing the appreciaJtion of the As-
sembly for the help which was extended to the 
Office of the Clerk by the U. K. Comptrolier and 
Auditor General. 
( ,· ..-,:,·, 
de la preparation du budget de 1956, :les interets 
bancaires n'avaient pas' ete inscrits au titre des 
recettes. 
3. L'importance des credits restant disponibles 
en 1956 s'explique par ~e fait que l'Assemblee 
n'avait pas encore fait !'experience d'une annee 





4. Tous les Etats membres ont verse leur contri-
bution avant !J:a fin de l'exercice financier. 
5. Le President saisit ici !'occasion de remer-
cier, au nom de .J.'Assem:blee, le Con.troleur-Veri-
ficateur general des comptes du Royaume-Uni, 
de l'aide precieuse qu'i1 a apportee au Greffe. · 
DOCUMENT 59 
APPENDIX I 
Summary of income and expenditure for financial year 1956 
(in French francs) 
Per Attached Statements 
Assessments of Member States . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61,677,000 
Less Contributions not requested . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,677.000 
54,000,000 
Miscellaneous (Bank Interest) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 328,135 
54,328,135 
Expenditure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47,135,977 
Excess of income over expenditure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,192,158 
Financial position as at 31st December, 1956 
Assets 
Cash at Bank. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23,060,429 
Uncleared advances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,843 
Liabilities 
Accounts payable 
J. R. H. HUTCIDSON 
President of the Assembly 
29th May, 1957 
Certified correct : 
F. HUMBLET 




L. JOHN Enw ARDS 
Chairman of the Committee on 
Budgetary Affairs and Administration 
I have examined the above Summary of Income and Expenditure and the Statement of Assets 
and Liabilities. I have obtained all the information and explanations that I have required, and I 
certify, as the result of my audit, that in my opinion these Statements are correct, subject to the 
observations in my Report. 
31st July, 1957 
50 
Signed : F. TRIBE 





Etat des recettes et des depenses pour l'exercice financier 1956 
(en francs franc;ais) 
Voir les releves ci-jointB 
Contributions des Etats membres 
Moins contributions non appelees 
Divers (interets bancaires) .......................................... . 
Depenses .......................................................... . 
Resultat ........................................................... . 




Disponibilites en banque . . . . .. . .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. . .. . .. . .. . 23.060.429 
Avances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.843 
Pa8Bif 
Restes a payer 
Certifie exact : 









J. R. H. HUTCHISON 
PreBident de l' ABBemblee 
F. HUMBLET 
Greffier de l'ABBemblee President de la commiBBiOn des Affaire8 
budgetaires et de l' AdminiBtration 
Le 29 mai 1957. 
J'ai examine l'etat des comptes ci-dessus et l'etat de la tresorerie. J'ai obtenu tous les renseigne-
ments et explications requis, et je certifie, apres verification, qu'a mon avis, et souk reserve des 
observations contenues dans mon rapport, ces releves sont exacts. 
Le 31 juillet 1957 
50 
Signe: F. TmBE 
Oontr6leur- Verificateur general 
des comptes du Royaume-Uni 
OommiBBaire. aux comptes mandate 
'11 ,. 
"I', 
'! • ' \ 1 ~~ ' 
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APPENDIX II 
STATEMENT OF BUDGET AUTHORIZATIONS, EXPENDITURE AND 
UNEXPENDED CREDITS FOR THE FINANCIAL YEAR 1956 
Total of Amount of 
Budget for First Supple-




(56) 7) (56) 12) 
NATURE DES DEPENSES Total du Montant du 




(56) 7) (56) 12) 
1 2 3 
Head I • EXPENDITURE FOR STAFF 
~luilpitre ']er - DEPENSES DE PERSONNEL 
Sub-Head 1 - Salaries of permanent establishment 10,202,900 170,000 
Art. 1 er - Traitements du personnel du cadre permanent 
Special Allowances 
Indemnites speciales 
Sub-Head 2 - Allowances, Social Charges etc. 
Art. 2 . Indemnites, charges sociales, etc. 
Sub-Head 2 (A) - Allowances 
Art. 2 (A) - Indemnites 
(a) Coml,ined cos~-of-living allowance (including head of family allo- . 
wance) 1,799,400. '66,000 
J~) Indemnit&.de .vie chere (y compris l'indemnite de chef de famille) 
. . 
·(b) Children's allowance 200,000 
(b) Allocations familiales 
(c) Expatriation allowance 2,199,800 
(c) Indemnite d'expatriation 
(d) Compensatory rent allowance token purposes 
(d) Indemnite de logement pour memoire 
(e) Overtime 300,000 
(e) Heures supplementaires 
(/) Guarantee against currency devaluation for non-French officials token purposes 
(f) Garantie eventuelle de change au personnel non franc;ais pour memoire 
Sub-Head 2 (B)·- Social Charges 
Art. 2 (B) - Charges sociales 
(a) Social Security 509,900 19,000 
(a) Securite Sociale 
(b) Supplementary Insurance 
(b). Assurance complementaire 
(c) Provident Fund 
(c) Contribution a la Caisse de Prevoyance 
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RELEvE DES AUTORISATIONS BUDGETAIRES, DES DEPENSES ET DES 




(Doe. Total Budgets 
Total Total A/WEU/BA approved (56) 16) Transfers after transfers Expenditure 
Montant du Total Transferts Total Total 
deuxieme budget des budgets 




4 5 6 7 8 








838,000 838,000 810,770 
























NATURE DES DEPENSES 
1 
Brought forward - Report 
Sub-Head 2 (C) -Expenses relating to the arrival and departure of officials 
Art. 2 (C) - Depenses relatives a..I'arrivee et au depart des fonctionnaires 
(a) Reimbursement of travelling expenses on arrival and departure of 
staff and dependent persons 
(a) Remboursement des frais de voyage a l'arrivee et au depart des 
fonctionnaires et des personnes a leur charge 
(b) Removal expenses 
(b) Frais de demenagement 
(c) Installation allowance 
(c) Indemnite d'installation 
(d) Home leave for non-French officials 
(d) Conge au foyer pour les agents non fran9ais 
(e) Termination of contract 
(e) lndemnite de resiliation 
Head 11 - EXPENDITURE RELATING TO TEMPORARY PERSONNEL 
Ohapitre 11 - D:EPENSES AFFEREN'l'ES AU PERSONNEL TEMPORAmE 
Sub-Head 3 
Art. 3 
1. Parliamentary Staff 
1. Personnel parlementaire 
(a) Temporary Parliamentary staff required for the Sessions of the 
Assembly 
(a) Personnel parlementaire temporaire dont !'assistance est necessaire 
durant les sessions de l'Assemblee 
(b) Temporary Parliamentary staff required for meetings of Committees 
betwec::n Sessions 
(b) Personnel parlementaire temporaire pour les reunions des commis-
sions devant se tenir entre les sessions 
2. Linguistic Staff 
2. Personnel linguistique 
A (a) Interpretation services required for the Sessions of the Assembly 
A (a) Personnel d'interpretation necessaire pour les sessions de l'Assem-
blee 














































(Doe. Total Budgets 
A/WEU/BA approved (56) 16) Transfers 
Montant du Total Transferts 
















1,618,000 29,322,000 509,986 
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Total Total 
after transfers Expenditure 
Total Total 
































NATURE DES DEPENSES 
1 
Brought forward - Report 
(b) Interpretation services required for meetings of Committees 
between Sessions 
(b) Personnel d'interpretation necessaire pour les reunions des com-
missions devant se tenir entre les sessions 
B (a) Temporary Translators for the Sessions of the Assembly 
B (a) Traducteurs temporaires pour les sessions de l'Assemblee 
(b) Temporary Translators for meetings of Committees between 
Sessions 
(b) Traducteurs temporaires pour les reunions des commissions 
devant se tenir entre les sessions 
3. Temporary Auxiliary Staff 
3. Personnel auxiliaire temporaire 
(a) Documents Office 
(a) Service des documents 
(b) Facilities put at the disposal of the Assembly 
(b) Installations et services mis a la disposition de l'Assemblee 
4. Insurance for Temporary Staff 
4. Assurances afferentes au personnel temporaire 
Head Ill - EXPENDITURE ON PREMISES AND EQUIPMENT 
Ohapitre Ill - D:EPENSES DE LOCAUX ET D'EQUIPEMENT 
Sub-Head 4 - Premises 
Art. 4 - Locaux 
(a) Hire of Council of Europe premises 
(a) Loyer des locaux du Conseil de !'Europe 
(b) Office premises in Paris 
(b) Locaux a Paris 
Sub-Head 5 - Capital Equipment 
Art. 5 - Depenses d'equipement 
(a) Purchase of office furniture 
(a) Achat de mobilier de bureau 
Carried forward - A reporter 
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Total of Amount of 
Budget for First Supple-
1956 mentary Budget 
(Doe. (Doe. 
A{WEU/BA AfWEU/BA 
(56) 7) (56) 12) 
Total du Montant du 
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after transfers Expenditure 
Total Total 




































NATURE DES DEPENSES 
1 
Brought forward - Report 
(b) Purchase of typewriters 
(b) Achat de machines a ecrire 
(c) Purchase of roneo machine, calculating machine 
(c) Achat d'une machine roneo et d'une machine a calculer 
Head IV • GENERAL ADMINISTRATIVE COSTS 
Ohapitre IV - FRAis GENERAUX 
Sub-Head 6 . Postage, telephone and telegraph charges 
Art. 6 . Postes, frais d'affranchissement, de telephone et de tele-
graphe 
Sub-Head 7 - Paper, stationery and office supplies 
Art. 7 . Papier et fournitures de bureau 
Sub-Head 8 . Printing and publishing of Assembly records 
Art. 8 - Frais d'impression et de publication 
Sub-Head 9 . Purchase of documents, reference works, etc. 
Art. 9 . Achat d'ouvrages de documentation, d'annuaires, etc. 
Sub-Head 10 • Car hire 
Art. 10 • Location de voitures 
Sub-Head 11 • Bank charges 
Art. 11 - Frais de ba.nque 
Head V - OTHER EXPENDITURE 
Ohapitre V • AuTRES DEPENSES 
Sub-Head 12 • Travel and subsistence allowances of Representatives 
at meetings of the Bureau, the Presidential Committee 
and at Joint Meetings 
Art. 12 • Frais de voyage et indemnites de sejour des Representants 
pour les reunions du Bureau, du Comite des Presidents 
et les reunions communes 
Sub-Head 13 - Representation expenses of the President 
Art. 13 - Frais de representation du President 
Carried forward - A reporter 
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Total of Amount of 
Budget for First Supple-
1956 mentary Budget 
(Doe. (Doe. 
A{WEU/BA AfWEU/BA 
(56) 7) (56) 12) 
Total du Montant du 
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A/WEU/BA approved (1$6) 16) Transfers 
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1,618,000 56,642,000 799,790 799,790 
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Total Total 
after transfers Expenditure 
Total Total 
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NATURE DES DEPENSES 
Brought forward - Report 
Sub-Head 14 - Committee study missions 
Art. 14 • Missions d'etude des commissions 
Sub-Head 15 - Official journeys of members of the Office of the Clerk 
Art. 15 - Frais de mission des membres du personnel du Greffe 
Sub-Head 16 - Fees, travel expenses and subsistence allowance of experts 
Art. 16 - Frais de voyage, indemnites de sejour et honoraires des 
experts 
Sub-Head 17 - Expenditure on information 
Art. 17 - Depenses pour !'information 
Sub-Head 18 - Contingencies, other expenditure not elsewhere provided 
for 









































The Expenditure :figures include charges for goods delivered and services rendered by 31st December, 1956 and 
paid for up to 30th April, 1957, in accordance with the Financial Regulations and the decision of the Committee on 
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.. .... . 
un8;ooo 61,677,000 799,790 799;790 
Total Total 
after transfers Expenditure 
Total Total 
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465,730 























Dane le total des depenses figurent des sommes concemant des foumitures procurees et des services rendus avant 
le 31 decembre 1956 et payees avant le 30 avril 1957, conformement au reglement financier et a la decision de la. 
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DOCUMENT 59 
APPENDIX Ill 
TRANSFERS TO BE MADE FOR THE FINANCIAL YEAR 1956 
From 
Head li 









S-h 4 (a) Hire of Coun-
cil of Europe 
premises 
L. JOBN EDWARDS 
Chairman of the Committee on Budgetary 











S-h 4 (b) 
F. HtmBLET 










mises in Paris 208,576 
799,790 
J. R. Ji. HUTOBISON 
President of the Assembly 
DOCUMENT 59 
ANNEXE Ill 
VIREMENTS A EFFECTUER POUR L'EXERCICE FINANCIER 1956 
Du 
Ohapitre II 




art. 6 Postea, frais 
d'affranchisse-
ment, de tele-
phone et de 
telegraphe 
Ohapitre Ill 
art. 4 (a) Loyer des lo-
caux du Con-
sell de !'Europe 
L. JoHN EDWARDS 
President de la commission des .Affaires 











art. 4 (b) 
F. HUMBLET 






sion et de 
publication 81.228 
Locaux a Paris 208.576 
799.790 
J. R. H. HuTOHISON 
President de l' .AssembUe 
, .. 
- '"'~ ' , r, ,,.... , 
,' ', 
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DOCUMENT 59 
APPENDIX IV 
Assembly of Western European Union 
ACCOUNT OF RECEIPTS FOR THE FINANCIAL YEAR 1956 
Details 
Contributions for the financial year 1956 
Netherlands ...................................................... . 
United Kingdom ................................................. . 
Federal Republic of Germany ..................................... . 
Luxembourg ..................................................... . 
France ............................................................ . 
Italy ........................................................... . 














J. R. H. HUTCHISON 
President of the Assembly 
F. HUMBLET 
Clerk of the Assembly 
L. JoHN Enw ARDs 
Date : 29th May, 1957 
57 
Chairman of the Committee on Budgetary 
AUairs and Administration 
'i ' ~I 
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DOCUMENT 59 
ANNEXE IV 
Assemblee de l'Union de l'Europe Occidentale 
ETAT DES RECETTES POUR L'EXERCICE FINANCIER 1956 
Detail 
Contributions pour l'exercice financier 1956 
Pays-Bas ........................................................ . 
Royaume-Uni ................................................... . 
Republique Federale d'Allemagne ................................. . 
Luxembourg ..................................................... . 
France .......................................................... . 
Italie ........................................................... . 
Belgique ........................................................ . 














J. R. H. HUTCHISON 
President de l' Assemblee 
F. HUMBLET 
Greffier de l' Assemblee 
L. JoHN Enw ARDS 
Date: 29 mai 1957 
57 
President de la commission des Affaires 
budgetaireB et de l' Administration 
., I', 
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Document 60 9th October, 1957 
DRAFT ORDER OF BUSINESS 
of the Second Part of the Third Ordinary Session 
(lOth -15th October) 
THURSDAY, 10th OCTOBER 
Morning 10 a.m. 
Opening of the Second Part of the Third Ordinary Session. 
Address by the President of the Assembly. 
Examination of Credentials. 
Adoption of the draft Order of Business of the Session. 
Reply to the request for an Opinion by the Consultative Assembly of the Council of Europe 
concerning nuclear explosions, under the provisions of Rule 36 (4) of the Rules of Procedure. 
State of European security : 
presentation by M. Fens of the Report tabled by the Committee on Defence Questions and 
Armaments. General debate. 
Afternoon 3 p.m. 
State of European security: 
conclusion of the general debate. 
Vote on the draft RecOmmendation. , 
Guided missiles: 
presentation on behalf of the Committee on Defence Questions and Armaments of a Report for 
information by Lord Stonehaven. 
58 
Document 60 9 oetobre 1957 
PRO)ET DE CALENDRIER 
de la deuxieme partie de la troisieme session ordinab·e 
(10 au 15 octobre) 
)EUDI 10 OCTOBRE 
Matia 10 hearH : 
Ouverture de la deuxieme partie de la troisieme session ordinaire. 
Allocution du President de 1' Assemblee. 
Verification des pouvoirs. 
Adoption du projet de caJ~ndrier de la session. 
Reponse a la. demande d'avis adressee a l'.Assemblee par l'Assemblee Consultative du Conseil de 
l'Europe en matiere d'explosions nucleaires, en vertu de !'article 36 (4) du Reglement. 
Etat de la securite europeenne : · 
presentation et discussion generale du rapport soumis par M. Fens au nom de la commission des 
Questions de Defense et des Armaments. 
Apra...micli IS hearH : 
Etat de la securite europeenne : 
suite et cl6ture de la disc"Qssion generale. 
Vote du projet de recommandation. 
presentation, a.u n,om de la commission des Questions de Defense et des Armaments, d'un rapport 
d'information de Lord Stonehaven. 
58 
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DOCUMENT 60 
FRIDAY, 11th OCTOBER 
Morainr 10 a.m. 
Report of the Working Party on action taken in national Parliaments to ensure the implemen-
tation of the Recommendations adopted by the Assembly during the first part of the Third 
Ordinary Ses3ion. 
Communication from the Council in reply to the Assembly's Recommendations. 
Responsibility of Western European Union in the field of military policy: 
presentation by M. de la Vallee Poussin of the Report tabled by the Committee on DJfence 
Questions and Armaments. General debate. 
Afternoon 3 p.m. 
Responsibility of Western European Union in the field of military policy: 
conclusion of the general debate. 
Vote on the draft Recommendation. 
Activities of the Standing Armaments Committee : 
presentation by M. Teitgen of the Report tabled by the Committee on Defence Questions and 
Armaments. General debate. . .. 
Vote on the draft Recommendation. 
SATURDAY, 12th OCTOBER 
Morainr 10 a.m. 
The Unification of European Assemblies : 
presentation by M. van der Goes van Naters of the Report tabled by the General Affairs 
Committee. General debate. 
Vote on the draft Recommendation. 
Afternoon 3 p.m. 
Approval of the Accounts of the Assembly for the financial year 1956. 
Supplementary Budget of the Assembly for the financial year 1957: 
presentation by Mr. Edwards of the Report tabled by the Committee on Budgetary Affairs and 
Administration. General debate. 









Matin 10 beurea : 
Rapport du Groupe de Travail sur !'action entreprise au sein des parlements nationaux afin 
d'assurer la mise en reuvre des recommandations adoptees par l'Assemblee pendant la premiere 
partie de la troisieme session ordinaire. 
Communication du Conseil en reponse aux recommandations de 1' Assemblee. 
Responsabilites de l'Union de !'Europe Occidentale dans le domaine de la politique militaire : 
presentation et discussion generale du rapport soumis par M. de la Vallee Poussin au nom de la 
commission des Questions de Defense et des Armements. 
Apre ... midi 15 beurea : 
Responsabilites de l'Union de !'Europe Occi9-entale dans le domaine de la politique militaire : 
suite et clC)ture de la discussion generale. 
Vote du projet de recommandation. 
Activites du Comite permanent des Armements : 
presentation et discussion generale du rapport soumis par M. Teitgen, au nom de la commission 
des Questions de Defense et des Armements. 
Vote du projet de recommandation. 
SAMEDI 12 OCTOBRE 
Matin 10 beurea : 
Unification des assemblees europeennes : 
presentation et discussion generale du rapport soumis par M. van der Goes van Naters au nom 
de la commission des Affaires Generales. 
Vote du projet de recommandation. 
Apri ... midi 15 beurea : 
Approbation des comptes de l'Assemblee pour l'exercice financier 1956. 
Budget supplementaire de l'Assemblee pour l'exercice financier 1957: 
presentation et discussion generale du rapport· soumis par M. Edwards au nom de la commission 
des Affaires budgetaires et de l' Administration. 




Draft Budget of the Assembly for the financial year 1958: 
presentation by Mr. Edwards of the Report tabled by the Committee on Budgetary Affairs and 
Administration. General debate. 
Vote on the draft Budget. 
MONDAY, 14th OCTOBER 
MorDiq 10 a.m. 
The Policy of Member States of Western European Union: 
presentation by Mr. Willey of the Report tabled by the General Affairs Committee. 
General debate. 
Afternoon 3 p.m. 
The Policy of Member States of Western European Union: 
conclusion of the general debate. 
Vote on the draft Recommendation. 
TUESDAY, 15th OCTOBER 
Moraia1 10 a.m. 
Modification of Rule 27 of the Rules of Procedure: 
presentation by M. Wahl of the Report tabled by the Committee on Rules of Procedure and 
Privileges. General debate. 
Vote on the draft Resolution. 
Administration of Western European Union: 
Presentation by M. Molter on behalf of the Committee on Budgetary Affairs and Administration 
of a Report on the Amendment tabled by Mr. Willey during the first part of the Third Ordi-
nary Session. General debate. 
Vote on the draft Recommendation. 
Installation of the organs of Western European Union whose seat is in Paris: 
Presentation by M. Bichet of the Report tabled by the Committee on Budgetary Affairs and 
Administration. 
Vote on the draft Recommendation. 
CLOSE OF THE THIRD ORDINARY SESSION OF THE ASSEMBLY 





Projet de budget de l'.Assemblee pour l'exercice financier 1958: 
presentation et discussion generale du rapport soumis par M. Edwards au nom de la commission 
des Affaires budgetaires et de I' Administration. 
Vote du projet de budget. 
LUNDI 14 OCTOBRE 
Matin 10 heures : 
La politique de !'Union de !'Europe Occidentale : 
presentation et discussion generale du rapport soumis par M. Willey au nom de la commission 
des Affaires Generales. 
Apris•midi 15 heures: 
La politique de l'Union de !'Europe Occidentale : 
suite et cloture de la discussion generale. 
Vote du projet de recommandation. 
MARDI 15 OCTOBRE 
Matin 10 heures : 
Modification de !'article 27 du Reglement: 
presentation et discussion generale du rapport soumis par M. W ahl au nom de la commission du 
Reglement et des Immunites. 
Vote du projet de resolution. 
Administration de l'Union de !'Europe Occidentale: 
presentation et discussion generale du rapport soumis par M. Molter au nom de la commission 
des Affaires budgetaires et de I' Administration sur l'amendement presente par M. Willey pendant 
la premiere partie de la troisieme session ordinaire. 
Vote du projet de recommandation. 
Installation des organes de l'Union de !'Europe Occidentale dont le siege est a Paris : 
presentation et discussion generale du rapport soumis par M. Bichet au nom de la commission 
des Affaires budgetaires et de I' Administration. 
Vote du projet de recommandation. 
CLOTURE DE LA TROISIEME SESSION ORDINAIRE DE L'ASSEMBLEE 
Le Comite des Presidents se reunira a. !'issue de la seance publique. 
60 
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Document 61 21st September, 1957 
The Policy of Member States of Western European Union 1 
REPORT 2 
submitted on behalf of the General Aflbirs Committee 3 
by Mr. Willey, Rapporteur 






Recalling the terms of the Recommendation 
adopted lby the Assembly on 8th May, 1957, 
whereby the Council was invited to co-ordinate 
the instructions given to the permanent dele-
gates of the Member States of Western European 
Union to the United Nations con<lerning major 
issues affecting vital European interests, 
RECOMMENDS To THE CoUNCIL 
that the votes cast by the permanent delegates 
concerning the issues of: 
Algeria 
Disarmament 
should be 'based on the following principles: 
I. Algeria. 
1. Algeria, as a part of France, is a matter of 
internal concern, and a solution of its problems 
1. Recommendation No. 11 (1957). 
2. Adopted in Committee by 13 votes against 0 with 
2 abstentions. 
3. Members of the Committee: MM. van der Goes van 
Naters, Chairman; MM. Gaborit, Kiesinger (Substitute: 
Hofler), Vice-Chairmen; MM. Alric, Badini Oonfalonieri, 
Becker (Substitute: von Merkatz), Bettiol, Dehousse, Hale, 
Dame Florence Horsbrugh (Substitute: Marquess of 
61 
must depend upon the decisions taken by the 
French Parliament. 
2. The Memlber States of Western European 
Union share the conviction of the French Go-
vernment that it will be able to achieve a demo-
cratic solution of the problems of Algeria in the 
near future. 
II. Disarmament 
1. Recognizing that international agreement on 
disarmament can be realized only by stages, the 
seven Member States of Western European Union 
should seek a common viewpoint on these initial 
stages and the concessions necessary to achieve 
them. 
2. The proposals made by the Western Powers 
at the Sulb-Committee of the United Nations 
Disarmament Commission form the basis of any 
such common approach. 
3. To facilitate such common understanding, 
France and the United Kingdom should be invit. 
ed to consult with the other Members of Western 
European Union prior to discussions in the Dis-
armament Sub-Committee. 
Lansdowne), MM. van Kauvenbergh, Kopf, Legendre, Mme 
Meyer-Laule, MM. Mommer (Substitute: Erler), Montini, 
Motz, Nicholson, Ninine, Santero, Schmal (Substitute : 
Schuijt), Senghor (Substitute : Oourant), Spallicci, 
Korthals, Lord Stonehaven, Struye, Willey. 
N. B. - The names of the Representatives who voted 
are printed in italiea. 
,. ' . i. I' .., 
., . 
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Document 61 21 septembre 1957 
La politique de l'Union de l'Europe Occidentale 1 
RAPPORT 2 
presente au nom de la commission des Affaires Generales 3 
par M. Willey, rapporteur 
TABLE DES MATI:tRES 
PROJET DE RECOMMANDATION 
EXPOSE DES MOTIFS 
Projet de recommandation 
L'Assemblee, 
A. 
Rappelant les termes de la reeommandation 
adoptee par l'Assemblee le 8 mai 1957, invitant 
le Conseil a coordonner les instructions donnees 
aux delegues permanents des Etats membres de 
l'Union de l'Europe Occidentale aux Nations 
Unies au sujet des grandes questions a££ectant 
les interets vitaux de l'Europe, 
RECOMMANDE AU CONSEIL 
que les votes des delegues permanents sur les 
questions de 
l'Algerie et du 
desarmement 
soient determiThes par les prineipes suivants : 
I. Algerie 
1. L'Algerie, comme partie integrante de 1la 
France, est une a££aire interieure fran«1aise et la 
I. Recommandation no 11 (1957). 
2. AdoptS en commission par 13 voix contra 0 avec 
2 abstentions. 
3. Membres de la Commission: MM. van der Goes van 
Naters, president; MM. Gaborit, Kiesinger (suppleant: 
Hofler), vice-presidents; MM. Alric, Badini Oonfal~nieri, 
Backer (suppleant: von Merkatz), Bettiol, Dehousse, 
Hale, Dame Florence Horsbrugh (suppleant: MarquMs 
8 
61 
solution de ses problemes doit dependre des de-
cisions du parlement fran«1ais. 
2. Les Etats membres de l'Union de l'Europe 
Occidentale partagent la conviction du gouver-
nement £ran<;ais qu'il sera en mesure d'apporter 
dans un proche avenir une solution democrati-
que aux problemes aetuels de 'l'Algerie. 
II. Desarrnernent 
1. E'tant donne qu'un accord international sur 
le desarmement peut seulement etre l'lealise par 
etapes, les sept Etats membres de l'Union de 
l 'Europe Occidentale devraient rechercher un 
point de vue commun sur les etapes prealables 
et sur les concessions necessaires pour les 
realiser. 
2. Les propositions £aites par les puissances 
occidentales au sous-comite du Desarmement 
des Nations Unies representent la base d'une 
telle attitude. 
3. En vue de £aciliter une telle attitude, la 
France et le Royaume-Uni devraient etre invites 
a consulter les autres Etats de 1 'Union de l'Eu-
rope Oecidentale avant les debats du sous-.comite 
du Desarmement. 
of Lansdowne), MM. van Kauvenbergh, Kopj, Legendre, 
Mme Meyer-Laule, MM. Mommer (supplllant : Erler), 
Montini, Motz, Nicholi!on, Ninine, Santero, Schmal (sup-
pl6ant: Schuijt), Senghor (suppl6ant: Oourant), Spallicai, 
Korthals, l10rd Stonehaven, Struye, Willey. 
N. B. - Lea noms des Representants ayant pris part 





Recognizing the special concern of the Member 
States of Western European Union for the re-
unification of Germany, 
RECOMMENDS TO THE CoUNCIL 
that the Member States of Western European 
Union which have taken engagements with the 
German Federal Republic to support the re-uni-
fication of Germany, should inform and seek to 
associate the other Memiber States with their 
efforts to achieve this re-unification. 
Explanatory Memorandum 
(submitted by Mr. Willey, Rapporteur) 
1. The future of Western European Union 
depends not only on collaboration for collective 
self-defence but also on promoting the unity and 
encouraging the progressive integration of 
Europe, although the part played by Western 
European Union must necessarily be related to 
the activities and development of other Euro-
pean organizations. 
2. With the ratification of the Treaties signed 
in Rome setting up the European Community 
for Atomic Energy and the European Economic 
Community, the most urgent and important issue 
for the Member States of Western European 
Union is the association of the United Kingdom 
with the six other Members. 
3. The Assembly has already recommended the 
Council to ''re-examine the relationship between 
the six Powers and Great Britain in such a way 
as to bind Western European Union and the 
institutions of the six-Power Community as 
closely together as possible, in order to co-ol'(ii-
nate efforts to achieve European unity." 
4. With regard to the proposed Free Trade 
Area, we must await the. results of the O.E.E.C. 
negotiations, but in view of the decisive import-
ance of the association of the United Kingdom 
with the European Economic Community, if the 
occasion should arise, Western European Union 
must be prepared to play its part in furthering 
and consolidating that association. 
5. This is even more manifest in the case of the 
European Community for Atomic Energy. The 
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use and development of nuclear energy inevit-
ably have both civilian and military consequences. 
The control of military nuclear production on 
the Continent is within the competence of 
Western European Union and clearly the pro-
blems arising in the creation of Euratom would 
not 1be difficult if it comprised the seven W.E.U. 
powers. For reasons which are well known, it is 
unlikely that the United Kingdom will seek full 
membership of the European Community for 
Atomic Energy. The form of association must 
await the Free Trade Area negotiations, but, if 
appropriate, agreements should be negotiated 
within Western European Union to achieve 
close functional co-operation in all practical 
spheres between Euratom and the United King-
dom. These developments would require the 
revision of the organizational establishment of 
Western European Union. 
6. Whilst, therefore, collective defence must 
remain a primary purpose, nevertheless, if 
Western European Union is to become as 
effective as changing circumstances may de-
mand, we must also recognise it as a political 
organization. 
7. The Suez crisis weakened this effectiveness, 
inasmuch a:s there was an overt failure - the 
responsibility of which is shared hy all the seven 
Powers - properly to consult in accordance 
with Article VIII of the Brussels Treaty. 
8. Consequently the Assembly believes that the 
Council should consider whether the procedure 
under Article VIII should be improved and 
strengthened and whether each Member State 
should renounce military action outside its own 
territory as a means of policy, whatever be the 
justification for such action, without prior con-
sultation in the Council of Western European 
Union. An exception could be made to provide 
for an emergency lbut even in such a case there 
should be provision for immediate notification 
to the Council. 
9. Fortunately the reaction to the Suez incident 
has been a greater realization of the urgent im-
portance of further European co-operation be-
tween the Six Powers and the United Kingdom. 
B. 
Reconnaissant l'interet particulier des Etats 
membres de l 'Union de l 'Europe Occidentale 
pour la reunification de l'Allemagne, 
REcOMMANDE AU CoNSEIL 
que les Etats membres de l'Unioo de l 'Europe 
Occidentale ·qui se sont engag~s par la voie d'un 
accord avec la Republique Federale d'Allemagne 
a soutenir la reunification aHemande, infor-
ment et associent les autres Etats membres de 
l'Union de l'Europe Occidentale a leurs travaux. 
Expose des motifs 
(presente par M. Willey, rapporteur) 
1. L'avenir de l'Union de l'Europe Occidentale 
ne reside pas seulement en la collaboration pour 
une defense collective. Il doit etre de promou-
voir l'unite et d'encourager !'integration pro-
gressive de l'Europe, bien ·que la part jouee par 
!'Union de l'Europe Occidentale dans cette inte-
gration doive necessairement tenir compte des 
activites et des realisa;tions des autres organisa-
tions europeennes. 
2. Apres la ratification des traites signes a 
Rome et instituant la Communaute europeenne 
de l'Energie atomique et la Communaute eco-
nomique europeenne, la tache la plus urgente 
et la plus importante a laquelle doivent s'atta-
quer les Etats membres de l'Union de l'Europe 
Occidentale est l'association du Royaume-Uni 
avec les six autres membres. 
3. L'Assemb1ee a deja recommande au Conseil 
«de reexaminer les relations entre les six puis-
sauces et la Grande-Bretagne, de fa~on a lier 
l'Union de l'Europe Occidentale et les institu-
tions de la communaute des Six aussi etroite-
ment que possible afin de coordonner les efforts 
tendant a !'unite europeenne ». 
4. En ce qui concerne le projet de zone de 
libre-echange, on doit attendre le resultat des 
negociations entreprises au sein de l'O.E.C.E., 
mais compte tenu de !'importance decisive de 
!'association du Royaume-Uni avec la Commu-
naute economique europeenne, l'Union de l'Eu-
rope Occidentale devr.ait, si !'occasion se presen-
tait, etre prete a jouer un role dans la conclusion 
et le renforcement de cette association. 
5. C'est encore plus vrai en ce qui concerne la 
Communaute europeenne de 1 'Energie atomique. 
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L'emploi de l'energie nucleaire et les realisations 
en ce domaine ont inevitablement des conse-
quences tant civiles que mHitaires. Le controle 
de la production nuch~aire reservee a des fins 
militaires sur le Continent est de la competence 
de l'Union de l 'Europe Occidentale et il est evi-
dent que les problemes souleves par la creation 
del 'Euratom ne seraient pas difficiles a resoudre 
si cette organisation comprenait les sept Etats 
membres de l'Union de l'Europe Occidentale. 
Pour des raisons qui sont bien connues, il est 
peu vraisemMable que ·le Royaume-Uni demande 
de devenir membre plein de la Communautt: 
europeenne de l 'Energie atomique. Il fa ut atten-
dre le resultat des negociations sur la zone de 
libre-echange pour connaitre le mode d'associa-
tion, mais, si necessaire, des accords pourraient 
etre negocies au sein de l'Union de l'Durope 
Occidentale pour permettre une etroite coopera-
tion fonctionnelle dans tous Ies domaines entre 
l'Euratom et le Royaume-Uni. Cet>te evolution 
requerrait la revision de la structure de l'Union 
de ~'Europe Occidentale. 
6. Pendant ce temps, cependant, la defense 
collective doit rester un objectif de premiere 
urgence ; neanmoins, si !'Union de 1 'Europe Occi-
dentale doit devenir aussi efficace que les cir· 
constances changeantes le demandent, nous 
devons aussi reconnaitre qu'elle est une organi-
sation politique. 
7. La crise de Suez a reduit cette ef.ficacite 
dans la mesure ou elle a ete un manquement 
patent - dont la responsabilite doit etre par-
tagee par to us les sept E tats membres - au 
principe de la consultation prescrit par !'article 
VIII du traite de BruxeUes. 
8. En consequence, l'Assemblee croit que le 
Conseil devrait examiner si la procedure prevue 
a !'article VIII ne devrait pas etre amelioree 
et precisee ; si chaque Etat membre ne devrait 
pas renoncer - hormis consultation prealable 
du Conseil de l'Union de l'Europe Occidentale 
- a toute intervention militaire comme moyen 
d'action politique en dehors de son propre terri-
toire, queUe que soit la justification qui puisse 
etre invoquee pour une telle action. Une excep-
tion pourrait etre faite pour tenir compte d'un 
cas d'urgence; mais meme en ce cas une notifi-
cation immediate au Conseil devrait etre obli-
gatoire. · 
9. Heureusement l'affaire de Suez a fait 
corn prendre l'urgente necessHe d'une cooperation 
europeenne plus poussee entre les six puissances 
et la Grande-Bretagne. 
r ,; .. ~ 
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10. The Secretary of State for Foreign Affairs 
of the United Kingdom demonstrated this by 
making his Grand Design proposals which were 
referred to the Council of Western European 
Union. 
11. · The President of the Board of Trade has 
emphasized the special responsibility of the 
United Kingdom in preventing any major 
Power from securing hegemony of Europe. 
"We shaH", he maintained, "be able to 
see that this unity of Europe, which has 
!been tried so often and prevented so often 
by the British, will come about with the 
British.'' 
12. Followilllg the meeting of Commonwealth 
Prime Ministers, the United Kingdom Prime 
Minister has declared that we hope to repeat in 
the European Industrial Free Trade Area, ''with 
its intelligent and skilled populations, something 
of what has been done in a similar area in the 
United States of America." 
13. Accordingly, the Assembly considers that 
every opportunity should be taken to promote 
mutual understanding and confidence between 
the Seven Powers which form Western European 
Union. This will help the ·United Kingdom to 
achieve its intention of co-operating as closely as 
possible with the Six, which is the key to further 
European unity. Equally it will help the Six in 
their efforts to form their own community. In 
fact, in the light of the fears expressed, the 
creation of a more substantial Seven Power 
Community is probably necessary to secure the 
realization of a Six Power Community. 
14. The United Kingdom could, of course, seek 
to avoid some of the pres,ent difficulties through 
bilateral negotiations and agreements negotiated 
separately with the other Western European 
Union Powers. However, this would provide no 
more than a temporary solution and would be 
contrary both to the aims of the Brussels Treaty 
and to the expressed intentions both of the Six 
and the United Kingdom. 
15. The solution of the problem of the essential 
association of the United Kingdom with the Six 
should ihe sought through Western European 
Union. Moreover, within Western European 
Union there should be a constant endeavour to 
formulate a common political viewpoint. 
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16. Whether this calls for any reorganization 
of the present departmental structures of the 
Foreign Offices depends on the reply which the. 
Council gives to the Recommendation made by 
the Assembly, but whatever opinion may be ex-
pressed by the Council, the Assembly feels it 
should take some initiative in proposing to the 
Council matters upon which it should endeavour 
to form a common outlook and to express its 
views on the manner in which that common out·· 
look should lhe sought. 
17. Such proposals, however, must be subject 
to two important qualifications. It will not serve 
to promote European unity, if we initiate dis-
cussions in Western European Union which can 
more profitably be pursued in other European 
organizations, unless in fact it appears that the 
discussions within Western European Union 
patently serve to aid the wider discussions. Apart 
from needless duplication, the possibility of the 
progress towards unity by the Six causing a 
division of Western Europe would only be ag-
gravated \by any avoidable exclusiveness of the 
Seven. 
18. A recent illustration of helpful and effect-
ive action by Western European Union is that 
taken regarding the export of livestock. This 
subject will be discussed by the Consultative 
Assembly of the Council of Europe at its next 
Session. Meanwhile, on the initiative of the 
United Kingdom, the matter has been considered 
by the Council of W es,tern European Union. The 
conclusions and action taken iby the Council will 
undoubtedly be of valuable assistance to the 
Council of Europe. 
19. Secondly we must recognize that whilst the 
progress of the Six makes the association of the 
Seven of essential importance to Europe, never-
theless effective association on a wider scale is 
even more desirable. For example, the complete 
success of the Free Trade Area negotiations 
would be of greater European significance than 
the negotiation of a satisfactory form of associa-
tion between the European Economic Community 
and the United Kingdom alone. If on the other 
hand the comprehensive Free Trade Area nego-
tiations are not .successful, the closer association 
of the Seven is of cardinal and primary Europ-
ean importance. The effectiveness of Western 
European Union in the political field, therefore, 
is largely consequential on the scope of Eu-




10. Le secretaire d'Etat aux Affaires etran-
geres du Royaume-Uni a prouve cet etat d'es-
prit en proposant son Grand Dessein qui a ete 
renvoye au Conseil de l'Union de l'Europe 
Occidentale. 
11. Le president du Board of Trade a souligne 
la responsabilite speciale du Royaume-Uni 
d'avoir a eviter l 'hegemonie d'une quelconque 
grande puissance en Europe. 
« Nous pourrons faire en sorte », a-t-il de· 
elare, «que cette unite de l'Europe que tant 
de fois l'on a tente de realiser et que cha-
que fois les Britanniques ont mise en echec, 
se realise enfin avec les Britanniques. » 
12. Apres la conference des Premiers Minis-
tres du Commonwealth, le Premier Ministre du 
Royau:me-Uni a declare que nous esperons faire 
de cette zone industrielle de libre..Whange en 
Europe « avec ses populations industrieuses et 
intelligentes quelque chose de semblable a ce qu~ 
a ete realise, dans une region similaire, au:x: 
Etats-Unis d'Amerique ». 
13. En consequence, l'Assemblee estime que 
toute occasion doit etre saisie de promouvoir la 
comprehension mutuelle et la confiance entre 
les sept Etats membres de 1 'Union de 1 'Europe 
Oecidentale. Ainsi le Royaume-Un:i serait encou-
rage d.ans ses efforts de cooperation aussi etroite 
que possible avec les Six, cooperation qui est la 
clef, a l'avenir, de l'unite europeenne. De meme 
la collaboration au sein de !'Union de ~'Europe 
Occidentale faciliterait aux Six la formation de 
leur propre communa-q.te. En fait, pour pallier 
des craintes qui ont ete exprimees, la creation 
d'une communaute plus ferme des sept puis-
sauces est probable"ment necessaire a l'eclosion 
harmonieuse de la communaute des Six. 
14. Le Royaume-Uni pourrait naturellement 
chercher a eviter quel•ques-unes des difficultes 
presentes par le biais de negociations bilaterales 
et d'accords negocies separement avec les autres 
Etats membres de l'Union de !'Europe Occiden-
tale. Toutefois ce ne serait pas plus qu'une solu-
tion temporaire et serait contraire, tout ensem-
ble, aux buts du traite de Bruxelles et aux 
intentions qui ont ete exprimees et par les Six 
et par le Royaume-Uni. 
15. La solution du probleme capital de !'asso-
ciation du Royaume-Uni avec Ies Six doit etre 
recherchee par l'intermediaire de !'Union de 
!'Europe Occidentale. En outre, c'est au sein de 
1 'Union de l'Europe Occidentale que devrait 
constamment etre recherchee la definition d'une 
attitude politique commune. 
6.:1 
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16. Que ceci requiere une reorganisation des 
structures actuelles des ministeres des Affaires 
etrangeres depend de la reponse que le Conseil 
fera a la recommandation de l'Assemblee, mais 
queUe que soit !'opinion exprimee par le Conseil, 
l'Assemblee estime pouvoir lui proposer des su-
jets sur lesquels il devrait s'efforcer d'adop-
ter une attitude commune. Elle se doit aussi 
d'exprimer son opinion sur la fac;on dont cette 
attitude commune doit etre recherchee. 
17. De telles propositions, toutefois, sont 
sujettes a deux reserves importantes. Il ne ser-
virait pas la cause de l'unite europeenne si 1 'on 
commenc;ait des discussions a !'Union de !'Eu-
rope Occidentale qui pourraient etre plus utile-
ment conduites dans d'autres organisations euro-
peennes, sauf 1e cas oil i:l apparaitrait que les 
discussions au sein de l'Union de l'Europe Occi-
dentale favorisent nettement les negociations 
dans un cadre plus large. Sans compter le 
double emploi inutile, la ·possibilite de voir le 
mouvement vers !'unite des Six diviser !'Europe 
occidentale ne serait qu'aggravee par toute ex-
clusive evitable des Sept. 
18. Recemment l'action utile et efficaee de 
!'Union de l'Europe Occidentale a ete demontree 
dans l'affaire de !'exportation du betail sur 
pied. Ce sujet sera discute par l'Assemblee 
Consultative du Conseil de l'Europe a sa pro-
chaine session. Dans l'intervalle, a la demande 
du Royaume-Uni, la question a eta examinee 
par le Conseil de 1 'Union de !'Europe Occiden-
tale. Les conclusions et !'action prise par le 
Conseil seront sans aucun doute une aide pre-
cieuse au Conseil de !'Europe. 
19. En second lieu, nous devons reconnaitre 
que tandis que les progres des Six rendent !'as-
sociation des Sept d'une grande importance 
pour l'Europe; une association effective sur une 
base plus large est neanmoins encore plus desi-
rable. Par exemple, le succes complet des nego-
ciations de la zone de libre-echange serait d'une 
plus grande portee pour l'Europe que la nego-
ciation d'une association satisfaisante entre la 
Commnnaute economique europeenne et le seul 
Royaume-Uni. Si d'autre part les negociations 
sur la zone de libre-echange dans un cadre plus 
large n'aboutissaient pas, une association plus 
etroite des Sept serait d'importance primordiale 
pour la cause europeenne. L'efficacite de !'Union 
de l'Europe Occidentale dans le domaine politi-
que sera, dans une large mesure, fonction du 
degre d'unite europeenne resultant des developpe-




20. In the second Report to the Assembly, the 
Council reported that the .representatives of the 
Seven countries had from time to time sat under 
the auspices of the Council to discuss questions 
of common interest before their study by larger 
international organizations such as the United 
Nations and its agencies. This has been done, 
reported the Council, in order to clarify the 
positions which the various Governments intend 
to adopt. 
21. In Recommendation No. 11, the Assembly 
recommended to the Council that on major issu€s 
affecting European interests 
"it should seek to co-ordinate the instruc-
tions given to the permanent delegates of 
Member States in the United Nations and 
that prior discussions of these issues within 
the Council be a permanent item QD tha 
Council's agenda.'' 1 • 
22. The Assembly considers that there are two 
issues which demand such prior consideration 
and which can most appropriately and effecti-
vely lbe discussed in Western European Union. 
These issues are the problem of Algeria and dis.· 
armament. 
23. With regard to Algeria, the other Member 
States in Western European Union, in affirming 
their solidarity with France and convinced of 
France's determination to achieve a democratic 
solution, should clearly indicate that Algeria is 
primarily a French problem coming within the 
provisions of Article 2 (7) of the United Nations 
Charter. 
24. On the disarmament question, the Member 
States should seck a common viewpoint, recogniz-
ing that European security and the solution of 
fundamental European problems, in particular 
that of German reunification, depend on the 
creation of favourable conditions of international 
confidence. 
1. Resolution (54) 16 of the Committee of Ministers of the Council of Europe has not been effectively implemented. 
Common action within Western European Union, however, may well serve "to aid the wider discussions". 
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20. Dans son deuxieme rapport a l'Assemblee, le 
Conseil a rendu compte que les representants 
des sept Etats membres s'etaient de temps a 
autre reunis au sein du Consei1l pour discuter 
l~s questions d'interet commun avant que des 
organisations internationales de composition 
plus large, telles que les Nations Unies ~t les 
Institutions Specialisees ne s'en saisissent. Une 
telle consultation a eu lieu, continuait ~e rap-
port du Conseil, de fa<;on a clarifier les atti-
tudes que les differents gouvernements avaient 
!'intention d'adopter. 
21. Dans la Recommandation no 11, l'Assem-
blee a demande au -Gonseil que sur les princi-
pales <questions affectant les interets europeens 
« il s'efforce de coordonner les instructions 
donnees aux delegues permanents d·es Etats 
membres aux Nations Unies et que la dis-
cussion prealable de ces questions au sein 
du Conseil soit de fa<;on permanente a 
l'ordre du jour du Conseil 1 ». 
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22. L'Assemblee estime qu'il y a deux ques-
tions qui demandent un tel examen prealable et 
qui peuvent etre plus opportunement et effica-
cement discutees au sein de l'Union de l'Europe 
Occidentale. Ces questions sont le probleme de 
· l'Algerie et le desarmement. 
23. En ce qui concerne l'Algerie, 1es autres 
Etats membres de l'Union de l'Europe Occiden-
tale, en affirmant leur solidarite avec la France 
et convaincus de la determination de la France 
d'aboutir a une solution democratique, devraient 
clairement indiquer que l'Alg1erie est avant tout 
un probleme fran<;ais tombant dans le cadre des 
dispositions de l 'article 2 (7) de la charte des 
Nations Unies. 
24. Sur le sujet du desarmement, les Etats 
membre's devraient definir une attitude com-
mune, reconnaissant que la securite europeenne 
et la solution des problemes fondamentaux de 
l'Europe, en particulier celui de la reunification 
de l'Allemagne, dependent de l'etablissement 
d'un climat de confiance internationale. 
' ..... 
1. La Resolution (54) 16 du Comite des Ministres du Conseil de !'Europe n'a pas eu d'effet col"cret. Une action 
commune au sein de l'Union de l'Europe Occidentale pourrait bien « rendre plus faciles les discussions dans le cadre 
plus large •· 
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TEXTS 
I. Draft Recommendation 
The Assembly, 
{1) Approving the ultimate aim of unifying 
European executive and parliamentary organs, 
in particular in order to rationa1ize European 
politicaJ activities, to reinforce the supervision 
of European executive organs, an-d to make 
European unity less confusing to public opinion; 
(2) Expressing its view that any proposal for 
an Atlantic Assembly, before European unity 
has been f'\].rther developed, should he examined 
with caution; 
I. See Documents 33 and 34 (1956), 45 and 46 (1957) 
and Order No. 5. 
2. Adopted unanimously by the Committee. 
3. Membera of the Committee: MM. van der Goea van 
Natera, Chairman; MM. Gaborit, Kiesinger (Substitute : 
Hofler), (Vice-Chairmen); MM. Alric, Badini Confalon?:eri, 
Backer (Substitute: von Merkatz), Bettiol, Dehousse, Hale, 
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(3) Considering that the definition of the rela-
tionship between the United Kingdom and the 
new politica·l complex composed of tJhe European 
Economic Community, the European Community 
for ktomic Energy and the European Coal and 
Steel Community is now an urgent political task; 
(4) Believing that the rationalization of exist-
ing European Assemblies must be envisaged 
with the rationalization of the relations between 
the various executive and Ministerial bodies, the 
activities of which it is th:e purpose of the 
European Assembly to supervise; 
(5) Affirming its resolve to ensure that the 
European Assembly does not remain under the 
Dame Florence Horsbrugh (Substitute: Marqueas of 
Lansdowne), MM. van Kauvenbergh, Kopf, Legendre, Mme 
Meyer-Laule, MM. Mommer (Substitute : Erler), Montini, 
Motz, Nicholson, Ninine, Santero, Schmal (Substitute : 
Schuiit), Senghor (Substitute: Courant), Spallicci,Korthals, 
Lord Stonehaven, Struye, Willey. 
N. B. - The namea of the Repreaentativea who voted 
are printed in italic8. 
¥,'''I' 
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TEXTES 
I. Projet de recommandation 
L'Assemblee, 
(1) Approuvant, afin de rationaliser le tra .. 
va.il. po!litique europeen, de renforcer le controle 
sur ies organes executifs et de dissiper la confu-
sion qui regne dans !'opinion pub[ique a l'egard 
de ['unite europeenne, l'ohjectif d'unification 
tant des orgrun-es exooutifs que des organes par-
lementaires europeens ; 
(2) Exprimant !'opinion que tout projet de 
creation d'une assemb'lee •at[antique soit examine 
avoo prudence avant que l'union europeenne ne 
soit p1lus solidement etablie ; 
1. Cf. Documents 33 et 34 (1956), 45 et 46 (1957) et 
Directive no 5. 
2. Adopte par la Commission a l'unanimite. 
3. Mem.brea de la Commission: MM. van der Goes van 
N aters (preside-nt); MM. Gaborit, KiPsinger (suppleant: 
Hofier), (vice-presidents); MM. Alric, Badini Confalonieri, 
Becker (suppleant: von Merl~atz), Bettiol, Dehousse, 
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(3) Considerant qu'actuellement une tache 
politique urgente est de definir 1es relations 
entre 'le Royaume-Uni d'une part et [a nouvelle 
entite de caractere public e't prui:tique composee 
par la Communaute economique europeenne, la 
Oommunaute europeenne de ['Energie atomique 
et 11a Communaute euro:peenne du Char"Qon et 
de 'l'Acier d'autre part ; 
(4) Estimant que 1a rationalisation des as-
sem:blees europeennes existantes doit aller de 
pair avec la rationaJ.isation des rapports entre 
les divers organes executifs et ministeriels, etant 
donne qu'une asseml:>lee europeenne ·aura pour 
mission de con:troler 'l'ootivite desdits organes ; 
(5) Affirmant sa determination de V>eiller a 
ce •que toute assemb'lee eurapeenne ne soit plus 
Hale, Dame Florence Horsbrugh (suppleant: Marquess of 
Lanadowne), MM. van Kauvenbergh, J(opf, Legendre, 
Mme Meyer-Laule, MM. Mommer (suppleant : Erler), 
Montini, Motz, Nicholson, Ninine, Santero, Schmal (sup-
pleant : Schuijt), Senghor (suppleant : C'ourant), Spallicci, 
Korthals, Lord Stonehaven, Struye, Willey. 
N. B. - Les noma des Repreaentanta ayant pria part au 





. tutelage of the consultative status granted in 
1949, but has responsibilities and powers in no 
circumstances less than those established in 1955 
by the Charter of the Assembly of Western 
European Union, 
REcoMMENDS TO THE CouNCIL 
That it accept as a guiding principle that the 
competence and powers of any single European 
Assembly shaN inc1ude the fol'lowing: 
1. Constitutional relations with a Council of 
Prime Minisbers, whereby departmental Minis-
ters submit at regular intervals to the Assembly 
a detailed report of their activities of common 
interest, and the Assembly debates this report 
with a view to making Recommendations; with 
the right, in exc-eptional circumstances, to reject 
the RepoTt or any part thereof and refer it back 
to the Ministers by mea;ns of a Motion to dis-
agree voted by a eonstitutional majority; 
2. A procedure to ensure regular consideration 
in nati<Ohal Parliaments of the chief Recommend-
ations voted by the European Assembly, with 
a view to each na;,tiom11 Parliament indicating 
to its Gover:qment what position its representa-
tive shoUld take in the Council· of Ministeri$, or 
what attitude should be taken by the Government- -
in respect of the implementation of the det!isions 
of the Council, subject to the constitutional pract-
ice of each Member State; 
3. In relation to the reduction in the number 
of texts submitted to the Assembly, the placing 
of a highly quali'fied Research Department llit 
the disposal of the Assembly's Committees, in 
order· to provid-e the t·echnical a;dvice necessary 
for the more detaiied preparation of these t'exts; 
4. As extensive financial autonomy as possible 
subject to independent auditing of the final 
accounts. 
11. Draft Order 
The Assembly 
Requests the General Affairs Committee to 
prepare, in co-operation with the Bureau, a 
report on the implementation of the second pro-
posal, and, in co-operation with the Committe on 
Budgetary Affairs and Administration, a report 
on the implementation of the fourth proposal, 
outlined in the prec•eding Recommendation. 
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EXPLANATORY MEMORANDUM 
(presented by M. van der Goes van Naters, 
Chairman and Rapporteur) 
I. Introduction 
1. On 9th May, 1957, the Assembly adopted 
unanimously the Order No. 5, :as folloW13: 
''The Assembly requests the General Affairs 
Committee to make report concerning the 
Grand Design and any other plans that 
may be put forward, at its autumn Ses-
sion.'' 
This Order was adopted after the considera-
tion of Reports tabled by M. Struye and myself, 
and following a general debate which figured on 
the Agenda under the rubric of European As-
semblies. The subject to which your Committee 
has addressed i·tself at tJhe Assembly's request, 
is therefore the ''institutional aspect'' of the 
unification of European Parliamentary institut-
ions. In the event, part of this problem has been 
resolved by the fairly rapid development of the 
Europ·ean political scene. As our Rapporteur, 
M. Struye, has said "It has been overtaken by 
events and now has little more than historic 
interest' '. 
This is the case (and it is to this that 
M. Struye was making particu'lar allusion) with 
regard to the decision taken by the six Govern-
ments signatory to the Treaties setting up the 
European Economic Community and Euratom, 
not to create a Fourth .A:ssemb1y, but on the 
contrary "to avoid tlhe multiplication of institu-
tions" and "to set up certain institutions in 
common", in particular "a single Assembly" 
(Convention of 25th March, 1957, ·concerning 
certain institutions common to the European 
Communities). 1 
A:t the same time the Resolution adopted on 
9th Ju'ly, 1957, has important consequences. This 
Resolution "concerning the appointment of the 
Representatives of Member States to the Assem-
bly of European Communities'' which was 
adopted by the six .Governments, refers to the 
Note by the Rapporteur 
1. The role played in this welcome development by the 
report of M. Struye (Doe. 34) is clear. It was for this 
reason that the Committee requested M. Struye, at its 
last meeting, to present the present report. Unfortunately 
M. Struye has been prevented from so doing by his attend· 
ance at the General Assembly of the United Nations 
in New York. 
I ' 
soumise au statut consultatif octroye en 1949, 
mais que lui soient confies des responsabilites 
et des pouvoirs en aucun cas inferieurs a ceux 
definis par ~a charte de l'.Assemblee de l'Union 
de !'Europe Occidentale en 1955, 
RECOMMANDE AU CONSEIL 
D'accepter comme ligne directdce que parmi 
les competences et pouvoirs de toute assemblee 
europeenne figurent notamment les suivants : 
1. Des liens constitutionnels avec un Conseil 
des chefs des gouvernements, prevoyant que les 
Ministres competents soumettent a l'Assemblee 
un rapport detaHle de leurs activites d'interet 
commun a intervalles reguliers, rapport examine 
par l'Assemb'lee qui presenterait des recomman-
dations et aurait tle droit, en des cireonstances 
excepbionne!Hes, de rejeter ou partie ou l'en-
semble du rapport et de le renvoyer aux Minis-
tres par le biais d'une motion de desapprobation 
wdoptee par une majorite quwlifiee ; 
2. La procedure pour assurer un examen regn-
lier par les parlements na:tionaux des princi-
paJles recommandations adoptees P'ar l'assemblee 
. europeenne, de maniere qu'i'L soit indique a 
chaque goUJVernement quelle attitude son repre-
sentant devrait adopter au Conse!l des 'Ministres 
ou quetle attitude serait attendue de 'lui lors de 
}'execution des decisions .du ConseH, 'SOUS reserve 
des dispositions 'constitutionneMes .de chaque 
Etat membre ; 
3. En rela:tion av·ec la limitation des textes 
soumis a :I'Assemb'Me, la mise a la disposition 
des commissions de l'Assemblee d'un service des 
etudes compose d'un personnal hautement qua-
lifie, afin ·que la preparation p[us detaHlee de 
ces textes soit entouree de i'avis technique 
necessaire ; 
4. Une autonomie financiere de l'Assemblee 
aussi grande que possible, sous reserve d'un 
contrOle impartial des comptes d.efinitifs. 
11. Projet de directive 
L'Assemblee 
Demande a sa commission des Affaires Gene.. 
rales de · preparer, en ce qui concerne le para-
graphe 2 de la recommandation, de concert avec 
le Bureau, et en ce qui concerne l~e paragraphe 4, 
avec la commission des Affaires budgetaires et 
de !'Administration, un rapport sur la mise en 




EXPOSE DES MOTIFS 
(presente par M. van der Goes van Naters, 
president et rapporteur) 
I. Introduction 
1. Le 9 mai 1957, l'Assemblee a adopte a 
l'unanimite la Directive n° 5, ainsi libellee : 
« L'Assembtee donne miUlldat a sa commis-
sion des Affa:ires GeneraJes de IJ.ui faire 
rapport sur le Grand Dessein et sur les 
autres plan:s even:tuels, a sa session d 'au-
tomne ». 
Cette directive a ete votee apres examen de 
rapports presentes par M. Struye ~et par moi-
meme, a la suite d'une discussion ayant lieu dans 
le cadre d'un point de l'ordre du jour, libelle : 
« .Assemblees europeennes ». A la demande de 
l'Assemblee, votre Commission a done etudie 
l'aspect « institutionnel » de !'unification des 
organes parlementaires europeens. Or, une partie 
de ce prohleme s'est resolue par le developpement 
assez rapide de la politique europeenne ; elle a 
ete - comme l'a dit notre rapporteur M. Struye 
- « depassee p:a.r les evenements; elle n'a plus 
guere qu'un interet retroactif ou ... historique ». 
lls'agitd'abord (etc'est a eel'a que M. Struye 
a fait aJhlusion) de la decisi,on des six gouveme-
ments signataires des traites sur la Communaute 
economique europeenne et sur iJ.'Euratom, de ne 
pas creer une « quatrieme assemb-lee », mais 
« d'eviter la multiplicite des institutions» et 
« de creer certai:nes institutions uniques », no-
tamment « une A.ssemblee unique» ~Convention 
signee le 25 mars 1957 relative a certaines 
institutions communes aux communaute euro-
peennes) 1 • 
D'autre part, la ,resolution du 9 jui1let 1957 
entre en jeu. Cette reso1u1Jion « concernant la 
designation des Representants des Etats mem-
bres a l'assemb1ee des commurrautes europe-
ennes », adoptee par les six gouvernements in-
teresses, se rapporte a la convention precitee, 
Note du rapporteur 
1 . Le role f'oue dans ce developpement heureux par le 
rapport de M. Struye (Doe. 34) est evident. C'est pour-
quoi la Commission a designe M. Struye, lors de sa reunion 
precedents, comme rapporteur pour le present rapport. 
Malheureusement il s'est avere que M. Struye, a cause de 
sa presence a l'Assemblee de l'O. N. U. 8. New York, 
n'etait pas a meme de remplir cette fonction. 
'" 
'' 
... ~ ~, ' 1 ,!<l>i 
'":'' 
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aforementioned Convention, and to a Resolution 
adopted on the same day in Rome which con-
cerns "the institution of organic links between 
European Assemblies". This aims at identity 
insofar as possible "between the Representatives 
of the Member States of the European Commu-
nities to the Consultative Assembly of the Coun-
cil of Europe and the Assembly of Western 
European Un1on, on the one hand, and to the As-
sembly ~f the European Communities on the 
other". The conclusion of this Reso'lution follows 
very closely the proposa:l put forward by 
M. Struye on behalf of the General Affairs 
Committee in Document 34 2 • 
It will thus be seen that between the first and 
second parts of our Third Session the unifica-
tion of European Parliamentary organs has 
taken a considerable step forward 3 • 
~. Before getting to grips with the task given 
to your Committee by the .Assembly in Order 
No. 5, namely to establish our position in relat-
ion to the British and Italian proposals, it is 
very necessary that we shou'ld aLl consider their 
political opportuneness at t'he present juncture, 
i.e .. before the implementation of the ·two new 
six-Power Treaties,. and before' the working. out 
of the prop0$a'ls for a Free Trade Area which, 
although it may inc1ude other European or 
ex'tra-lilur-opean colintries, is nevertheless - as 
pr(}ved by the BritiSh White Paper - a matter 
for the Seven in the first instance. 
Because, in pdlitics it is best to state the 
position with frankness, your Rapporteur finds 
it necessary to say that, in his opinion, and at 
this juncture, the ItaJian and British proposals 
are not of immediate political opportuneness. 
This opinion has been strongly reinforced by 
the privilege your Rapporteur had of being pre-
sent at a meeting with the representatives of the 
Ministers, that is to say t1he Council in its hebdo-
madal form, on 1st Ju'ly, 1957. This is in par-
ticular because it then appeared that the basic 
position so justly formulated in the Italian pro-
posa'ls, and shared ·by your Committee, that it 
is impossible to isolat~J proposals for the unifi-
N otea by the Rapporteur 
2. For the full text of this Resolution see Appendix I 
to this Report. 
3. In the opinion of your Rapporteur the decisive 
influence exercised by M. Struye's Report, and the text 
of the Resolution of 9th July which makes specific refe-
rence to our Assembly, prove that the function of the 
Assembly Of the Seven is in no way limited to a technical 
military task. 
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cation of the European Parliamentary organs 
from their relationship with the executive 
and Ministerial bodies, does not seem to have 
the slightest chance of immediate acceptance 
and implementation. In these circumstances it 
is our duty to express without ambiguity that 
from the political point of view the question of 
the unification of the European Assemblies, 
e:lecept insofar as it relates to the implementation 
of the decisions of 25th March and 9th July, 
1957, is abs·olutely premature. 
This hard but realistic judgment informs the 
remainder of this report. It foLlows that the 
point by point examination therein set out must 
be of essentiaUy academic interest until political 
circumstances change. For this reason the re-
mailllder of the E:lep'l-anatory Memorandum is 
'limited to a commentary on the text of the draft 
Recommendation, which is short and of an in-
terim nature. It is for this reason that in addit-
ion to the governmental suggestions, two ideas 
have been emphasized, which originate from th-e 
Assembly itself, but which, later, after detailed 
study whll help to make the ·governmental sug-
gestions more fruitful - one. envisaging the 
automatic examination of our principal Recom, 
mendati:ons in nationa'l Parliaments, and the 
other establishing the greater financial autono~y 
of t.Jhe Assembly. 
Finally, the Assembly and your Committee 
reserve their right to take up its examination of 
the governmental proposals again, when it has 
become clear that the Council itself is prepared 
to study those with the firm intention of achiev-
ing concrete results. 
11. Examination of the text 
of the draft Recommendation 
I. PREAMBLE 
Paragraph (1) 
As indicated in the Introduction to this Re-
port, the majority of the Committee is of the 
opinion t.Jhat the proposa:ls to unify European 
Parliamentary organs cannot be divorced from 
their relations to the executive and Ministerial 
'bodies. The chief reason for this unification is 
not financial economy; nor the time of Members 
of Parliament; nor the well-worn theme of 
"·overlapping". One of the main reasons is that, 
unless we unify the organizations working for 
European unity, public opinion will never lend 
'I(·~ ' I 
'I ' I 
·~ I 
ai:nsi qu 'a une resalution adoptee a ia meme 
date a la ·Conference de Rome, concernant « !'ins-
titution de liens organiques entre les assemblees 
europeennes ». Elle vise l'identite - pour au-
tant que possiible - « entre les Representants 
des Etats membres des communautes euro-
peennes a l'Assemblee Consultative du Conseil de 
!'Europe et a i'Assemblee de l'Union de !'Eu-
rope Occidentale d'une part, et a i'Assemblee de 
ces Oommunautes d'autre part». La conclusion 
de ootte resolution suit de pres :la suggestion 
formll'lee par M. Struye au nom de la commis-
sion des Affaires Generales dans le Document 
34 2 • 
Ainsi, entre les deux parties de notre troi-
sieme session, !'unification des organes parle-
mentaires europeens a fait un grand pas en 
avant 8• 
2. Avant d'aborder la tache que l'Assemblee 
- en votant la Directive n° 5 - a eue parti-
cuhlerement a l'esprit, c'est...a-dire de reagir sur 
ie contenu des suggestions britanniques et ita-
Hennas, il convient de nous occuper de lleur 
opportunite poil.iti•que au stade ou nous nous 
trouvons, c'est...a-d'ire avant la mise en amvre 
des deux nouveaux traites des Six et avant 
l'elabora;tion d 'une zone de iibre-echange qui 
pourrait comprendre p1usieurs pays ·europeens 
ou extra-europeens, mais qui sera<it tout d'abord 
- le Livre Blanc britrunnique ·le prouve - une 
question des Sept. 
Puisqu'un j-eu de cache-cache en politique ne 
sert a rien, votre rapporteur se trouve dans la 
necessite de dire que, a son avis, a cet instant, 
les propositions britanniques et italiennes ne 
revetent aucun ·caractere d'opportunite politique. 
Il a ete renforce dans cette opinion par 1la 
reunion a 'l:a:queTle i'l a eu le privilege d'assister, 
avec les representants des Ministres - c'est-a-
dire avec le Consejll dans sa forme ordinaire -
le rr juHlet 1957. C'est en particulier le point 
de vue, formule a juste titre dans la suggestion 
ita1ienne et partage par la Commission, que l'on 
ne saurait isoler Qes propositions d'unification 
Notes du Rapporteur 
2. Pour le texte integral de cette resolution, voir 
I' Annexe I a ce rapport. 
3. De l'avis du rapporteur, il convient de constater 
que tant !'influence preponderante exercee par le rapport 
Struye que le texte meme de la resolution du 9 juillet, 
ou notre Assemblee est expressement nommee, prouvent 
que la fonction de cette assemblee des Sept ne se limite 





des organes parlementaires europeens de leur 
rapport avec les organes executifs ·et ministe-
riels, qui ne semble pas avoir dans l'immediat la 
moindre chance d'etre accepte et mis en pra-
tique. :bans ces circonstances, il est de notre 
devoir d'exprimer clairement que, du point· de 
vue politique, la question de !'unification des 
assemblees europeen:aes, sauf en ce qui concerne 
!'execution des decisions du 25 mars et du 
9 juillet 1957, est absolument prematuree. 
Ce jugement - dur mais realiste - decide 
de la forme et du con:tenu de l'examen qui suit. 
Cet examen ne peut pas ne pas avoir une forme 
prlutot acrudemique, jusqu'a ce que les circons-
tances politiques c'hrungent. C'est pourquoi !'ex-
pose des motifs se limite, pour 00 qui suit, a 
commenter un texte (projet de recommanda-
tion) bref et provisoire. C'est pourquoi - plus 
ou moins a cote ·des suggestions gouvernemen-
ta'les - deux pensees ont ete soulignees, issues 
1de 1l'Assemblee meme, qui, plus tard, apres une 
etude plus poussee, pourront rendre les dites 
suggestions plus fecondes : l'une ayant rapport 
a l'examen automaHque de nos principales re-
commandations par les parlemen:ts nationaux, 
i'autre a une autonomie financiere plus grande 
de l'Assemblee. 
Enfin, il va de soi que l'Assemb1ee et votre 
Commission se reservent le droit de ·reprendre 
les propositions gouvernementa:les 1orsqu'il sera 
absOlument clair que le ConseH ~ui-meme est 
dispose a les prendre en consideration avec la 
volonte de les faire aboutir. 
n. Examen du texte 
du projet de recommandation 
I. LE PREAMBULE 
Paragraphe (1) 
Comme il est deja dit dans !'introduction a 
ce rapport, la Commission dans sa majorite est 
d'avis que l'on ne saurait isoler iJ:es propositions 
d'uni£ication des organes parlementaires euro-
peens de ileur rapport avec les organes executifs 
et ministeriels. Ce n'est pas seulement par souci 
d'economies et d'efficacite, ni pour faire gagner 
du temps aux parlementaires, ni pour eviter ce 
qu'il est convenu d'appeler les « doubles em-
plois », qu'il faut rechercher !'unification des 
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them the support necessary to achieve .the crea-
tion o.f a ''European political authority with 
limited functions but real powers'' w'hic'h has 
been our aim since 1949. This point was stressed 
in the first report tabled by M. Sbruye last 
December - which helped to prevent the crea-
tion of a fourth European Assembly - and has 
been a constant theme since M. Bohy drew attent-
ion to the danger of alienating public support 
by over-complication, in his report tabled in the 
Consultative Assembly in 1952. 
Paragraph (2) 
This paragraph expresses tJhe view of the 
maj·ority in the nationrul Parliaments of t'he 
continentai Member States of Western European 
Union. Whi'le t:he:t~e are differences of emphasis, 
all are agreed that the setting up of an Atlantic 
Assem'bly a:t this stage should be studied with 
extreme caution in order to avoid the confusion 
referred to above and harm European unity. 
Among the reasons which have 1ed the Commit-
tee to this categoric expression of opinion, and 
to express the wish that, in this respect, a review 
of the position be undertaken in all national 
Pavliaments, are the fdllowing: 
(i) An Atlantic Assem'hly at this stage would 
be directly contrary to the long-term inte-
rests of the Atlantic Community itself, in 
that it wou'ld start the construction oo a 
basis of disparity between Member States 
as wide as that which exists between the 
United States and Luxembourg. This might 
permit of rapid initi:a'l progress but it would 
then come to a full stop, (the examples of 
the League and United Nations spring to 
mind); and it would prove exceedingly dif-
ficult to re-start building the Atlantic Com-
munity on the basis of a greater equality 
between the partners, which only a United 
Europe can provide. 
(ii) An Atlantic Assembly established on the 
traditional basis at this stage would run 
counter to the development of the European 
Community, in that, just at the moment 
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when this Community is beginning to take 
shape and to develop a sense of ''belonging 
together", separate delegations selected on 
the basis of the present European national 
States would go to an Atlantic Assembly, 
instea:d of a single European delegation 
which is the ultimate aim. Owing to Ameri-
·cwn pwrticipation it would be iikely that 
within a short space of time a!ll important 
discussions wffecting the future of Europe 
would tend to take place in the Atlantic As-
sembly to the detriment of the European As-
semblies. If this were to be a1·lowed to occur 
before the European Community is much 
more eonsolidated than it is at the moment, 
the countries of Europe would risk being 
, frozen in a permanent position of depend-
ence vis-a-vis the United States. 
(iii) An Atlantic Assemb:ly would imme-
diately create the g-ravest overlapping with 
existing European institutions. In Novem-
ber of last year the unofficial "1Conference 
of NATO Parliamentariwns" showed this 
danger by proceeding to create poiitical, 
economic and cultura!l Committees, under 
the provisions of Article II of the North 
Atlantic 'Dreaty, and these unofficial Com-
mittees rulready run the risk of deaJling with 
exactly the same subjects as are already 
examined by our own Assembly and that of 
the Council of Europe. This danger would 
be aggravated if t!he Conference were to be 
converted into a statutory Assembly. 
Paragraph (3) 
The Committee were unanimous in 'hoping 
that Britain would re-examine the possibi'lity of 
becoming a full member of the European Eco-
nomic Community, of Euratom and the Coal 
and Steel Community, or, if this should still not 
prove possible, of ·esta'blishing links - in parti-
cular in relation to the Free Trade Area- suf-
ficiently close to prevent any division a,rising 
between Six-Power Europe and Great Britain. 
Paragraph (4) 
This position is simple common sense. Much 
of the discussion about Assemblies of recent 
months has been beside the point, as it has 
assemb'lees europeennes. Une des principa1es rai-
sons est que si l'on n'unifie pas les organisations 
travaiUant a Q'un1te europeenne, 'l'opinion pu-
blique ne ieur accordera jamais <l'appui neces-
saire a la cl'leation de cette « autorite politique 
europeenne aux fonctions Hmitees mais aux 
pouvoirs reels», que nous nous sommes fixee 
comme but des 1949. Dans 1le premier rapport 
presente en decem'bre dernier - rapport qui a 
contribue a faire ecarter une quatrieme assem-
blee europeenne - M. Struye a insiste 8ur ce 
point qui d~ai'l'leurs demeure un sujet constant 
des preoccupatioll8 de l'Assemblee depuis 1952, 
date a iaquelle M. Bohy, dans un rapport pre-
8ente a l'Assembiee Con8u1tative, insistait sur le 
danger que l'on courrai.t ·de perdre 1'appui de 
!'opinion pub'lique par exces de compHcation. 
Paragraphe (2) 
1Ce ·paragraphe reprffiente le point de vue de 
la majodte des parlementaires des pays conti-
nentaux membres de l'Union de l'Europe Occi-
dentale. A d68 degres variables, tous reconnais-
sent que ia creation d'une as8emblee atlantique 
en ce moment devrailt etre etudiee avec 'la plu8 
extreme prudence, afin ·de ne pas augmenter la 
confusion ci-dessus sigmtlee et nuire a 'la caU8e 
de l'unite europeenne. Parmi les raisons qui ont 
amene la Commission a exprimer aussi catego-
riquement son opinion et souhaiter que, sous ce 
rapport, une revision de .Ja situation soit entre-
prise dans tous nos parlements nationaux, citons 
les suivantes : 
(i) Au stade actuel, une assemblee atlanti-
que irait directement a l'encontre des inte-
rets a long terme de la Communaute atlan-
tique elle-meme, en ce sens qu~eHe en com-
mencerait '!'edification sur la base d'une 
disparite entre Etats membres, tel1e qu'el'le 
existe entre les Etats-Unis et le Luxem-
bourg. Il serailt peut-etre possible de faire 
des progres initiaux rapides, mais qui ris-
queraient d'etre sans lendemain; ~es exem-
ples enseignants de ~a Societe des Nations 
et de l'O.N.U. sautent aux yeux. I1 serait 
alors extremement diffidle de reprendre la 
construction de la Communaute atlantique 
sur la base d'une ·&ga'lite p'lus grande entre 
1es partenai:res, ega:Hte que seule une Eu-
rope unie peut assurer. 
(ii) Au stade actuel, une ass·emb1ee atlan-
tique, organisee de la maniere tradition-
nelle, irait a l'encontre du developpement 
en cours de la communaute europeenne, en 
68 
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ce sens, qu'au moment precis <>u cette com-
munaute commence a prendre forme et ou 
le sens communautaire s'affirme, l'on ver-
rait des delegatioll8 isdlees de ces memes 
Etats europeens sieger a l'Assemblee atlanti-
que sur une base puremerrt nationale, a la 
place d'une delegation europeenne unique 
qui demeure :I'ultime objectif. Du fait de la 
participation amerieaine, i'l sera:it probable 
que bientot toutes :Jes di8cussioll8 impor-
tantes pour le sort de !'Europe tendraient 
a se tenir dans le cadre de l'Assemblee at-
lantique, au detriment des assemblees euro-
peennes. Si l'on permettait qu'i'l en soit 
ainsi, avant que la communaute europeenne 
ne soit beaucoup plus solide qu'e'l'le ne l'est 
actuellement, la position de dependance des 
Etats d'Europe a l'egard des Etats-Unis 
d'Amerique risquerait de se cristal1ise1·. 
(iii) Une assemblee atlantique serait ~a 
cause immediate du double emploi le plus 
grave avec les institutions europeennes 
existantes. Deja en 1novembre dernier, 
la « Conference de parlementaires de 
l'O.T.A.N. » en procedant a la creation de 
commissions politique, economique et cultu-
relle, aux termes des dispositions de l'ar-
ticle II du Traite de l'Atlantique Nord, a 
demontre ce danger. Des maintenant, ces 
commissions non officieUes risquent fort 
d'aborder exa'Ctement !les memes prohlemes 
que ceux examines au sein de notrc As.'>ern-
b1ee et au sein du Conseil de '!'Europe. Ce 
danger serait aggrave au cas ou ladite 
Conference serait trll!nsformee en assembl£-e 
avec un statut public. 
Paragraphe (3) 
La Commission a l'unanimite a exprime l'es-
poir que la Grande-Bretagne recO'll.Siderera la 
possilbilite de sa p1eine adhesion a la Commu-
naute economique ·europeenne, a !'Euratom et a 
la ·Communaute europeenne du Charbon et de 
l'Acier. Dans le cas ou cela ne serait pas encore 
possible, la Commission souhaite 'l'etabdissement 
de 'liens extremement etroits - parmi eux une 
convention instituarrt une zone de Iibre-echange 
- afin d'empecher toute division entre :} 'Europe 
des Six et la Grande-Bretagne. 
Paragraphe (4) 
Cette attitude est Je bon sens meme. Nombre 
des discussions recentes CO'll.Cernant les assem-





attempted to put the cart before the horse. The 
European executive organs should a:lways pre-
cede European pavliamentwry supervision. 
Paragraph (5) 
European parliamentary institutions nO'W have 
nearly ten years' experience behind them. If 
they have not fulfilled the hopes of those who 
voted for the creation of the ·Council of Europe 
at The Hague Congress in May 1948, they have 
nevertheless a solid record of achievement to their 
credit. But it has become quite clear that it is un-
realistic to expect Members of Parliament to exer-
cise sovereign legislative rights at home and mere-
ly consultative rights abroad. Indeed, the Member 
of Parliament who has been elected by his consti-
tuency frequently finds he has less real influence 
on the course of events thwn has an official in 
a Ministry of Foreign Affairs, who does not 
have the same independent position, and who, 
above ·all, has no similar contact with public opi-
nion allld by reason of the rapid turnover be-
tween Embassies and Home Departments, may 
have limited experience of European questions 
and in particular of the movement for European 
unity since the conclusion of the war. In a sense 
this is a reproduction at the European level of 
the traditional relations between national Par-
liaments and the experts of the Foreign Min-
istries. But what Governments, and in particular 
their civil servants, should remember is that a 
European Assembly is not there merely to praise 
their successes and criticize their failures, but 
also to provide an essential link with public opi-
nion. If Governments will take the Assembly into 
their confidence they have in it the best possible 
body of support. At a time when the exigencies 
of international policy, and particularly of 
Mmaments, impose the heaviest burdens on the 
taxpayer under which he is growing increasingly 
restive 1, it is vell'y necessary that the real issue 
be exp'lained to the public wnd not be left in 
ministeria'l dossiers. In addition, as M. Struye 
pointed out in his report: 
''There is a potential danger of technocracy 
escaping into the no-man's land between the 
1. At present running at the rate of £ 1,000,000 per 
hour in respect of the NATO countries. 
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point where natiortal pa~liamentary control 
ends and European parliamentary ec>ntrol 
has not yet begun." 
II. DRAFT RECOMMENDATION 
P11oposal No. 1 
The case for a Council of Prime Ministers 
subdivided into Committees of departmental 
Ministers (for instance, a Committee of Defence 
Mi'llisters and not of Ministers for Foreign Af-
fa~rs should deal with defence Recommendations, 
as was proposed by the Assembly in Recommen-
dation No. 11 (I) (2) adopted by the Assembly 
on 8th May, 1957), has been proposed by the 
'Assemblies on repeated occasions in recent years. 
Action should now be taken. 
The remainder of the proposal corresponds to 
Artiele V (h) of the Charter of the Assembly of 
·western European Union, the explanatory me-
morandum to which is to be found in the report 
of the Committee on Organization, of which I 
had the honour to be the Chairman. The useful-
ness of this procedure was illustrated in this 
year's Session of the Assembly during the dis-
cussion of British troop withdrawals. 
Proposal No. 2 
This proposal originated with a proposal put 
forwwrd by the lta!lian Government on lOth De-
cember, 1956, to the •Council of Western Europ-
ean Union, where it is still under considera-
tion 2• Meanwhile in May of this year the 
President of our Assembly developed the idea 
in an important speech, which opened the discus-
sion on the important problem of hO'W European 
proposals may receive approval in national Par-
liaments by means of a procedure ana'logous to 
that of a "negative resolution". 
There are a certain number of problems that 
arise in relation to parliamentary procedure, 
which differ in various Member States, and the 
Clerk of the Assembly has been instructed by 
the Bureau to prepare a report on this subject, 
in collaboration with the Clerks of the Parlia-
ments of al'l Member States. This study is pro-
gressing. Meanwhile it is important that Govern-
ments should accept tJhe idea in principle, which 
was expressly conceived in genera:l terms so as 
to cover various methods of implementation. 
2. By letter dated 14th December, 1956, the Assembly 
requested to be informed of the result of the Ministerial 
study of this subject as soon as possible. 
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a tente de mettre la charrue avant les bomfs. 
L'executif europeen doit, partout et toujours, 
pre~eder le controle parlementaire europeen. 
Paragraphe (5) 
L'experienee acquise par les institutions par-
lementaires europeennes date de pres d 'une de-
cade. Si ces institutions n'ont pas repondu aux 
espoirs de ceux qui voterent pour la creation du 
Conseil de !'Europe au Congres de La Haye en 
mai 1948, elles ont neanmoins obtenu des resultats 
ta:ngibles. Mais il est devenu evident que l'on 
ne peut decemment s'attendre a voir des parle-
mentaires · exerc;ant un pou'\Coir legislatif souve-
rain dans leur pays, se contenter d'attributions 
purement consultatives en Europe. Un parle-
mentaire elu est meme SOUVent amene a CQIIlSta-
ter que dans la pratique, il exerce sur le oours 
des evenements une influence inferieure a celle 
des fonctionnaires des ministeres des Affaires 
etrangeres, qui n'ont pas la meme position inde-
pendante et qui, surtout, n'ont pas de contacts 
sim.ilaires avec !'opinion publique et qui, en rai-
son des mutations frequentes entr·e ambassades 
et administration centra:le, ont souvent une 
connaissance ~imitee des questions europeennes 
et en particulier du mouvement vers iJ.'union 
europeenne depuis la fin de 'la guerre. C'est la 
en un sens une repetition au niveau europeen 
des rapports existant tra:ditionnellement entre 
les parlements nationaux et les experts des mi-
nisteres des Affaires etrangeres. Cependant, ce 
dont les gouvernements, et en particu'lier leurs 
fonctionnaires, devraient se souvenir, c'est 
qu'une assemblee europeenne n'a pas unique-
ment pour role de relever leurs succes et echecs, 
mais egalement de fournir un point de contact 
essentiel avec l'opinion publique. Le jour ou les 
gouvernements feront confiance a 1'Assembl8e, 
Us y trouveront leur plus ferme soutien. A une 
heure ou les exigences de la politique interna-
tionaile, en particulier da:ns le domaine des ar-
mements, imposent aux contribuables des char-
ges extremement lourdes contre lesquel'les ils ont 
de plus en plus tendance a protester 1, il est 
essentie:l que l'opinion publique soit avertie des 
problemes fondamentaux, il est essentiel que 
ceux-ci ne demeurent pas dans les dossiers mi-
nisteriels. En outre, comme le souligne M. Struye 
dans son rapport, 
« il y a un danger possible de technocratie, 
s'echappant dans le no-man's land entre le 
1. Ces depenses atteignent a l'heure actuelle, pour 
1'ensemb1e des pays de l'O.T.A.N., la somme de 1 milliard 
par heure. 
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point ou le controle parlemen'taire national 
s'arrete et celui ou rle controle parlemen-
taire europeen n'a pas encore commence». 
!I. LE PROJET DE RECOMMANDATION 
Proposition no 1 
A plusieurs reprises ces dernieres annees, les 
assemhlees ont propose la creation d'un Conseil 
des chefs des gouvernements, se subdivisa:nt en 
commissions composees des ministres titulaires 
d'un Departement (une commission des minis-
tres de la Defense, par exemple, et non pas des 
ministres des Affaires etrangeres, devrait exami-
-ner les recommandations traitarrt de la defense, 
comme il a ete propose par l'Assemblee dans la 
Recommandation no 11 (I) (2) adoptee par 
l'Assemhlee le 8 mai 1957). Il faudrait mainte-
nwt y donner suite. 
Le reste de la proposition correspond a !'ar-
ticle V (h) de la charte de l'Assemblee de 
!'Union de l'Europe Occidenta'le, et on en trouve 
Fexpose des motifs dans 'le rapport de Ia Corn· 
mission d~Organisation que j'ai eu l'honneur de 
presider. Le cours du debat sur le retrait des 
troupes britanniques qui a eu lieu a la session 
de l 'Assemb1ee cette annee con·firme l'utilite de 
cette procedure. 
Proposition no 2 
Cette proposition est inspiree par la demarche 
du 10 decembre 1956 du gouvernement ital.ien 
au Conseil de l'Union de !'Europe Occidentale 
ou elle demeure a l'examen 2 • En mai de cette 
annee, ·le President de notre Assemblee a consa-
cre a. cette proposition un important discours, 
qui a ouvert la discussion sur Qe probleme fort 
interessant de savoir dans queUe mesure une 
adoption nationale « silencieuse » des « lois euro-
peennes » pourrait se presenter. 
Un certain nombre de diffi:cultes se posent 
sur le p'lan de ·la procedure pavlementaire, qui 
varie selon les Etats membres, et Qe Bureau a 
charge Ie Greffier de l'Assemblee de preparer, 
de concert avec ·les Greffiers des parlements des 
Etats membres, un rapport a ce sujet. Ce tra-
vai'l est en cours. Il est important que dans l'in· 
terva:lle les gouvernements aceeptent le principe 
de la proposition, qui intentionnellement a ete 
conc;ue d'une maniere generaJle, couvrant plu-
sieurs possibilites. 
2. Le 14 decembre dernier, l'Assemb1ee a demande 
d'~tre informee aussi rapidement que possible des conclu-




., ~·" ,•-":~: • ,,''"' ~ o,. /-T "jll 
DOCUMENT 62 
Pt·oposal No. 3 
One of the difficulties which we find at Stras-
bourg is the tendency to adopt far too many 
Recommendations and Resolutions which have 
been insufficiently prepared in Committee. The 
Bureau of the Assembly should exercise rigorous 
control in this respect, and at the same time the 
Clerk should be able to place at the disposal of 
Committees the highly qualified technical staff 
necessary f()r the preparation ()f texts. The issues 
involved here have been summarized in the 
Working Paper of the Bureau (paragraph 31) 
which is appended, and which I therefore have 
no need to repeat. 
Propasal No. 4-
When I enquired how much the three existing 
European Assemblies had cost the European tax-
payer last year I was astonished that it was less 
than one-third of the cost of a single jet-bomber! 
This ·seems so ridiculously small in comparison 
with the importance of a European Parliament 
that there ca:n be no 6bjection to a European 
Assembly voting the credits necessary for its 
own administrativ·e expenditure, as is the case 
in all Member States. After all, our Assem-
blies are not composed of irresponsible private 
persons, but of Members of Parliament who 
have often held senior ministerial office in 
their own countries. We count among our mem-
bers several Deputies who are either Chairmen 
or members of the Finance Committees in their 
own countries. It is therefore normal that we 
should be trusted to vote those sums of money 
which are strictly necessary, subject to the sett-
ing up of a supervisory instance, drawn from 




I have the fee'ling that the preparation of 
recent plans for remodelling the European As-
semblies have revealed insufficient contact be-
tween the advisers of the Foreign Ministers and 
the Members of Parliament who have direct 
experience of the institutions in question. It is 
no longer responsible to think that any European 
Assembly will accept a constitution octroyee, 
and it was a great mistake to have done so ten 
years ago. I think it would be for the benefit of 
all concerned if-when, on the one hand, follow-
ing the implementation of the Convention on 
institutions common to the European Commu-
nities and, if possible, the creation of the Free 
Trade Area, and on the other hand, after the 
clarification of the question of the unification of 
the executive and Ministerial bodies, the ques-
tion of the unification of Assemblies becomes a 
real issue - this question were considered 
jointly by the Bureau of the Assembly a:nd the 
most senior officials who are advising their 
Foreign Ministers on these questions. Only in 
such joint contacts can the genuine problems 
which both the executive and parliamentary 
branches have to face, be understood. 
As the question of unifying European Assem-
blies is not an immediate issue, there is not in 
my view any need to set up such a Joint Study 
Group at tJhis stage, but the proposal, which is a 
valuable one, should be retained for future re-
ference. In fact it would mean that the concept 
of the Preparatory Commission, which drafted 
the Statute of the Consultative Assembly in 
1948-1949, would develop into that of a much 
more representative body: a condition prealable 
for drafting the Statute of the single European 
Assembly. 
t· "i. ,., .... , -
Proposition no 3 
Nous avons pu constater a Strasbourg qu'il y 
a 'lieu de deplorer le trop grand nombre de 
recomma:ndations et resolutions irn:suffisamment 
preparees en commission. Le Bureau de rAssem-
bMe devrait exercer un controle rigoureux a cet 
effet, et simuLtanement le Greffier devrait etre 
en mesure de mettre a la disposition des com-
missions le personnel technique hautement qua-
lifie necessaire a la preparation de ces textes. 
Les probiemes qui se posent a cet egard O<nt fait 
l'O<bjet d'un resume dans le document de travail 
du Bureau (paragraphe 31) figurant en ·annexe, 
je n'ai done pas a m'y ·attarder. 
Proposition no 4 
J'ai voulu savoir combien 'les trois assem'blees 
europeennes existantes ont coute au contri:buable 
europeen l'an dernier. J'ai ete surpris de consta-
ter que le montant en cause est inferieur au 
tiers du cout d'un selrl bombardier a reaction ! 
C'est la une somme si ridicule, compte tenu de 
!'importance d'un parlement europeen, que l'on 
ne voit pas pourquoi une assemblee europeenne 
ne pourrait pas - comme tel est ·le cas dans 
tous les Etats membres - voter ies credits ne-
cessaires au financement de ses propres depen-
ses de fonctionnement. Apres tout, nos assem-
blees ne se composent pas de particuliers sans 
responsabi'lites, mais de parlementaires qui sou-
vent occupent ou ont oooupe d'importamts postes 
ministeriels dans leur pays. Nous comptons ega-
lement dans nos :rangs plusieurs deputes qui 
sont ou president ou membre des commissions 
des Finances dans leur pays respectif. Il est 
done normal que l'on nous fasse confiance pour 
voter les credits necessaires, sous reserve, bien 
entendu, de l'instauration d'une instance de 






J'ai !'impression que la preparation des plans 
recents de refonte des assemblees euro-
peennes a montre qu'il n'y a pas eu suffisamment 
de contacts entre les conseillers des ministres 
des Affaires etrangeres et les P'al"lementaires 
ayant !'experience du fonctionnement des insti-
tutions en question. On ne peu:t plus raisO<nna-
blement s'attendre a voir une assemblee euro-
peenne, queUe qu'Eille soit, accepter une consti· 
tution octroyee, faute regrettable commise il y 
a dix ans. Je pense que pour le plus grand profit 
de tous les interesses, lorsque Ja question de 
l'unificatioo des assembiees se posera de fa~on 
actuerle - c'est..a-dire apres, d'une part, la mise 
en amvre de la convention relative a certaines 
institutions communes aux communautes euro-
peennes et, si possible, la creation d'une 
zone de Hbre-echange, d'autre part une nette 
clarification en matiere d'unifieation des or· 
ganes e:xOOutifs et ministeriels - eUe devrait 
etre examinee eonjointement par le Bureau de 
i'Assemblee et lles hauts fonctionnaires conseil-
lers des ministres des Affaires etrangeres en la 
matiere. Ce n'est ·que dans le cadre de ces 
contacts que les prohlemes fondamentaux ·qui se 
posent tant sur le pian executif que sur le plan 
parlementaire, pourront etre apprecies. 
L'unification des asserublees europeennes 
n'etant pas pour l'immediat, point n'est besoin, 
a mon avis, de creer hie ·et nunc un groupe 
d'etude conjoint, quoique [a proposition ait sa 
valeur et qu'il convienne de s'y reporter ulte-
rieurement. Ceci signifierait en fait que la 
conception de la Commission preparatoire qui en 
1948-1949 a redige ·les statuts de i'Assemblee 
Consultative, devrait se transformer cette fois-ci 
en celle d'un organe beaucoup plus represen-
tatif : condition prealable pour entreprendre 
la redaction de la charte de l'assemblee euro-
peenne unique. 
. ' ~~"".. \ ' 
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APPENDIX I 
Resolution concerning the appointment of Representatives of the Member States 
to the Assembly of the European Communities adopted by the Six Governments 
The Ministers for Foreign Affairs of the 
Kingdom of Belgium, the Federa1 Republic of 
Germany, the French Republic, the Italian Re-
public, the Grand Duchy of Luxembourg and 
the Kingdom of the Netherlands, 
Having regard to the Resolution adopted at 
the Conference held at Rome on 25th March, 
1957, concerning the establishment of organic 
links between the Europea;n Assemblies; 
Considering that the studies now being made 
on the basis of this Resolution are going to be 
continued and that tJhey will be comp1eted in 
co-operation with the new institutions as soon 
as the treaties setting up the Europea;n Econo-
mic Communi'ty and European Atomic Energy 
Community come into force; 
Having taken note of the wishes expressed by 
the various European Assemblies; 
Determined to promote, so far as possible, 
identical representation of the Member States 
71 
of the European Communities in the Consult-
ative Assembly of the Council of Europe and the 
Assembly of Western European Union, on the 
one hand, and in the Assembly of the European 
Communities on the other, 
Pledge themselves to submit to their national 
Parliaments, at the appropriate time, the pro-
posal that steps shou1d be taken to ensure that, 
in principle, ooe half of the representatives of 
each Parliament to the Assembly of the Europ-
ean Communities shaJl'l be titular members of 
the •Consultative Assembly of the Council of 
Europe and of the Assembly of W astern Europ-
ean Union. Nevertheless, as regards tlhe repre-
sentation of the Belgian, Luxembourg and Ne-
therlands Parliaments, which rure entitled to a 
smaller number of representatives in the above-
mentioned Assemblies, with the result that it is 
more difficult for them to take part in all the 
activities of the Assemblies and their Commit-
tees, it is understood that identity of member-
ship may be limited to one-third of the represen-
tatives. 
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Resolution concernant la designation dea Representanta dea Etata membrea ci l'aasemblee 
dea communautes europeennea, adoptee par les six gouvernementa 
Les ministres des Affaires etrangeres du 
Royaume de Belgique, de la Republique Federale 
d'Allemagne, de la Republique fran<;aise, de la 
Republique itailienne, du Grand-Duche de Lu-
.xembourg et du Royaume des Pay.s-Bas, 
Vu la resoiution adoptee lors de la Conference 
de Rome du 25 mars 1957 concernant l'institu-
tic:m. de liens organiques entre les Assemblees 
europeennes ; 
Considerant que les etudes en cours sur la 
base de cette resolution seront poursuivies et 
qu'elies seront terminees avec la collaboration 
des nouvelles institutions, des l'entree en vi-
gueur des traites instituant la Communaute eco-
nomique europeenne et la Communaute europe-
eri.ne de l'Energie atomiqae ;· . . 
S'inspirant des vreux exprimes par les diffe-
rentes assemblees europeennes ; 
Resolus a favoriser autant que possible 1 'iden-
tite entre les ·representants des Etats membres 
71 
des communautes europeennes a l'Assemblee 
Consultative du Conseil de !'Europe et a l'As-' 
semblee de l'Union de l'Europe OccidentaJe 
d'une part, et a l'Assemblee de ces Communau-
tes d'autre part, 
S'engagent a soumettre aux parlements natio-
naux respectifs au moment juge opportun, la 
proposition de prendre les mesures propres a 
assurer · qu'en principe la moitie des represen-
tants de chaque parlement a l'assemblee des 
communautes europeennes soient membres titu-
laires de l'Assemblee Consultative du Conseil de 
l'Europe et de l'Assemblee de l'Union de FEu-
rope Occidentale. En ce qui concerne toutefois 
la representation des parlements beige, luxem-
bourgeois et neerlandais, qui disposent dans les 
assemblees precitees d'uii nombre moins eleve de 
representaJnts,- ce qui rend plus difficile la par-
ticipation de ceux-ci a tous les travaux ·des as-
'semblees et de leurs corrunisaions, ii est entendu 
'que i 'identite pourra. se 'limiter: a un tiers des 
rep~nta:nts. 
" ( .~.'~'! 
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Working Paper before the Bureau of the Assembly 
TABLE OF CONTENTS 
I. WHY "RATIONALIZE" AT ALL? 
11. AN ATLANTIC ASSEMBLY AT THIS STAGE HARMFUL TO EuROPEAN UNITY 
Ill. THE SUCCESS OR FAILURE OF THE GRAND DESIGN AND ITALIAN PROPOSALS WILL 
DEPEND ON FINDING A VIA MEDIA BETWEEN A SUPRANATIONAL ASSEMBLY AND 
A CONSULTATIVE ASSEMBLY 
IV. CONCLUSION: SUMllARY OF CRITERIA FOR UNIFYING EUROPEAN ASSEMBLIES 
I. Why " rationalize " at all ? 
1. Plans put forward to "rationalize" the 
Europea;n Assemblies cannot spring from a de-
sire for financial economy. The total cost of all 
three European ASsemblies in 1956 1 was le8s 
than one-third of the cost of a single jet-born~}'. 
As this .represents the total Europe is spendi.rig 
on the development of her common parliam~t­
ary institutions it is not an ov~rlarge inv~t­
ment, in comparison with even a single itent)n 
any national budget, of even the smallest ME!m-
ber State. 
2. Nor can the aim be to save the time of Mem-
bers of Parliament. That the claims on this time 
imposed by membership of all three European 
Assemblies and their Committees is great, a;nd 
difficult to reconcile with national parliamen-
tary obligations, is a fac't. M. Struy'e, in the 
Appendix to his report', estimated the total 
days of presence required in 1956, apart from 
travel[ing, at 65 days. But this time wouiJ.d not 
be reduced by the unification of the three Af>. 
semblies. For the work to be done will remain 
the same, under whatever roof it takes place. 
More, i't wi11 steadily increase as a result of the 
need to ensure parliamentary stimulus and 
supervision of the European Common Market 
and the Community for Atomic Energy. 
3. The only answer to this problent is ultim-
ately direct elections. Until such elections become 
a politica:l feasibi'lity, and an appropriate divi-
1. £ 827,500. 
2. Document 34 (1956). 
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sion of labour is established between the Euro-
pean and national levels of public business, the 
burden of the European cause will continue to 
repose principal1y on the sacrifices Represen-
tatives are prepared to make in relation to their 
national parliamentary activity, as it has since 
1949. 
4 .. What-.then of ov!'lrlappin.g ~ The simple reply 
is that there is none, provided the terms we use 
are clearly defined. Between intergovernmental 
Organizations, potential overlapping does exist 
in terms of theoretical competence, but in prac-
tice there is an effective working division of 
labour between Secretariats, if only because 
there is so much to do and so few to do it. But 
here we are not discussing Orga;nizations, with 
permanent staffs composed of different people, 
but Assemblies with largely identical member-
ship 3 • It cannot be contended that Members 
of Parliament wi11 be prepared to do the same 
work all over again, just because they are sitting 
with a different hat on. Moreover, the three 
Clerks have now established such close working 
links that any danger here is remote. 
3. Hence the urgent need that national Parliaments 
ensure - since Governments can only make proposals 
to their national Parliaments - that when the new Euro-
pean Economic Assembly meets, 50 % of its members 
have in fact been appointed from among the Represen-
tatives and Substitutes of the Six to the Consultative 
Assembly (which means the totality of the members of 
the Western European Union Assembly, ex6ept for the 
United Kingdom Representatives). The difficulty of 
Substitutes can 'ltt least be partially resolved by calling 
all members of the European Economic Assembly Repre-
sentatives, whether or not they are Representatives or 
Substitutes in the other two Assemblies, as was proposed 
'• I' . ,t 
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ANNEXE 11 
Document de trauail du Bureau de I' Assemblie 
SOMMAIRE 
I. POURQUOI « RATJONALTS;ER »! 
11. Au STADE ACTUEL, UNE ASSEMBLEE ATLANTIQUE COMPROMETTRAIT L'UNITE 
EUROPEENNE 
Ill. LE SUCCES OU L'tCHEC DU GRAND DESSEIN ET DES PROPOSITIONS ITALIENNES 
DEPEND DE LA DEFINITION DU MOYEN TERME ENTRE UNE ASSEMBLEE SUPRANATIO· 
NALE ET UNE ASSEMBLEE CONSULTATIVE 
IV. CONCLUSION : CRITERES D'UNIFICATION DES ASSEMBLEES EUROPEENNES 
I. Pourquoi « rationaliser »? 
1. Les plans elabores en vue de « rationaJiser » 
les assemb1ees europeennes ne sont pas nes du 
desir de realiser des economies. En 1956 \ les de-
pen:ses globales de fonctionnement des trois as-
semblees europeennes ~ sont el-evees a moins 
d'un tiers du cofti d'un seu1 bombardier a reac-
tion. Comme ce chiffre represente la somme to-
tale que l'Eurqpe, consacre a.l'edification de ses 
institutions parlementaires communes, i'l n'y a 
pas la depense excessive, compare A un ·article 
quelconque du buaget n~tiona!l' du plu8 petit de 
nos Btats membres. 
2. Les pllans de rationalisation ne visent pas 
davll!ntage a faire gagner du temps •aux deputes. 
R est vrai que la participatioo aux trois assem-
blees europOOnn.es et a leurs commissions exige 
beaucoup de temps, et est de plus en p'lus diffi-
chle a concilier avec iles ac:tivites parlementaires 
nationales. Dans !'annexe a son rapport 2, M. 
Struye a revalue la duree totale des presences en 
1956 a 65 jours, sans compter ~es deplacements. 
Mai:s Q'unification des trois assemblees ne permelt-
trait certes pas de reduire cette duree. En effet, 
i11 y aura toujours autant de travail, quel que soit 
le lieu des travaux. Il yen aura meme de plus en 
plus, quand l'action et le controle parlementaires 
s'exerceront a l'egard du marche commun euro-
peen et de 1la Communaute de 'I'Ener~ie ato-
mique. 
3. Seules, en fin de compte, ~es @ections euro-
peennes au suffrage universe! peuvent ll!pporter 
une solUJtion ·a c·e probleme. Tant que ces elections 
1. 827.500.000 Frs fr. 
2. Document 34 (1956). 
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ne seront pas po'litiquement faisa:bles, et tant 
qu'une division appropriee du travail ne sera pas 
etablie entre les activites publiques europeenne et 
nation111le, les activi!tes parlementaires au service 
de la cause europeenne ne seront possibles qu'en 
ionction principalement des sacrifices que les 
representants serorrt prets a faire d111ns le do-
maine de ·leur activite parlementaire nationale, 
comme c'est d'aiJ:leurs 1e cas depuis 1949. 
4. . Que dire des doubles emplois ? La reponse est 
simple: i'l n'y en a pas, dans la inesure ou nous 
rrous comprenons bien sur le sens de !'expression. 
Sur [e ploo des org111nisations intergouvernemen-
tales i1 existe bien un double emploi potentiel au 
point de vue de la competence theorique, mais 
en pratique, une division du travai1 existe entre 
les secretariruts, ne serait-ce que parce qu'hl y a 
beaucoup de travarl et peu de personnel pour le 
faire. Mais i1 ne s'agit pas ici d'orgarrisations do-
tees d'un personnel distinct, mais d'assembiJ.ees 
composees en grande partie des memes represen-
tants 3• L'on ne saurait s'attendre a ce que les 
deputes soient prets a refaire 'le meme travail 
sous une autre appellation, et les trois Greffiers 
ont a ce point coordonne Qes travaux que ie ris-
que des doub'les emplois est pratiquement exclu. 
3. D'ou la n6cessite urgente que les pa.rlements natio-
naux fassent en sorte - puisque les gouvernements ne 
peuvent faire que des propositions aux parlements natio-
naux - que 50 % des membres de la nouvelle a.ssemblee 
economique europeenne soient en fait choisis panni lea 
representants et suppleants des Six a l'Assemblee C.msul-
tative (chiffre qui comprend la totalite des membres de 
l'Assemblee de !'Union de l'Europe Occidentale, honnis 
les Representants britanniquf's). Pour resoudre, du moins 
partiellement, la difficulte que pose la question des sup-
pleants, il suffira d'appeler Representants tous les membrea 
de l'a.ssemblee economique, qu'ils soient Representants 
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5. What then, it may be asked, is the problem? 
And why have Foreign Ministries gone to such 
trouble to produce plans to unify our Assem-
blies~ 
6. The answer must be sought in public opi-
nion ; amd right:ly so, for Europe is not the eso-
t·eric concern of a few professionals, but is the 
future welfare of Europe's peoples - perhaps 
their survival itse'lf. It is they who must be 
convinced that what is done in Strasbourg 1 
is of vital concern to them personally, if they 
are ever to accept in a political party's pro-
gramme at a general election, or in a referen-
dum, the creation of 1Jhat European political 
authority with limited functions but real po-
wers which on 6th September, 1949, was laid 
down as the ultimate goal. 'rhe Resolution was 
adopted by the Consultative Assembly by 88 vo-
tes to nil. 
7. What public opinion thinks was put as early 
'lS 1952, iq a report talY!ed by M:. Bohy propos-
by Mr. E<fwa~s at the la.$t J oio,t Meeting oJ the three 
Bw;eltu:~t. 
Thi!l nevertheless leaves the following problem, which 
is particularly acute for the Benelux countries : namely 
that the number of titular Representatives in the Coil,siil. 
tative Asse!Dbly (7, 7 and 3 respectively) has become 
insufficient' to ensure representation by even one person 
in the permanent committees, as the number of com· 
mittees has increased from 6 in 1949 to 12 in 1956 (now 
reduced to 10). To provide even a single Representative 
in each Colllinittee, the Belgian and Netherlands dele· 
gations had therefore to lil6nd 5 Substitutes (now 3). The 
position is further complicated by the need for equitable 
... ·epresentation of political parties within the Dutch and 
Belgian delegations inside each Committee. The Luxem-
bourg delegation (3 Representatives and 3 Substitutes) 
has given up being represented in practice at all Com-
mittee meetings. This problem has been partially solved 
in intention, by the Resolution of the Brussels Interim 
Committee, whereby the, Six Governments pledge them-
selves to submit to their national Parliaments, at the 
appropriate time, the proposal that steps should be taken 
to ensure that. in principle, one half of the Representa. 
tives of each Parliament to the Assembly of the European 
Communities shall be titular members of the Consult-
ative Assembly of the Council of Europe and of the As-
sembly of Western European Union. Nevertheless, as 
regards the representation of the Belgian, Luxembourg 
and Netherlands Parliaments, which are entitled to a 
smaller number of representatives in the above-mentioned 
Assemblies, with the result that it is more difficult for 
them to take part in all the activities of the Assemblies 
and their committees, it is understood that identity of 
membership may be limited to one-third of the represen-
tatives. 
I. Or wherever European Assemblies may sit. 
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ing the unification of the Council of Europe 
and the O.E.E.C. : 
"With the best will in the world, the ave-
rage European citizen finds it difficult to 
give much attention to international affairs. 
His chief concerns are those which touch 
him most nearly, such as whether there will 
be a war ; whether he will be able to afford 
enough food to eat if prices continue to 
rise ; the health of his family, or his amuse-
ments. The world of international confe-
rences is quite beyond his ken, and, as he 
can see little connection between the results 
of their labours (if any) and his own press-
ing daily problems, he ceases to give the 
matter further thought. As a result it is 
doubtful if 5 % of the population of Europe 
'have any idea of what the initials O.E.E.C. 
mean or whether the Council of Europe still 
exists. The publi~ is complet~ly bewildered 
by an ever increasing flood of initials such 
as N.D.A.P., M.S.A., O.D.M., O.E.E.C., 
S.H.A.P.E, SACLANT, SACEUR, I.S.A.C., 
I.C.C.I.C.A., I.C.I.T.C., I.C.A.O., ECOSOC, 
G.A.T.T., and J;>.I.C.M.M.E., not to menti<m 
better known organizations such as I.L.O., 
W.H.O., F.A.O. ~nd UNESC0" 11• 
To-day it is not in dispute that even the in-
formed voter, holding a position of responsibi-
lity in non-political life, is comp1etely confused 
by the "bewilderi•ng array" ; and in conse-
quence has usually lost interest. 
8. The seriousness of this position can scarcely 
be exaggerated. To improve it, two Foreign Min-
istries have put forward proposals, and it is 
herein that their overwhelming justification iies. 
11. An Atlantic Assembly at this stage 
harmful to European unity 
9. In its original form the Grand Design envi-
saged creating an Atlantic Assembly in which 
American and Canadian parliamentarians would 
participate throughout. This gave rise to oppos-
2. Document 8 (1952) of the Consultative Assembly, 
paragraph 10. 
.) > r ~ \' \ ., : \' 
5. On peut alors se demander ou est le probleme 
et pourquoi 'les ministeres des Affaires etran-
geres se sont donne tant de mal pour elaborer des 
plans destines a unifier nos assemblees. 
6. La repODBe nous est donnee par les reactions 
de !'opinion pubHque, et a juste titre, car !'Eu-
rope n'est pas la preoccupation esoterique de 
que'lques professionnels ; c'est la prosperite fu-
ture des peuples d'Europe, leur srulut peut-etre, 
qui est en jeu. C'est eux qu'il faut convaincre 
que ce qui se fait a Strasbourg 1 les concerne per-
sonnellement si l'on veut qu'un jour ils accep-
tent de voir figurer, dans le programme d 'un 
parti politique lors d'elections generales, ou dans 
un referendum, la creation de cette autorite poli-
tique europeenne aux fonctions limitees, mais aux 
pouvoirs reels qui, le 6 septembre 1949, fut erigee 
en ultime objectif. La resolution fut adoptee a 
l'.Assemblee Consultative par 88 voix contre zero. 
7. En 1952, dans un rapport proposant 1'unifi-
cation du Conseil de !'Europe et de l'O.E.C.E., 
l'a propose M. Edwa.rds lors de la derni~re r6union com-
mune des trois Bureaux. 
n reste n6a.nmoins le probleme s~ivant, qui est parti-
. culierement a.igu pour les pays du Benelux·: c'est-a-dire 
que le nombre.de leurs Representa.nts titulaires A l'Assem-
biee Consultative (7, 7 et 3 respectivement) est devenu 
insuffisa.nt pour assurer une representation A toutes les 
commissions perma.nentes de cette assemblee, eta.nt 
donne l'accroissement du nombre des commissions qui 
est paBBe de 6 en 1949 A 12 en 1956 (pour revenir A 10). 
Il s'ensuit que pour ~tre representes, m~me par une seule 
personne, dans toutes ces 1 0 commissions, il faudrait 
pour la Be1gique, par exE'mple, que 3 Suppleants de 
l'Assemblee aient qualite de membro titulaire en com-
mission. Cette position se complique dava.ntage en raison 
de la representation des partis politiques au sein des 
delegations beige et neerla.ndaise a l'interieur de chaque 
commiBBion. La delegation 1uxembourgeoise (3 Repre-
sentants et 3 Supplea.nts) a renonce a se faire representer 
en pratique A toutes les commissions. Cette difficulte a 
ete resolue en principe da.ns une certaine mesure par la 
resolution de la Commission lnterimaire de Bruxelles, 
par laquelle les gouvernements des Six s'engagent A sou-
mettre aux parlements nationaux respectifs au moment 
juga , opportun, la proposition de prendre les mesures 
propres A assurer qu'en principe la moitie des represen-
tants de chaque parlement a l'assemblee des Commu-
nautes europeennes soient membres titulaires de l'Assem-
blee Consultative du Conseil de !'Europe et de 1' Aasemblee 
de !'Union de !'Europe Occidentale. En ce qui concerne 
toutefois la representation des parlements beige, luxem-
bourgeois et neerlandais qui disposent dans Jes assemblees 
precitees d'un nombre moins eleve de repreeentants, ce 
qui rend plus difficile la participation de ceux-ci a tous· 
Jes travaux des assemblees et de leurs commissions, i1 est 
entendu que I'identite pourra se limiter A un tiers des 
representants. 





~, .r ~~ -· ,,. ,, ,''-(T' ;,, ''\ ,~," '• , • 
DOCUMENT 62 
M. Bohy soulignait les veritables preoccupations 
de !'opinion publique : 
« Avec la meHleure volonte du monde, l'Eu-
ropeen moyen a quelque difficulte a preter 
beaucoup d'attention aux affaires internatio-
!llales. Ses principaux soucis sont ceux qui 
~e touchent de plus pres; i'l se demande s'il 
y aura la guerre, s'il pourra manger a sa 
faim. si les prix continuent a monter ; il se 
preoccupe de la sante de sa famille ou de ses 
plaisirs. Le mon>de des conferences interna-
tionales lui echappe tout a fait, et comme il 
ne peut guere voir de rapport entre ies re-
sultats de leurs efforts - s'H y en a- et les 
problemes quotidiens qui l'assaillent, il ne 
s'en soucie pas davantage. Aussi peut-on se 
demander si 5 % de la popU'l.ation euro-
peenne ont la moindre idee de ce que signi-
fient les initiales O.E.C.E. ou savent si le 
Conseil de l'Europe existe encore ... le public 
est absolument desoriente par 'le flot tou-
jours croissoot de sigles.: P.A.M.D., ·A.M.S., 
B.M.D., O.E.C.E., S.H.A.P.E., .- SACLANT, 
SACEUR, C.I.Q.S., .O.P.C.E.I.P.S., C.I.O. 
I.C., O.I.T., ECOSOC, G.A.T.T., et' C.I.P . 
M.M.E., sans parler d'organiSa.tions mieux 
connues tehles que le B.I.T., l'O.M.S., la 
F.A.O. et !'UNESCO»'· 
Il ne fait pas de doute aujourd'hui que meme 
['electeur ec·laire, qui occupe une situation en de-
hors de la vie pdHtique, devant cet « assemblage 
deconcertant », y perd son Iatin, et des lors, s'en 
des interesse. 
8. On ne saurait exagerer la gravite de 'la situa-
tion et c'est done a juste titre que deux minis-
teres des Affaires etrangeres ont formule des 
propositions pour y remedier. 
0. Au stade actuel, 
une assemblee atlantique compromettrait 
l'unite europeenne 
9. Le Grand Dessein, en sa forme originale, en-
visageait la creation d'une assemblee aVlantique 
ou la participation americaine et canadienne se 
ferait dans tous les organes. Ce projet suscita 






ition from both the American State Depart-
ment and continental European opinion 1• 
10. The view of the State Department would 
seem to be that (apart from the difficulties 
created by the American Constitution), such an 
Assembly is undesirable in that it would provide 
a public platform outside America which Con-
gressmen might conceivably use to criticize their 
Government's foreign palicy. 
11. The continental European point of view on 
the other hand would seem to comprise: 
{i) those who agree with M. Robert Schu-
ma,n that N.A.T.O. is a temporary military 
alliance, (which might in certain circum-
sta,nces be used as a bargaining counter to 
achieve a genuine settlement ending the 
coldwar), and therefore oppose the creation 
of an Atlantic Assembly ; 
(ii) a smaller body of opinion, who regard 
the creation of a,n Atlantic Community as 
· ·an· intrinsically desil'a:ble long-term· objec-
tive,, independent . of the ~old war, but 
who eonsider the setting up of an At11;1-ntic 
·As:Sembly at this stage to be premature. 
12. The chief reason for this latter view was 
summed up by the General Affairs Committee 
in tlhe report to the AssemlYly concerning the 
Grand Design tabled in May : 
''An attempt to form an 'Atlantic Assem-
bly' before the European organizations have 
been suf.ficiently solidified is neither realis-
tic nor wise" 8 • 
13. Apart from the danger - strongly stress-
ed in 'the Consulltative Assembly by French Re-
presentatives - of binding up the fate of the 
Atlantic Community with that of a military 
organization, the basic fear which makes the 
opposition to an At1antic Assembly in the imme-
diate future so strong was expressed in the Lon-
don ''Times'' on 26th May, 1957 : 
1. Why, it is asked, so soon after preventing th€1 creation 
of a fourth European Assembly, should a fourth Assembly 
be accepted, under an "Atlantic" label ? 
2. Cf. Article 11 of the North Atlantic Treaty. 
' . 
3. Document 45 (1957). 
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"The weig'ht of the United States is found 
to be so great in any association in which 
it takes part, that its presence would tend 
to pull upon the European grouping itself, 
and make more difficult the prospect of 
Western Europe pooling its own resources 
so as to feel capable of negotiating with the 
United States on more equal terms than the 
present disunity permits" 4• 
14. This view is shared by many who would 
themselves strongly oppose Europe becoming a 
"Third Force". The President of the Assembly 
put the position as follows in his speech concern-
ing the Grand Design on 1st May, 1957 : 
"Perhaps when we have put our own house 
more strongly in order, we wilil feel more 
able to stand on level terms with the Repre-
sentatives of the United States and Ca-
nada.'' 5 
15. Since the debates in Strasbourg in May, the 
United Kingdom Government has tacitly aban-
doned the "Atlantic" aspect of the . .Grand 
:Pesign ~ a ,practicail possibility w~thin the next 
two or three years 6• 
16. If this pasition is in conform,ity with the 
Wishes of the majority 1n .an three Assemblies, it' 
wiH nonetheleSs be neceSsary for action to be 
taken in national Parliaments, if Representa-
4. This position was emphasized again in the Report 
presented to the Rome Congress by the President of the 
Consultative Assembly on lOth June, 1957: 
"The Rome Congress must declare its firm attach-
ment to N. A. T. 0., yet, unless it wishes to risk 
depriving European unification of its true signi-
ficance, it must lay equal emphasis on the autonomy 
of a free Europe both as a political concept and as 
a juridical organization. Europe must remain 
Europe and not drown herself in the Atlantic." 
In its final political Resolution (voted unanimously on 
13th June) the Congress approved this viewpoint, in the 
following words : 
"The European Co~unity is one thing, the Atlantic 
Community is another. The Congress reaffirms its 
full support of N. A. T. 0. but maintains that in 
order not to destroy the real significance of European 
unification, the autonomy of Europe as a political 
conception and a juridical organization must be 
preserved." 
5. Text of the President's speech, Doe. A /WEU /B (57) 9. 
6. Cf. speech of the President quoted above : 
"Let us leave aside for the moment the United 
States of America and Canada because I believe 
it is the general wish of Europe and the general 




une opposition tant de la part du State Depart-
ment que de !'opinion publique sur le continent 
europeen 1• 
10. H semblerait que ~e State Department es-
time que (sans compter les difficultes r&mltant 
de la Constitution americaine), une telle assem-
b1ee n'est pas souhaitable en ce sens qu'elle offri-
rait aux membres du Congres americain a l'etran-
ger une tribune dont i'ls pourraient eventuelle-
ment se servir pour critiquer la politique etran-
gere de rleur gouvernement. 
11. En Europe, d'autre part, les Continentaux 
paraissent se diviser en deux eourants d'opinion: 
(i) ceux qui, d'accord avec M. Robert 
Schuman, pensent que l'O.T.A.N. est une 
alliance militaire provisoire (qui, dans cer-
taines circonstances, pourrait servir d'atout 
en vue de realiser un accord mettant fin 
definitivement a la guerre froide) et done 
s'opposent a la creation de toute assemblee 
atlantique ; 
(ii) un groupe plus restraint qui considere la 
creation d'une communaute atlantique corn-
me un but eloigne mais souhaita;ble en soi 2 , 
i(l:ont le sort ne serai't pas rli·e a ·la guerre 
froide, mais qui est cependant presque una-
uime a juger prematuree la creation, au 
stade actuel, d'une assemblee atlantique. 
12. La ·commission des Affaires Genemles, dans 
son rapport eoncernant ie Grail!d Dessein, pre-
sente a ~a session de mai de i'Assemblee, a re-
sume ainsi cette t'hese : 
« Le projet de former une assemblee ·atll:an-
tique avant que les organisations euro-
peennes soient suffisamment affermies n'est 
ni realiste ni sage 8 • » 
13. Outre le danger, souligne notamment a l'As-
semblee Consultative par les representants fran-
~ais, de lier le destin de la Communaute atlan-
tique a une organisation militaire, !'objection 
fondamentale que 'l'on fait a la creation, dans un 
avenir immediat, d'une assem:blee atlantique, a 
ete exprimee par Le « Times» du 26 mai 1957 : 
1. Pourquoi, se demande-t-on, }'opinion devrait-elle 
accepter la creation d'une quatrieme assemblee, cette fois 
sous I' etiquette « atlantique », si peu apres avoir com-
battu avec succes la creation d'une quatrieme assemblee 
europeenne ? 
2. Cf. article II du Traite de l'Atlantique Nord. 
3. Document 45 (1957). 
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« Dans toutes 1es organisations dont ils font 
partie, le poids des Etats-Unis est si grand 
que leur seule presence tendrait a desinte-
grer le groupement europeen, et rendrait 
plus difficile a !'Europe oocidentale la mise 
en commun de ses ressources la mettant a 
meme de negocier avec les Etats-Unis sur 
une base plus equitable que ne le 1ui permet 
la desunion actuelle '. » 
14. Beaucoup de ceux qui, cependant, s'oppose-
raient categoriquement a ce que !'Europe de-
vienne une « traisieme force», partagent ce point 
de vue. Dans son discours sur le Grand Dessein, 
le r• mai 1957, 1e President de l'Assemblee a dit: 
« Peut-etre, 'lorsque nous aurons remis notre 
propre maison mieux en ordre, nous senti-
rons-nous p.lus a meme de traiter d'egal a 
egal avec les representants des Etats-Unis ou 
du Canada 5• » 
15. Depuis les debats a Strasbourg au mois de 
mai, le gouvernement britannique a tacitement 
abandonne i'aspeet « atJlantique » du Grand Des-
sein comme mesure realisable dans les deux ou 
trois prochaines annees 8• 
16. Si cette opinion est conforme a OO!le de la 
majorite dans les trois assemblees, il faudra 
neanmoins que, si les Representa.nts souhaitent 
empecher la transformation de l 'actue11e Confe-
4. La m~me position a ete soulignee de nouveau dans 
le rapport presente au congres de Rome par le president 
de l'Assemblee Consultative, le 10 juin 1957 : 
« Il est essentiel, dans une matiere aussi grave, 
de dissiper toute equivoque. Le Congres de Rome 
doit done affirmer son inebranlable attachement A 
1'0. T. A. N., mais sous peine d'enlever A 1'\lllifi· 
cation europeenne sa vraie signification, il doit 
pareillement souligner l'autonomie de l'Europe 
libre comme concept politique et comme organi-
sation juridique. L'Europe doit rester l'Europe, 
elle ne doit pas se noyer dans l'Atlantique. • 
Dans sa resolution politique (votee A l'unanimite A 
la fin du Congres,le 13 juin), cette position a ete approuvee 
dans les termes suivants : 
« La communaute europeenne est une chose, la 
communaute atlantique en est une autre. I.e Congres 
reaffirme son inebranlable attachement a 1'0. T. A. N. 
mais considere que, sous peine d'enlever a !'uni-
fication europeenne sa vraie signification, il importe 
de maintenir l'autonomie de l'Europe comme 
conception politique et comme organisation juri-
dique ». 
5. Texte integral du discours du President, Doe. 
A/UEO/B (57) 9. 
6. Cf. discours du President de l'Assemblee cite ci-
dessus: 
« Laissons provisoirement de cote les Etats-Unis 
d' Amerique et le Canada, car je crois que tel est le 
d6sir general de l'Europe aussi bien que de notre 
Assemblee "· 
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tives wish to prevent the present Conference of 
NATO Parliamentarians developing into an of-
ficial body- above al1 one which is in a consti-
tutional relationship with the NATO Council of 
Ministers and can require an annual report and 
replies to runy Recommendations from the Minis-
ters 1• Il would be desirable for this question 
to be discussed by the Assemblies in October, as 
it will probably be placed on the agenda of the 
NATO Council of Ministers in December, follow-
ing the third meeting of the Conference of Par-
liamentarians at present envisaged as beginning 
in Paris on 12th November. If this preventive 
action were to be unsuccessful, it is to be feared 
that the enthusiasm of the Atlantic Union Move-
ment for an Atlantic Assembly in any circum-
stances will run the risk of destroying the only 
sound and realistic basis upon which the AtlMl-
tic Community can be gradually bui1t up :a not-
too-great disparity between the partners. 
. m. The success or failure 
of the Grand Design and Italian proposals 
will depend on finding a via media 
between· a. Supranational Assembly 
and a ·Consultative Assembly 
17. If however nearly all are agreed to defer 
the creation of an official Atlantic Assembly for 
at least several years, what remains with regard 
to the European Assemblies 2 ~ 
is. The real problem with regar'd to European 
Assemblies may be summarized as follows : 
The inescapa'bie difficulty is the contrast 
between the willingness of the six nations 
to go far on the road towards federation 
•and the reluctance of the other European 
nations to follow them so far. The Parlia-
mentary Assemblies cannot be treated in 
I. This of course would in no way detract from the 
great value of continuing the unofficial parliamentary 
contacts between European and American opinion, 
which have been so usefully built up by the Conferences 
of NATO Parliamentarians in the last two years. (See 
Doe. A/WEU /B (57) 13). 
2. Always bearing in mind that a legitimate desire 
to simplify should not lead to "trying to solve too many 
different problems at the same time". (The Times, 
26th May, 1957.) 
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isolation simply as meetings of Parliamen-
tarians because they reflect the countries 
they come from, and the political willing-
ness of these oountries with regard to the 
degree of supranational authority which 
they are prepared to accept. It follows 
from this that any new general European 
Assembly cannot merely be an ru1ignment of 
the whole convoy upon the slowest ship, but 
all must be prepared to modify earlier posi-
tions in order to reach a workmanlike and 
practical relationship 3 • 
19. The solution of this problem is the key to 
future progress. It was considered at length by 
the President of the Assembly in his speech on 
the Grand Design on 1st May, 1957 '. The exa-
mination of this problem constitutes the essen-
tial part of this report. 
20. Before leaving this issue, it is important 
to clarify why certain Governments, supported 
by important sections of opinion ·in all three 
Assemblies, wi:l'l not accept the !Iivorce of par-
liamentary bodies from the executive. Thus the 
report tabled by the ·a~neral Affairs ·Committee 
states: 
"The British proposals apply orily to the 
parliamentary and not to the executive or-
gans. But can these· be artificially divorc-
'ed from each other ? Is not the European 
Community a vertical one bas~d on State 
membership~ What takes place at Stras-
bourg are not just meetings of Parliamen-
tarians with a capital P, but sessions of 
European parliamentary supervisory bo-
dies, of European Assemblies having an 
official and public status. These Assemblies 
exist to supervise their respective execut-
ives. They have already played a vital role 
in developing the sense of belonging toge-
ther within the Community. Now let us say 
clearly that in the British proposals there 
is a danger that this sense might be lost in 
a vague, amorphous body, whose internal 
working would be of unprecedented com-
plexity, and within which the real powers 
wlready won by some Assemblies might 
gradually seep away, in a general atmos-
3. Cf. the view of the Italian Government : "The 
search for a common denominator at all costs could only 
reduce us to a medium position too advanced for some 
and too restrictive for others." (Memorandum of May 1795). 
4. te paragraph 29 below. 
rence des parlementaires de l'O.T.A.N. en un or-
ganisme offieiel - surtout en orgam.isme statu-
ta..irement relie au Conseil des Ministres de 
iJ.'O.T.A.N., pouva;nt en exiger un rapport annuel 
a1nsi qu'une reponse a ses recommandations -
its entreprennent une certaine action au sein de 
leurs parlements nationaux 1• Il est souhaitable 
que cette question soit examinee par Jes assem-
blees en octobre, car 1e statut de la Conference 
figurera vraisemblablement a Q'ordr:e du jour du 
Conseil des Ministres de il'O.T.A.N. au mois de 
decembre, apres la troisieme reunion de la Conie-
rence des parlementaires dont l'ouverture est 
prevue pour le 12 novembre. Au cas ou cette ac-
tion n'aboutirait pas, il est a craindre que l'en-
thousiasme du mouvement pour l'union at'lan-
tique en fawur d'une assemblee atlantique, qtiel-
i.es que soient ·les circonstances, risquerait de de-
truire la seu1e base solide sur taquel'le une vraie 
communaute atlantique pourait etre progressive-
ment etablie, c'est...R-dire en evitant une dispro-
portion trop grande entre les partenaires. 
m. Le succes ou l'echec du Grand Dessein 
et des propositions italiennes depend de la 
definition du moyen terme entre une assemblee 
supranationale et une assemblee 
consultative 
17. Si tout le monde est d'accord pour differer 
de quelques ann:ees au moins la creation d'une 
assemblee atlantique officielle, qu'oovient-il des 
assemblees europeennes ? 2 
18. Le vrai probleme a resoudre, en ce qui con-
cerne les assemblees europeennes, peut se rame-
ner ace qui suit: 
1Le dilemme resi:de dans 1e contraste entre la 
voloote ·des six nations de s'avancer sur la 
voie de la federation et le manque d'enthou-
siasme a les suivre que manifestent les au-
tres pays d'Europe. On ne peut pas traiter 
iJ.es assem:blees isolement, comme de simples 
reunions de parlementaires : etlles sont le re-
·'I. Ceci ne reduit en rien !'importance des contacts 
non officials entre les parlementaires europeens et ameri-
cains, qui ont ete etablis d'une fB.Slon si utile par les confe. 
rences des parlementaires de 1'0. T. A. N. pendant les 
deux dernieres annees (Voir Doe. A/UEO fB (57) 13). 
2. Soulignant toujours qu'un souci legitime de simpli-
fication ne devrait pas aboutir a • chercher a. resoudre 
trop de problemes differents a la fois ». (The Times, 
26 mai 1957). 
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flet des pays qui :les composent et de ia me-
sure dans laquelle ils sont politiquement 
prets a accepter une autorite supranationale. 
On ne saurait, des lors, envisager qu'une 
nouvelle assemblee europeenne regie la mar-
e;he du convoi sur 1'aHure du navire le plus 
iJ.ent ; elles doivent toutes, au contraire, etre 
pretes a modifier leurs positions anterieures 
afin d'etablir une collaboration efficace et 
pratique 8• 
19. La solution de ce probleme est extremement 
importante pour l'avenir. Ce probleme avait 
d'ailleurs preoccupe le President de l'Assemblee 
dans son discours du 1 •• mai 1957 4 sur le Grand 
Dessein. C'est l'examen de cette preoccupation 
qui constituera la partie essentietlle de ce rapport. 
20. Avant d'abandonner ·cette question, il est 
important de preciser pourquoi certains gouver-
nements, soutenus par une gr8!Ilde partie de l'opi-. 
nion dans les trois assemblees, n'acceptent pas le 
divorce entre les organes parlementaires et l'exe-
cutif. A cet egard le rapport presente par la 
commission des Affaires Generales constate que: 
« Les propositions britanniques s'appiiquent 
seulement aux organes parlementaires et 
non pas aux executifs. Mais peut-on disso-
cier ceux-ci artificiellement? La commu-
naute europeenne n~est-e'lle pas verticale, et 
fondee sur la participation des Etats? Les 
reunions qui ont lieu a Strasbourg ·ne sont 
pas seulement des rencontres de Parlemen-
taires avec un grand P, mais des sessions 
des organes de controle parlementaire euro-
peens, ou du moins d'assemblees europeen-
nes ayant un statut officiel. Ces assemblees 
sont chargees de controler leurs executifs. 
Elles ont deja joue un rOle essentiel en de-
veloppant le sentiment de solidarite au sein 
de 'la communaute. Disons ouvertement que 
:les propositions britanniques presentent le 
danger de voir ce sentiment se perdre da;ns 
un organisme amorphe, aux contours vagues, 
dont le fonctionnement interne serait d'une 
complexite sans precedent, et d'ou les pou-
voirs deja conquis par certaines assemblees 
3. Cf. !'opinion du gouvernement italien, exprimee 
dans le memorandum de mai ,1957: «La recherche a tout 
prix d'un denominateur commun ne pourrait que nous 
reduire a une position moyenne, trop avancee pour cer-
tains, trop timide pour d'autres ». 
4. Voir paragraphe 29 ci-dessous. 





phere reminiscent of meetings of the Inter-
parliamentary Union, the resolutions of 
which rarely lead to action by Govern-
ments 1 • " 
The President of the ConsultJative Assembly 
has expressed the same attitude: 
"What is the use of having Assemblies, if 
these Assemblies have no executive with 
whom they can deal~" 
The Italian Government has stated that it is 
to rectify this omission drat it put forward its 
proposals. 
21. Before examining in turn the five issues of: 
A. Relations with a Council of Prime Min-
isters 
B. Relations with national Parliaments 
C. Preparation of the Assembly's texts 
D. Financial autonomy of the Assembly 
·E. The Assembly's internal structure, 
it is necessary to exorcise the bogey which 
haunts one section of opinion. This section of 
opinion is stil'l, for various psychdlogieal and 
political reasons, host'i'le to the granting of any 
powers to a European Assembly. In a real 
sense these fears are illusory as they reflect 
only a different meaning attached to words, 
provided tha;t all concerned accept that Euro-
pean parliamentary activity is both serious and 
useful. Such must indeed be the case, as other-
wise no Member of Parliament would have time 
to attend; no official would devote his career 
to the building-up of European parliamentary 
traditions; and no Government would have 
negotiated and signed the Treaties by which 
the Assemblies were set up. 
22. The lesson to be drawn from experience at 
Strasbourg in the past eight years, 1949-1957, 
is that talk of powers of a European Assembly 
rut this stage leads only to confusion. Powers 
exist only when there is an executive agency 
and a police force. The issue here is not powers 
but responsibilities. Can the Governments agree 
to give to Members of Parliament meeting in a 
European forum, sufficient realistic, clearly de-
fined and useful responsibilities to make them 
1. Document 45 (1957). 
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feel it is important that they should make time 
to go to Strasbourg; that the views they ex-
press there wHl be listened to; and that al-
though of course there must remain a contrast 
between their possibilities for action in their 
national ParUaments (which are sovereign bo-
dies controlling the executive) and >their possi-
bilities for action in the European Assembly 
(where they have no executive directly respon-
sible to them but are in a position to influence 
the collective will of Governments) this contrast 
is not so glaring as to make them feel the 
enterprise is not worth while? 
23. If Governments cannot ·agree to this, and 
if formal assurances to this effect cannot be 
given, any rationalization of Assemblies may 
prove to be the rationalization of relative de-
grees of impotence, which can no more ensure 
virility than can the addition of three deficits 
const1tut·e a credit balance. 
A. Relations with a Counc~"l of Prime Min-
isters 2 
24. Here the second plan 3 put forward by the 
Italian Government in May would seem to 
offer the best basis for discussion. Its most im-
portant difference from the United Kingdom 
proposals is that i't stresses that it would be 
"dangerous to do away with our Assembly 
and that of W.E.U. in order to establish a 
new Assembly lacking statutory links with 
any intergovernmental organization. One 
could run the risk of slipping back one step 
in the attempt to take one step forward'·" 
The same question has been put by the Pre-
sident of the Consultative Assembly 11• 
25. The question to be put is therefore whe-
ther the other Governments now accept the Ita-
lian Government's position in this respect. 
2. This aspect of the problem is only briefly summarized 
as it is being studied by the Consultative Assembly. 
3. For the firRt plan put forward by the Italian Govern-
ment on lOth December, 1956, see Document A/WEU JB 
(57) 8. 
4. Speech by M. Dardanelli outlining the Italian pro-
posA.ls 3rd :M.ay, 1957. For full text see Document A JWEU f 
B (57) 11. 
5. See above paragraph 20, in fine. 
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risqueraient de s'ecouier dams une atmos-
phere rappelant celle des reunions de 
Q'Union Interparlementaire dont les resolu-
tions ont rarement conduit [es gouverne-
ments a agir » 1• 
Le president de l'Assemblee Consultative a 
exprime le meme point de vue : 
«A quoi sert-ii d'avoir des Assemblees si 
ces Assem'blees ne disposent pas d'un exe-
cutif? » 
Le gouvernement italien a indique que c 'est 
afin de combler cette lacune qu'il a presente ses 
propositions. 
21. Avant d'examiner les cinq points suivants: 
A. Relations avec un Conseil des Premiers 
Ministres 
B. Relations avec les parlements nationaux 
C. Prep()ration des textes de l'Assemblee 
D. Autonomie financiere de l'Assemblee 
E. Structur,e interne de l' Assemblee, 
il est necessaire d'apaiser les craintes qui preoc-
cupent une partie de 1'opinion. Cette partie de 
!'opinion est encore hostile, pour diverses rai-
sons tant psychologiques que politiques, a ~·oc­
troi de pouvoirs quelconques a urne assemblf)e 
europeenne. Ces craintes sont denuees de fonde-
ment, car elles ne font que refleter 'Certaines dif-
:llerences dans l'interpretatkm des termes, pourvu 
que tous les interesses reconnaissent que l'acti-
vite parlementaire europeenne est a iJ.a fois se-
rieuse et utile. Tel doit etre le cas, sans quoi 
aucun depute ne trouverait le temps d'assister 
aux seances, aucun fonctionnaire ne consacre-
rait sa carriere a servir les i~nstitutions parle-
mentaires europeennes, aucun gouvernement 
n'eut rnegocie et signe les traites par lesquels ces 
assemblees sont constituees. 
22. La le~on ,a, tirer de !'experience a-cquise a 
Strasbourg au cours des huit dernieres annees, 
1949-1957, est qu'au stade actuel parler des 
pouvoirs d'une assemblee europeenne conduit a 
la confusion. Les pouvoirs n'existent que dans la 
mesure ou i'l y a un organe executif et urn pou-
voir de coercition. Il n'est pas question ici de 
pouvoirs mais de responsabHites. Les gouverne-
ments peuvent-ils accepter de conferer aux de-
putes reunis dans un forum europeen, des res-




ponsabilites suffisamment concretes, pratiques et 
clairement definies pour que ceux-ci jugent qu'i'l 
est important pour eux de prendre le temps de 
se rendre a Strasbourg, et qu'ils aient la certi-
tude que les opinions qu'ils y expriment seront 
ecoutees? Bien que le contraste doive continuer 
d'exister entre les possibilites d'action dam:s les 
parlements nationaux (qui sont des organes sou-
verains controlant l'executif) et les possibilites 
d'action a l'assemblee europeenne (ou l'executif 
n'est pas responsable envers les parlementaires 
mais ou ilssont en mesure d'influencer la volonte 
collective des gouvernements), ces gouver'nements 
ne peuvent-ils faire en sorte que le contraste ne 
soit pas trop criant pour decourager Ies Repre-
sentants? 
23. Si 'les gouvernements ne peuvent consentir 
a donner des assurances precises sur ce point, 
alors toute entreprise de rationalisation des as-
semblees ne peut etre que la rationalisation des 
incompetences, qui n'entrainerait pas plus l'effi-
cacite institutionn~lle que !'addition de trois de-
ficits ne constitue une balance crooitrice. 
A. Relations avec un Conseil des Premiers Mi-
nistres2 
24. Dans ce domaine, le second plan 3 pre-
sente en mai par le gouvernement italien serait 
la meilleure base de discussion. l'l differe prin-
cipalement des propositions britanniques en ce 
qu'il souligne a quel point il serait 
« dangereux de ,faire table rase de 'l'Assem-
blee Consultative et de ceHe de l'U.E.O. 
pour en creer une nouvelle sans liens statu-
taires avec aucune organisation intergouver-
nementale. On risquerait de reculer d'un pas 
au lieu de faire un pas en avant » 1 • 
La meme question a ete soulevee par le presi-
dent de l'Assemblee Consultative 6• 
25. Il faut done demander si les autres -gou-
vernements acceptent maintenant la position du 
gouvernement italien sur ce plan. 
2. Cet aspect du probleme n'est traite que sommaire-
ment ici, vu les etudes entreprises a ce sujet a I' Assemblee 
Consultative. 
3. Pour le premier plan presente le 10 decembre 1056 
par le gouvernement italien, voir Document A JUEO JB 
(57) s. 
4. Discours de M. Dardanelli sur les propositions ita- , 
liennes, le 3 mai 1957. Pour le texte complet, voir Docu-
ment A/UEO /B (57) 11. 
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26. From the viewpoint of the Assembly, it 
may be taken as given that there will be no 
majority to accept the abandonment of any pos-
ition the Assembly has already obtained, as 
established in the Charter of the Assembly 
adopted in 1955. This applies in particular to 
the provisions of Article V, namely: 
{i) the obligations incumbent upon the 
Ministers to submit a detailed report of 
their activities to the Assembly at regular 
intervals; 
(ii) ·the right of the Assembly to discuss 
these Reports; to ma:ke Recommendations 
concerning them, and if necessary to criti-
cize them, or even - in most unusual or 
grave circumstances - to reject the Report 
or part of the Report and refer it back to 
the Council of Ministers, by means of a 
motion to disagree, provi'ded it is voted in 
fue Assembly by a constitutional majority. 
The text of this Article, which must reap-
pear in the Charter of any new Assembly if it 
is to stand a reasonable chance of being approv-
ed by the existing Assemblies, reads as follows: 
"A motion to disagree to the content of the 
Report or to a part of the Rep011t shall be 
tabled in writing by at least ten RepTesent-
atives. 
The adoption of such a motion, which shall 
not be put to the vote until at least 24 
•hours after it has been tabled, shall require 
a majority of representatives to the Assem-
bly 1." 
B. Relations with national Parliaments 
27. This has been extensively 'developed in the 
years 1951-1957 and W OI'king Parties have been 
set up in both the Assembly of Western Euro-
pean Union and the Consultative Assembly to 
ensure that the te~ts of the key Recommenda-
tions voted at Strasbourg are subsequently ta-
bled for debate in each national Parliament. 
28. The aim is to establish a procedure whe-
reby the texts voted by the Assembly are given 
full weight by Governments. This issue was the 
central theme of the proposals put forward by 
the Italian Government to the Western Euro-
pean Union Counci'l of Ministers on lOth De-
I. Article V (h). 
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cember, 1956. At thrut meeting the Italian For-
eign Minister proposed : 
"that the Assembly be given power to lay 
down principles and make binding Recom-
mendations, which would however have exe-
cutive force on•ly after they had 'been approv-
ed in the different national Parliaments 2 ." 
29. The proposal put forward by •the Italian 
Government is similar to '!!hat put forward by 
the President of the Assembly as a basis for 
discussion in his speech concerning the Grand 
Design on 1st May, 1957. The President spoke 
as follows: 
"It may be said that the time has arrived 
to move a little further forward. I think 
it has. What more, then, can we do? The 
pace of the nwtions comprising the Six is 
a great deal faster than the pace of the 
other nine which go to make up 'the Fif-
teen''. We should not let the pace of the 
conglomerrution or agglomeration of nations 
be the pace of the slowest ship in the con-
voy. How can we find some middle road 
between handing over to a supranational 
authority, which many of us are not ready 
to do, and the merely consultative status 
which has so far been our task and our 
condition for the last few years? 
So far as 'the Nine' are concerned, the 
national Parliaments must remain supreme. 
That is •the situation which we must at the 
moment aooept. But surely we can give 
more responsibility to the Assembly of the 
future which represents those nine than we 
have in the past? Cannot we make sure 
that Recommendations are carefuHy plan-
ned and more deeply thought out than those 
to which we have become accustomed, bt>· 
cause we try •to undertake too much in too 
short a time, with a staff available to us 
which is too inexperienced and inexpert to be 
able deeply to probe and to absorb the prob-
lems which we try to solve? How many of 
us have the time, the knowledge and adv1ce 
really to absorb these two interesting dO<.'u-
ments which have been submitted to us by 
the O.E.E.C. and which are fuU of progno-
stications for the future and full of statist~ 
2. For full text of the proposals put forward by 
M. Martino see Document A JWEU JB (57) 8. 
/ 
26. Du point de vue de l'Assembiee, on peut 
etre certain qu 'aucune majorite n'acceptera 
4'abandonner des positions deja conquises et 
consacrees par la charte de l'.Assemblee adoptee 
en 1955. Ceci s'applique en particuUer aux dis-
positions de l'article V, a savoir: 
(i) l'ob'ligation qui ineombe aux Ministres 
de presenter a l'.Assemblee, a intervalies re-
guliers, un rapport detaille sur leurs acti-
vites; 
(ii) le droit qu'a 1'Assemblee de discuter ces 
rapports et de presenter a leur sujet des 
recommandations, de les critiquer au besoin 
ou meme - dans des circonstances d'une 
gravite exceptionrnelle - de rejeter ce rap-
port en tout ou en partie et de le renvoyer 
au Consei1 des Ministres par ia procedure 
d'une motion de. <Msapp:robation vot6e .a 
1' Assemblee par une majorite statutaire. 
Le texte de cet arti~e, qui devrait figurer 
dans la charte de toutle nouvelloe assemblee pour 
qu'elle ait une chance d'etre approuvee par les 
assemblees existantes, est le suivant : 
« Une motion de desapprobation du cootenu 
du rapport, ou d 'une partie du rapport, do it 
etre deposee par oorit par dix Representants 
au moins. 
L'adoption d'une tc;1lle motion, qui ne peut 
etre mise aux voix qu 'au moins vingt-quatre 
heures apres son depot, requiert la majorite 
absolue des Representants a l'.Assem-
blee » 1 • 
B. Relations avec les parlements nationaux 
27. Cette question a ete approfondie au cours 
des annees 1951-1957 ; des groupes de travail ont 
ete cr6es tant a l'Assemblee de l'Union de l'Eu-
rope Occidentale qu'a l'Assemblee 1Consultative 
afin d'assu.rer que les textes des principales re-
commandations votees a Stmsbourg fassent !'ob-
jet, par la suite, d'un d~bat au sein de chaque 
parlement national. ' 
28. Le but de tout ceci est de trouver un moyen 
de s'·assurer que les gouvernements tiennent se-
rieusement compte des textes votes par l' As-
semblee. eette question forme 1e theme central 
des propositions presentees le 10 decembre 1956 
pM' le gouvernement italien au Conseil des Mi· 
1. Article V (h)-
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nistres de l'Union de !'Europe Occidentale. Lors 
de cette reunion, 1e ministre des Affaires 6tran-
geres italien a fait la proposition suivante : 
«l'Assemblee doit etre competente pour 
enoncer des principes et faire des recom-
. mandations ayant la force de lois, mais ne 
:g.evenant exooutoires qu'apres [eur approba-
tion par les divers parlements natio-
naux2. » 
29. La proposition du gouvernement ita:lien est 
ana:logue a ceUe que 'le President de l'Assembiee 
a presentee dans son discours du r· mai 1957 
6ur le Grand Dessein. Le Pl'&ident·la presente 
dans les termes suivants ; . 
« On pourra dire que le mo.ment est. venu 
d "aUer un peu plus lobi. .C'est mon avis. 
Mais alors, que pouvons-nous iaire ? Parmi 
les quinze nations, ceUES qu'on appelle les 
Six avancent sensiblement plus vite que les 
neui autres. Nous ne devrions pas admettre 
que !'allure de ['ensemble des nations soit 
reglee sur la marche du navire le plus lent 
du convoi. Comment pourrions--nous trou-
ver un moyen terme entre la remise des pou-
voirs a une autorite supranatiooale, ce que 
beaucoup d'entre nous Die sont pas disposes 
a faire, et le statut purement consultatif qui 
a ete notre lot ces dernieres annees ? 
En ce qui concerne les Neuf, les parlements 
nationaux doivent eooserver ·l'autorite su-
preme. Telle est la situation, et nous devons 
['accepter pour ·!'instant. Mais pouvo.ns.nous 
confier a cette assemb~e future, qui repre-
sentera les Neuf, plus de respo118abilites que 
nous n'en avons eu dans le passe? Ne pou-
vons~nous faire en sorte que ies resolutions 
soient etudiees avec plus de soin et ela:borees 
d'une maniere plus approfondie que celles 
auxquelles nous sommes hla:bitues,. paree que 
nous essayons de trop entreprendre, et dans 
un delai trop court, avec un personnel qui 
manque d'experience pour pouvoir explorer 
a fond et assimiler les prob1emes que ,rnous 
essayons de resoudre T Com:bien d'entre nous 
ont assez de temps et assez de connaissances 
et s'entourent d'assez d'avis pour pouvoir 
vraiment assimiler ces deux interessants do-
cuments que l'O.E.C.E. nous a presentes et 
2. Pour le texte complet des propositions presentees 
par M. Martino, voir Document A/UEO/B (57) 8. 
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ics from the past? How many of us here 
have really had tilme to absorb them and, 
~·f we have -a:bsor'bed them, to study t!lem 
and to come to our own conclusions?" 
After referring to the practice in the Unite.! 
Kingdom, the President then put forward the 
following proposal for study: 
"We have in our country a system whereby 
certain actions taken by the Government 
automatically become ~aw unless they are 
opposed by Prurliament. It is known as the 
system of the Negative Resolution; I won-
der whether we cannot evolve a system 
whereby, with a smal!ler agenda and with 
more expert advice available to us, after 
we have deeply thought out some of our 
problems and have put forward resolutions 
to o.ur national Governments, those resolu-
tions would automatically have the force 
of law unless they rure opposed in 011r Par-
Uaments? In other words, we should start 
off with a positive advantage which could 
only be taken away from us if the Parlia-
ments negatived the resolutions. If they did 
not, and if, aftelt' having their debate on 
the resolutious which we had each submitt-
ed to our national Parliaments, those Par-
liaments in fact approved those resolutions, 
then they would become an instruction 
from the combination of Pa•rliaments to the 
Council of Ministers, who at that stage, 
should be the Council of Prime Ministers, 
and the resolutions would then have all the 
force of law. This of couTSe, would imply 
that our resolutions would have to be con-
sidered with extreme care and with al:l the 
sense of responsibility that legislators 
would then have. 
In turn, it woul'd mean that the Assem-
bly's Secretarriat would have greatly to be 
reinforced so that, before we came to our 
decisions, we should have aecess to expert 
advice on the many problems on which we 
would have to consult the Secretariat. It 
would mean a shorter agenda and subjects 
more deeply probed and thought out. 
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I think, further, that a new Assembly 
should have more power to vote its own 
credits within reasonable dimensions, and 
that it should contrdl, within those dilmen-
sions, its own expenditure. 
I think that the Governments should set up 
a Joint Working Party consisting of Mem-
bers of the Assembly and the Governments 
and the officials of the national Parlia-
ments to see what can be worked out along 
those lines 1.' ' 
C. Preparation of the Assembly's texts 
30. As indicated by the President of the Assem-
bly, 'if the texts voted by the Assembly arre thus 
to be respectfully treated, two prior conditions 
impose themselves: 
(i) that the texts voted are far fewer in num-
belt'; 
(ii) that they are more carefuilly prepared 
with the help of the necessary technical staff. 
31. Although it is not apparent at first sight, 
in particular to those who have not had first-
hand acquaintance with the internal function-
ing of European Assemblies, it is diffieult to 
overstate the practical importance of the latter 
point, seemingly technical though it would ·ap-
pear. The Representatives come to Strasbourg for 
one month out of twelve in the year. The burden 
of ensuring the continuity of the Assembly's 
activities during the inter-Session falls particul-
arly upon the shoulders of the permanent staff, 
acting on the Assembly's instruetion. Who are 
they? A handful of parliamen:tary orfficials. But 
in a national Parliament it is not the parliament-
ary Clerks who help in the preparation of draft 
laws (as distinct from putting them into correct 
parliamentary form). This is the responsibility 
of the civil servants in the different national 
Ministries acting on the instructions of their Gov-
ernments. In European questions, at the present 
stage of institutional deve'lopment, the role of 
preparation is the responsibility of the Commit-
tees of the Assembly, each of which attempts to 
prepare the text of draft Conventions or Recom-
1. See Document A /WEU /B (57) 9. 
qui sont remplis de pronostics pour l'avenir 
et de statistiques du passe ? Et meme s'ils 
ont pu le faire, combien d'entre nous ont 
vraiment eu le temps de 1es etudier et d'en 
tirer leurs conclusions personnelles Y » 
.A.pres avoir fait reference a ia pratique cons-
titutionnelle de }a Grande-Bretagne : 
« Nous avons, en Grande-Bretagne, un sys-
teme selon [equel certaines mesures decidees 
par le Gouv·ernement deviennent automati-
quement des lois si le Parlemeri.t ne s'y op-
pose pas. Nons appelons cela une resolution 
negative, 
le President soumit aux fins d'examen la propo-
sition suivante :. 
« Je me demande si nous pourrions develop-
per un systeme en vertu duquel, avec un 
ord:ve du jour plus reduit et en nous entou-
rant de plus de conseils techniques, apres 
que nous aurions bien refLechi a certains de 
nos problemes et soumis des resolutions a 
nos gouvernements nationaux, ces resolutions 
auraient automatiquement force de 'loi a 
moins que nos parlements n'y fassent oppo-
sition. En d'autres termes, nous prendrions 
J.e depart arvec un 'avantage positif qui ne 
pourrait nous etre retire que si les parle-
ments rejletaient ces resdlutions. S'ils ne le 
faisaient point, et si ces resolutions, apres 
avoir fait l'objet d'un debat au sein de nos 
parlements, etaient effectivement approu-
vees par ces derniers, elles deviendraient des 
instructions de l'ensemble 'des Parlements 
au Comite des Ministres lequel serait, a ce 
stade, comme je Fai dit, le ·Conseil des Pre-
miers Ministres - et elles auraient alors 
force de loi. Ceci impliquerait evidem-
ment que nos resolutions ~ev:vaient etre exa-
minees avec un soin extreme et avec le sens 
des responsabi1ites que doit avoir un legis-
lateur. 
D'autre part, cela rendrait necessa.ire un 
renforoement considerable du Secretariat de 
l'~eml>Iee, de fa«;on qu'avant de prendre 
nos decisions nons puissions obtenir les avis 
techniques necessaires sur les nombreux pro-
blemes a propos desquels nous aurions a 
consulter le !Secretariat. Cela signifierait 
aussi qu'H faudrait reduire l'ordre du jour 
qui comporterait des questions etudiees et 
medit&s Plus a :fond. 
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Je pense en outre que la nouve'l1e .Assem-
blee devrait avoir des pouvoirs etenldus en 
ce ,qui concerne le vote de ses p.ropres cre-
dits, dans des limites raisolllnables <et qu'elle 
devrait, dans ces limites, etre maitresse de 
ses dep<enses . 
J'estime que les gouvernements ldevraient 
creer a1ors un groupe ~e travai!l mixte, com-
pose de membres des .A.ssembLees, des gou-
vernements et de fonctionnailres des parle-
ments nationaux, qui examineraient ce qu'il 
est .possible de :llaire sur la base d'e ces prin-
cipes1 .» 
C. Preparation des te:Dtes de l' Assemblee 
30. .A.insi ·que l'a indique notre President, si 
l'on veut qu'on ti'enne compte Ides textes de 1'&-
semblee aussi serieusement, deux cQn~itions 
prealables s'imposent : 
(i) le nombre des textes votes doit etre beau-
coup plus reduit ; 
(ii) ces textes doivent etre prepares avec 
plus de soin, ·et avec l'aide d'un personnel 
specialise. 
31. Bien que ce1a ne frappe pas a premiere 
vue, en particulier ceux pour qui le fonctionne-
ment interne des assem:blees europeennes n'est 
pas chose familiere, on ne saurait exagerer 1'im-
'portance pratique de ce derni'er point. Les Re-
presentants passent a Strasbourg rm mois sur 
douze. La tache d'assurer la continuite des tra-
vaux pendant .l'intersession incombe particulie-
rement au personnel permanent, agissant sur les 
instructions de l'.A.ssem:blee. De quoi se compose-
t-il ? D'une poignee de fonctionnaires parlemen-
taires. Mais dans un pal'llement national ce n'est 
pas le Gre:Mier qui est charge de prreparer la 
teneur des projets de 1oi (je ne ,parle pas ici 
de 1eur mise en forme). ee travail est confie a 
des fonctionnaires des divers ministeres qui re-
«;oivent 1eurs instructions de ieur gouvernement. 
.A.u stade actuel de devcloppemoot des institu-
tions. europeennes, le ,travail preparatoire in-
comlbe surtout aux commissions de l'.A.ssemblee 
qui rooigent tant bien que ma~ le texte de pro-
jets de convention ·et de recommandation. Ceci 
ne resout pas le probleri:J.e par .en haut. Qui les 
commissions peuvent--elles consu!lter quand elles 
1. Voir Document A/UEO JB (57) 9. 
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mendations. But this is only to put the question 
one step further back. Who is ·available to advise 
the Committees on the technical issues arising? 
The answer, in the W.E.U. Assembly, is no..one 1 • 
32. This must be remedied as a sine qua non of 
any proposad. for a single European Assembly. 
It means that the parliamentary secretariat of the 
Assembly must have working wit'h it an exten-
sive' Research Department, divided into the ap-
propriate divisions according to the Assembly's 
work. These civil servants should be few in num-
ber, but of the highest ability, competent to give 
the technical advice required by the Assembly's 
Committees for the preparation of the texts they 
subsequently table in the Assembly. 
D. Financial autonomy of the Assembly 
33. After nearly ten years apprenticeship 8 of 
European Assemblies, it is no doubt considered 
by the officials in the appropriate Government 
departments that Mentbers of Parliament, who 
in many cases have belonged to the Committees 
contro~ling the public expenditure in their na-
tionBJl countries, are worthy of trust when it 
comes to controlling those sums of public money 
which are necessary for the running of the As-
semblies. The President of the Assembly 'has 
suggested that the Assembly should have power 
to vote its own credits within reasonable dimen-
sions, and that within these dimensions it should 
control its own expenditure. It follows from this 
that it would not be acceptable that the present 
I. It is tme the Committees of the Consultative 
Aaaembly ean call upon the technical services of the 
Research Department at Strasbourg ; but this is only 
with the agreement of and subject to the limitations 
imposed by the Secretary.General, who is not responsible 
to the Assembly. In the past every attempt has been made 
to meet the requests for technical assistance made by 
Committees and their Rapporteurs ; but there have a.lso 
been cases where this has been only partially provided or 
even refused. 
2. •<extensive" here should be read as meaning two 
technical experts attached to each Committee for an 
experimental period of two years. Any increase in this 
number should not be envisaged before the results achieved 
during this experimental period can be scrutinized. 
3. Cf. Speech of the President· of the .Assembly 
1st :May, 1957 : 
"lt is clear that, after some years of apprenticeship, 
these .Assemblies have earned the right and reached 
the stage at which they may take another step 
forward." 
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unfortunate system which exists for'' controlling'' 
the expenditure of the Western European Union 
Assembly, and which has given rise to countless 
unnecessary conflicts between the Assembly and 
the Ministers during the past two years, should 
apply in any way to the new European Assem-
bly. The Assembly must be in a position to vote 
credits within reasonable limits, and having vot-
ed them, to control this expenditure. The sums 
of money involved are ridiculously small on any 
realistic basis of comparison; but the amount of 
frustration, waste of time and bad feeling which 
the absence of such elementary commonsense has 
created in the past is undeniable. 
34. On the other hand it is cl.ear that the au-
tonomy of the Assembly's budget, which is nor-
mal in parliamentary bodies, and w'hieh will in 
all prdbability be applied in the Parliamentary 
Council of Benelux, rmust not result in a position 
where the European Assembly could establish its 
budget without any control by the national Par-
liaments themselves, from whom the members of 
the new Assembly are drawn. It is equa:lly clear 
that the national Parliaments must have a fuH 
right to prevent any undue inflation of the bud-
get of the European Assembly. 
35. In practice the Budget Committee of the 
new Assembly would prepare a drl;l!ft budget for . 
the first fib.ancial year. This draft budget would 
then be submitted to the scrutiny of a Select 
Committee composed of the Chairmen of the Pu-
blic Accounts Committees or equivalent bodies 
of the Parliaments of each Member State. The 
administrative expenses necessary for the func-
tioning of the new European Assembly, as ap-
proved by the Select Committee, would then be 
divided on an appropriate basis between the 
Member States, the contribution of each appear-
ing as a separate item in the national estimates, 
in the form of a sub-head of the Head covering 
the expenses of each national Parliament'· 
36. The first budget having thus been prepared 
and approved, it would be for the European As-
sembly itself to vote the credits for the second 
and succeeding years, provided that these do not 
exceed the total appropriation approved in the 
first budget by more than 12%. In the event of 
the tota:l credits exceeding this limit, the Select 
Committee referred to above would meet to exa-
4. The fashion of presenting these expenses varies in 
ea.chMemberState. SeeWorkingPaperA/WEU(B(57) 12. 
< I , ··~ 
' ,, 
I' 
f "', ' : .. \' .,.,, 
r ~ , 
rencontrent des difficultes techniques T Re-
ponse: a l'Assemblee de l'U.E.O., personne 1• 
32. La suppression de cette lacune doit etre un 
souci majeur de toute proposition de creation 
d'u;n:e assemb~ee europeenne unique. Jil £aut done 
que le secretariat parlementai:re de l'Assemblee 
fasse appel a la coiJlaboration d'une division de 
recherches importante 2 , divisee en services se-
loo. les travaux de l'Assemblee. Des fonction-
naires en nombre reduii, mais de la plus haute 
competence, donneraient aux commissions de 
l'.Assem:blee 1es c·onseils techniques necessaires a 
la. preparation des textes destines a 1'Assemblee. 
D. Autonomie financiere de l'Assemblee 
33. Apres dix annees d'apprentissage des as-
semblees europeennes •, les autorites nationales 
pensent sans doute que les deputes qui, dans 
bien des cas, on:t fait partie de commissions 
chargees de controler les depenses publiques 
dans leur pays d'origine, sont dignes de se voir 
confier la tache de repartir les deniers publics 
n&essaires a la bonne marehe des assemblees. 
Notre President a propose que l'Assemb'Lee soit 
autorisee a voter ses propres credits et a co:n.tro-
ler ses depenses dans des limites rais<mnables. 
n serait, des lors, inacceptable que 1e systeme 
actuel de contr&le des depenses de l'Assem-
blee de !'Union de !'Europe Occidenta!le, qui a 
donne lieu a tant de con:flits superflus entre 
1. S'il est vrai que les commissions de l'Assemblee 
Consultative peuvent faire appel a !'aide technique de 
la division des Etudes a Strasbourg, ceci necessite !'accord 
du Secretaire General du Conseil de !'Europe qui n'est 
pas responsable envers I' Assemblee. Dans le passe on a 
fait preuve de la meilleure volonta afin de repondre aux 
demandes faites par les commissions et leurs rapporteurs, 
mais Jl est atTive des cas oti I' aide demandee n'a pas eta 
accordee pleinement ou mt\me a eta refusee. 
2. • importante •, c'est-a-dire que deux experts devraient 
etre affectas a chaque commission pour une periode d'essai 
de deux ans. Aucune augmentation des ei'Tectifs ne devrait 
etre envisagee avant qu'on ait,examine les resultats atteints 
au cours de cette periode. 
3. Cf. discours du President de I'Aesemblee, le }er mai 
1957: 
« n est evident qu'apres plusieurs a.nnees d'appren· 
tissage ces assemblees ont acquis le droit de faire 
un nouveau pas en avant et atteint l'etape d'oti 





l'Assemblee et les Ministres depuis deux ans, soit 
applique dans une mesure quelconque a ~a nou-
velle assemb1ee europeenne. 11 faut que l'As-
semblee soit en mesure de fixer .Ies credits dans 
certaines limites et ensuite de controler ses de-
pens~. Les sommes en cause sont d'aiUeurs mi-
nimes, quel que soit le point de comparaison que 
l'on choisisse; et pourtani la rall'comr, les pertes 
de temps, les ressentiments dont le systeme ac-
tuel a l'U.E.O. est la cause ne peuvent etre ni&!. 
34. lll va de soi que l"autonomie budgetaire de 
1'Asselij.b1ee qui est de tradition dans ·la p1upart 
des parlements nationaux et qui sera probable-
ment a,ijmise dans .la nouve1le institution parle-
mentaire dite « Conseil eonsulta:ti£ ill'terparle-
mentaire de Benelux» ne doit conduire ni a la 
fixation par l'Assemblee elle-meme, sans droit de 
regard des parlements nationaux, de son budget 
initial, ni a l'impossiJbilite pour les parlements de 
s'opposer eventuellement au goriflement du bud-
get de l'assembLee europeenne. 
35. Pratiquement, .la , commission budgetaire de 
la nouvelle assemblee devrait presenter un projet 
lde budget pour le premier exercice financier. Ce 
budget serait ensuite soumis a l'examen d'une 
commission composee des representants des par-
laments nwtionaux (presidents, questeurs ou pre-
sidents de la commission d'administration, etc ... ). 
Les ressources necessaires au fonctionnement de 
l'assemblee europeenne, une fois reparties entre 
les pays mem:bres, la ·quote-part de chaque pays 
-apparaitrait dans un chapitre·separe des bUdgets 
nationaux. et si possible meme dans les budgets 
de ·Ia dotation parlementaire 4 • 
36. Ce precedent budgetaire ainsi cree, il ap-
partient a l'assemblee europeenne, dans les an-
ne~ suivantes, de se voter ses credits dans la 
mesure ou leur montant n'excederait pas de plus 
de 12 % les credits globaux approuves dans le 
cadre du premier budget. Dans le cas ou lemon-
tant total des credits votes depasserait 'ce pia-
fond, la commission des representa;nts des par-
lements nationaux dont il est question ci-dessU$ 
se reunirait pour examiner la these defendue 
4. La maniere dont ces depenses sont presentees 
n'est pas la meme pour tons les Etats membres. Voir 




mine the arguments presented by the European 
Assembly's Budget Committee to justify the pro-
posed increase in expenditure. 
E. The Assembly's internal structure 
37. The last problem involved in the general 
consideration of plans for a single European As-
sembly is that the internal structure of the As-
sembly is not an appropriate Ina!tter for decision 
by National Foreign Ministries but is a matter 
for the Assembl'ies to decide. This applies in par-
titcular to what 'Committees the Assembly should 
s~t up. 
38 .. In addition there are numerous and exceed-
ingly difficult procedural problems, posed by the 
fact that allthough it is hoped that it will,prove 
possible to set up a single European Assembly, 
this Assembly cannot be a unitary Assembly, at 
least in the first stages. These problems are a 
matter requiring expert advice from procedural 
Clevks, as was the case with the drafting of the 
Charter of the Assembly of Western -European 
Union in the Summer of 1955. So far this consul-
tation has not taJken place. It should be begun 
at the earliest opportunity as the problems will 
not he easy to solve, in view of .the complexity of 
such issues as the tabling O'f motions in the Ge-
neral Assembly which might involve economic, 
political and defence aspects at the same time; 
by which Bureau they are to be referred hack; 
in which 1Chambers or Grand Committees they 
are to be considered; how the different major-
ities required in the different Chambers or 
Grand Committees are to be harmonized; how 
the eventual text is to be put together (especially 
if it should involve some element of censure as 
provided for in Article V {h) of the Charter of 
the Assembly) ; and how the final text is to be 
transmitted to the Ministerial body. 
39. These and similar questions should be referr-
ed without delay to an Expert 'C~mittee, cons-
isting ·of the Olerks of the three European As-
semblies and the Clerks of the National Parlia-
ment$,. who woUlld ·report to the Joint Study 
Group, the creation of which has been proposed 
by the President of the Assembly 1• 
1. See paragraphs 29 and 40. 
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IV. Conclusion : Summary of criteria 
for unifying European Assemblies 
40. It is clear that the plans so far put forward 
have suffered from a lack of collaboration be-
tween the governments and the Assemblies on the 
one hand, and the officials of Foreign Ministries 
and Parliamentary officials on the other 2 • ·This 
should be remedied by setting up a Joint Study 
Group consisting of Ministers representing gov-
ernments and of a joint delegation of the Bu-
reaux· of the three European Assemblies. This 
Joint Study Group should be charged with 
examining both· the United Kingdom, the Italian 
proposals and· the report of the Expert Commit-
tee of Clerks of Parliaments referred to in the 
preceding paragraph. It should have at 'its dis-
posa:l a small joint administrative secretariat 3, 
and should be able to request appropriate per-
sons to make statements to it. 
41. The considerations adduced in the preceding 
pages suggest that the criteria by which the pro-
posals for a single European Assembly might be 
considered include the following: 
1. Need for simplification, in view of public 
opinion 
2. Need to reconcile simplification with pro-
gress towards effective European unity 
3. Need to find a via media between a Supra-
national and a merely OonsultaUve As-
sembly 
4. An Atlantic Assembly premature at least 
until the European structure has been 
strengthened 
5. A single European Assembly should fulfil 
the following criteria: 
A. Constitutional relations with a Council 
of Brime Ministers 
2. Cf. Speech of the President of the Assembly, 1st May, 
1957: 
"I am glad we are not trying to arrive at any con-
clusion or decision. Much more examination of 
these problems is needed than has so far taken place." 
3. Which could be drawn from existing Ministerial 
and Assembly Secretariats on an ad hoc basis for the 
duration of the Joint Study Group's work. 
'l 
par lla commission budgetaire de i'assemblee, a 
l'appui de cette demande d 'augmentation de cre-
dit. 
E. Structure interne de l'Assemblee 
37. Dans le cadre de l"examen general 'du plan 
de creation d'une assemblee europeenne unique, 
le dernier probleme a aborder est celui de la 
structure interne de l'assembLee. Ceci n'est pas 
un probleme dependant des decisions des minis-
teres des Affaires etrangeres nationaux, mais 
devrait etre du seui ressort de Passemblee elle-
meme notamment en ce qui concerne la ~reation 
des commissions. 
· 38. D'innombrables et tres compliques prob1e-
mes de procedure se posent en outre, dus au 
fait que, bien que l'on espere aboutir a la crea-
tion d'une assern:blee europeenne unique, cette 
assemblee ne saurait, tout au moins au debut, 
etre une assemblee unitaire. Ce sont la des pro-
blemes necessit'ant les conseils d'experts en ma-
tiere de procedure, coonme tel a ete le cas 1ors 
de la redaction de [a charte de l'Assemblee de 
1 'Union de l'Europe Occidentale durant l'ete de 
1955. Jusqu'ici ces experts n'ont pas ete consul-
tes, mais ces consultations devraient se faire le 
plus tot possible car les problemes a affronter 
ne se resoudront pas du jour au lendemain, 
etant donne l'Elur complexite. A titre d'exemple 
citons : a l'assemblee genera1e, [e depot de propo-
sitions pouvant revetir simultanement un triple 
aspect: economique, po'litique et militaire; ces 
propositions, quel Bureau les renverra, dans le 
cadre de quelle chambre ou grande commission 
seront-elles examinees, comment harmoniser les 
diverses majorites requises dans les diverses 
chambres, comment assembler le texte (en par-
ticu1ier si celui-ei traduit dans une certaine me-
sure une expression de censure _:__ comme il est 
prevu A l'artic'le V {h) de la charte de l'Assem-
blee), et queUe sera la procedure pour la trans-
mission aux Ministres ? 
39. Un comite d'experts compose des Hreffiers 
des trois assentblees europeennes et des Greffiers 
des par'lements nationaux devrait examiner sans 
delai les problemes enumeres ci-dessus et les 
autres questions connexes, a charge pour ce eo-
mite de faire rapport a .1a SOU8-'COmmission 
conjointe dont la creation a ete proposee par le 
Pl'lesident de l'Assemblee 1 • 
I. Voir pa.ragraphes 29 et 40. 
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IV. Conclusion : Criteres d'unification 
des assemblees europeennes 
40. II est evident que les plans presentes ont 
souffert de l'insuffisance de la cooperation 
entre les gouvernements et les assemblees et 
entre les fonctionnaires des ministeres des Af-
faires etrangeres et les fonctionnaires parlemen-
taires". La creation d'un groupe d'etude mixte 
compose de ministres representant les gou-
vernements et d'une delegation conjointe des 
Bureaux des trois assemblees europeennes reme-
dierait a c·ette insuffisance. Ce groupe d'etude 
mixie aurait pour tache 'd'etudier les proposi-
tions ,du Royaum~Uni et IJ.es propositions ita-
liennes, ainsi que le rapport du comioo d'experts 
des Greffi<ers des par'lements, auquel il est fait 
al[usion dans le paragraphe precedent. Ce 
groupe d'etude serait assiste d'un secretariat ad-
ministratif reduit a et pourrait solliciter les 
conseils verbaux de personnalites jugees compe-
tentes. 
41. Il s'ensuit que, parmi les principes devant 
inspirer les propositions tendant a la creation 
d 'une assemblee europeenne unique, devraient 
figurer 11es suivants: 
1. Besoin de simplification, par souci de l'opi-
nion publique 
2. Necessite de ne pas sacrifier sur l'auteZ de 
la simplification les progres vers une veri-
table unite europeenne 
3. Necessite de trouver un moyen terme entre 
l'assemblee supranationaile et l'assembUe 
purement consuUative 
4. Ajournement, parce que prematuree, de 
l'idee d'unl3 assemblee atlantique du moins 
jusqu'au renforcement de l'edifice europeen 
5. Principe de fonctionnement' d'une assem-
blee europeenne unique : 
A. Eta:blissement de Hens statutaires, avec 
un Conseil des Premiers Ministres 
2. Voir le discours du President de l'Assemblee, le 
1er mai 1957: 
« Je suis heureux que nous n'essayions pas d'aboutir 
a une conclusion ou decision quelconque, car ces 
questions meritent de!'! etudes beaucoup plus appro-
fondies que celles qui leur ont jusqu'ici ete OOCOI• 
dees•. 
3. Ce seoretariat devrait ~tre fonne au sein des secre· 
t&l'iat6 miJIN!teriels et parlementaires deja existants, sur 
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B. Automatic vote in national Parliaments 
on ·texts adopted by the European As-
sembly which niay become binding on 
Governments under the procedure of a 
negative ·resolu_tion 
C. Limitation of the number of teXlts voted 
by the European Assembly and their 
more detailed preparation (creation of 
a Research Department under the au-
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thority of the Olerk to provide technical 
advice to the Committees) 
D. Autonomy of the Assembly's budget 
and finally, 
the setting up .of a Joint Study Group 
in which both the Assemblies and the 
!Governments would ibe represented at 




B. Vote automatique dans les parlements 
nationaux des textes adoptes par l'as-
semblee europeenne, pouvant devenir 
exeeutoires a Fegard des gouvernements, 
en application de la procedure de la re-
so1ution negative 
C. Limitation en nombre, et preparation 
plus detaillee des textes votes par ['as-
semblee europeenne {creation, sous l'au-
torite du Greffier, d'une division des 
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etudes fournissant avis technique aux 
commissions) 
D. Autonomie 'du budget de l'Assemblee 
et enfin, 
la creation d'un groupe d 'etude mixte 
ou seraient representes, a un echelon 
eleve, assemb[ees et gouvernemen.ts, aux 
fins d'examen conjoint des problemes 
ci-dessus. 
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Responsibility of Western European Union 1 in the field of military policy 
REPORT 2 
submitted on behalf of the Committee on Defence Questions and Armaments 3 
by M. de la Vallee Poussin, Rapporteur 




11. The general policy of Western European Union. 
Ill. The supervision of Defence measures by the Assembly of Western European Union. 
Draft Recommendation 
The Assembly, 
Considering that the amended Treaty of Brus.. 
sels makes it the duty of the Council to pursue a 
policy of peace, to strengthen the security of 
Member States, and to promote the progressive 
integration of Europe ; 
Considering that the Council must interpret 
and implement the Treaty in the sense in which 
it was ratified by the national Parliaments, and 
in particular that if it delegates part of the im-
plementation of the Treaty to another Organi-
zation, it has the duty to keep itself fully in-
formed and to supervise collectively the fulfil-
ment of the charge thus given; 
Considering that the Assemlbly is unable satis-
factorily to fulfil the responsibilities imposed on 
it by the Treaty unless it receives sufficient 
1. See Document 29 (1956). 
2. Adopted unanimously by the Committee. 
3. Members of the Committee: Marohese Lucifero 
d'Aprigliano (Chairman) ; MM. Erkr, Frna (Vice·Chair-
men); MM. Bieaheuvel, Boggiano Pico (Substitute: Montini), 
Brooman-White (Substitute: Viscount Stonehaven), 
Broughton, Corniglion·Molinier, Galletto, Gems (Substi-
tute: HIJ{kr), Goedhart (Substitute: de Gou), Janssens, 
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information on all those questions dealt with by 
the Treaty; 
Considering that any overlapping with N.A. 
T.O., and in particular the creating of a double 
cp.ain of military command, must be eschewed, 
REcoMMENDS To THE CoUNciL 
1. That in future it shall carry out fully the 
responsibilities which are imposed by the Treaty, 
and make full report thereon to the Assembly ; 
2. That meanwhile, in view of the urgency of 
giving the Assembly full information, it commu-
nicate its Opinion to the Assembly concerning 
the following proposal : 
That the Governments of the Member States 
of Western European Union entrust their per-
manent Representatives to N.A.T.O., acting as 
representatives of their Ministers of Foreign Af-
Jannuzzi, Le Bail, Lefevre (Substitute: de la ValUe 
Pouaain), Legendre, Leverkuehn, Margue, Paul, Ramsden 
(Substitute: Dame Florence Horabrugh), Lord Rea, 
MM. Reif (Substitute : Fiirst von Bismarck), Teitgen 
(Substitute: Alric), Temple, Treves (Substitute: Matteotti), 
Van Remoorlel, Younger. 
N. B. - The names of the Representatives who voted 
are printed in italics. 
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Document 63 21 septembre 1957 
Responsabilites de l'Union de l'Europe Occidentale 1 dans le domaine de la politique milttaire 
RAPPORT 2 
presente au nom de la commission des Questions de Defense et des Armements 3 
par M. de la Vallee Poussin, rapporteur 
TABLE DES MATIERES 
PROJET DE RECOMMAND.ATION. 
EXPOSE DES MOTIFS. 
I. Introduction. 
11. La politique generale de l'Union de !'Europe Oeeidentale. 
Ill. Le eontrllle de la Defense par l'Assemblee de l'Union de l'Europe Oeeidentale. 
Projet de recommandation 
L' Assemblee, 
Considerant que le traite 'de Bruxelles modifie 
impose au Conseil le devoir de poursuivre une 
politique de paix, de renforcer la securite (des 
pays membres), de proonouvoir l'unite, d'encou-
rager !'integration progressive de I 'Europe ; 
Estimant que 1le Conseil doit interpreter et 
mettre en ceuvre le Traite, en respectant !'es-
prit dans lequel les parlements nationaux l'ont 
ratifie et que notamment, s'il delegue en partie 
!'execution du Traite a un autre organe, i1 a le 
devoir de suivre et de controler d 'une facson 
permanente et collectivement !'execution des 
missions qu'il a confiees a celui-ci ; 
Considerant que l'Assemblee ne peut remplir 
d'une fac;on satisfaisante [a responsabilite que 
lui confie le Traite si eHe ne rec;oit pas des 
1. Cf. Document 29 (1956). 
2. Adopte par la Commission a l'unanimite. 
3. Membres de la Commission: 1\larchese Lucifero 
d'Aprigliano (president) ; 1\IM. Erler, Feru~ (vice.presi· 
dents); Ml\1. Biesheuvel, Boggiano Pico (suppleant: Montini), 
Brooman·White (suppleant :, Viscount StonehatJen), 
Broughton, Comiglion·l\lolinier, Galletto, Gems (supple· 
ant: Hofler), Goedhart (supplea.nt i de Gou), Janssens, 
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informations completes sur toutes les matieres 
qui en font l'objet ; 
Considerant qu'ii faut soigneusement evitcr 
tout double emploi avec l'O.T.A.N. et notam-
ment toute dualite dans le commandement mili-
taire, 
REcoMMANoE AU CoNSEIL 
1. D'exercer desormais pleinement les res--
ponsabilites que lui impose le Traite et d'en 
faire rapport a l'Assemblee; 
2. En attendant, et vu :l'urgenee de tenir l'As-
semblee pleinement informee, de donner son avis 
sur la proposition suivante : 
Les gouvernements des pays membres de 
I 'Union de l'Europe Occidentaie confieraient a 
leurs representants permanents aupres de 
l'O.T.A.N., agissant en tant que delegues de 
J annuzzi, Le Bail, Lefevre (suppleant: de la ValUe Pous8in ), 
Legendre, Leverkuehn, Margue, Paul, Ramsden, (sup· 
pleant: Dame Florence Hor8brugh), Lord Rea, 1\11\1. Reif 
tsuppleant : Furst von Bismarck), Teitgen (suppleant : 
Alric), Temple, Treves, (suppleant: Matteotti), Van 
Remoortel, Younger. 
N. B. - Les nom8 des Repr88entant8 ayant pris part 
au oote 80nt imprimM en italique. 
' ',, 
.,, ,. 
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fairs, with the mission of keeping the Committee 
on Defence Questions and Armaments informed 
concerning developments in those sectors where 
the W.E.U. Council has at present transferred 
its functions to N.A.T.O. 
Explanatory Memorandum 
(submitted by M. de la ValUe PofiiiBin,' Rapporteur) 
I. INTRODUCTION 
1. In his report of 3rd October, 1956, (Docu-
ment 29) Sir James Hutchison, on behalf of the 
Committee on Defence Questions and Arma-
ments, had confronted .the Council of Western 
European Union with serious ·and diffic11lt quest-
ions in connection with the interpretation of the 
amended Brussels Treaty. · 
He recalled that : "There is no debating As-
sembly other than the Assemlbly of Western 
European Union competent to discuss defence 
problems of an international European charac-
ter". ' 
Stressing, in full agreement with the Coun-
cil, the need to inform public opinion, and the 
important part which the Assembly of Western 
European Union had to play in this respect, he 
recalled that the provisions linking Member Sta-
tes of Western European Union are stricter and 
more far-reaching than those linking Member 
States of N.A.T.O., in particular regarding auto-
matic assistance in case of aggression. He then 
went on to explain the fundamental difficulty 
which is still facing Western European Union : 
the relationship with N.A.T.O. He, of course, 
stressed the need to avoid overlapping between 
two organizations responsible for the same De-
fence, and he refrained from criticizing the Reso-
lution of 20th December, 1950, in which the 
Brussels Treaty Organization had delegated de 
{f!£to part of its competence to N.A.T.O. He 
regretted, however, that the Council of WeSt-
ern European Union should interpret so narrow-
ly the responsibility which is .theirs under the 
Treaty, and therefore do not consider themselves 
authorized to give the information required to 
the Committee on Defence Questions and Arma-
ments of the Assembly. 
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While stating the reservations of the Council 
of Western European Union, Sir James 
Hutchison ended his .report by saying: 
"Your Committee consider then that they 
are entitled to answers, within the limits of 
security, to any questions on any aspect of 
the defence of the West, either from the 
Council or direct from N.A.T.O." 
2. The point of view expressed by Sir James 
Hutchison on behalf of the Committee was wel-
comed by some of the Ministers of Foreign Af-
fairs. M. Spaak was one of them, when as Chair-
man of the Council of Western European Union 
he said in his speech to the Assemlbly on 6th May, 
that in his opinion : 
''We must consider today the military 
re-organization of Europe'', 
and added: 
''The problems [of a common policy] will 
be submitted to the decisions of the inter-
national Parliaments, particularly, I believe, 
of the Committee · on Defence Questions 
and Armaments of the Assembly of West-
ern European Union. I think that it is a 
good thing. I think that Parliamentary opi-
nion should be informed of this problem and 
bit by bit made to f•ace it ll'esponsibilities." 
and further on he said : 
''I believe the Parliamentary Assembly of 
Western European Union could render an 
inestimable service to the whole European 
community, if, as a result of the discussions 
which have taken place here, the perfectly 
sensible and logical ideas which your Rap-
porteur has put forward could be given wide 
publicity in our national Parliaments, in-
fluence the attitude of Governments, and 
make greater co-ordination and unification 
possible, at least in the armaments field." 
3. Then on 2nd August last, in the House 
of Commons, Mr. Ian Harvey, Joint Under-
Secretary of State for Foreign Affairs, made im-
portant statements, all the more so since they 
came after discussions which took place last July 
in London between the Council sitting at ambas-
sadorial level and the Committee on Defence 
QuestioiNJ and Armaments. Mr. Ian Harvey stated · 
that : "An Assembly such as Western European 
Union must have the necessary information on 
whieh to debate, and the British Government 
fully realizes that this is one of the underlying 
. ' ' I ''' 'f• • 
leurs ministres des Affaire.s etrangeres, la mis-
sion de tenir la commission des Questions de 
Defense et des Armements informee de !'evolu-
tion intervenue dans les domaines ou le Conseil 
de l'U.E.O. a transfere de facto ses competences 
A l'O.T.A.N. 
Expose des motifs 
(presente par M. de la Vallee Poussln, rapporteur) 
I. INTRODUCTION 
1. Dans son rapport du 3 octobre 1956 (Docu-
ment 29), Sir James Hutchison, au nom de la 
commission des Questions de Defense et des 
Armements, avait mis le Conseil de l'Union de 
l'Europe Oecidentale en presence des questions 
graves et difficiles que suscitait !'interpretation 
du traite de Bruxelles modifie. 
Il avait rappele qu'« i1 n'y a pas d'Assemblee 
deliberative autre que l'Assemblee de l'Union de 
1 'Europe Occidentale qui soit competente pour 
discuter les problemes de defense d'un carac-
tere europeen international». 
Soulignant, en plein accord avec ·le Conseil, 
la necessite d 'informer !'opinion publique et la 
part importante qui revenait A l'AssembJ.ee de 
!'Union de !'Europe Occidentale dans cette fonc-
tion, il rappelait que les dispositions qui unis-
sent .les Etats de !'Union de !'Europe Oeciden-
taie sont plus strictes et plus etendues que celles 
qui engagent les membres de l'O.T.A.N. vis-
A-vis le.s uns des autres, specialement quant a 
l'automaticite de l'assistance en cas d'agression. 
11 avait explique ensuite la difficulte fondamen-
tale qui continue A peser sur 1 'Union de 1 'Eu-
rope Occidentale : celle de ses rapports avec 
l'O.T.A.N. 11 avait certes souligne la necessite 
d'eviter des doubies emplois et des contradic-
tions entre deux organismes charges d'assurer 
la meme defense et il s',etait garde de critiquer 
la resolution du 20 decembre 1950, par laquelle 
!'Organisation du traite de Bruxelles avait dele-
gue de facto a l'O.T.A.N. une partie de sa 
competence. Toutefois, il avait regrette que le 
Conseil de 1 'Union de 1 'Europe Occidentale in-
terprete sa responsabilite deeoulant du Traite 
d'une maniere etroite, et qu'en consequence, il 
ne s'estime pas autorise A donner A la commission 
des Questions de Defense et des Armements de 






Tout en exposant les reserves du Conseil de 
!'Union de l'Europe Occidentale, Sir James 
Hutchison avait conclu son rapport en disant;. 
« Votre Oommissjon estime que, dans les 
limites 'de la sauvegarde de la securite, 
toutes les questions sur n'importe quel as-
pect de defense de l'Ouest meritent une 
reponse, soit du Conseil, soit directement de 
l'O.T.A.N. » 
2. Le point de vue exprime par Sir J ames 
Hut~hison, au nom de :la Commission, a trouve 
un aecueil favorable aupres de quelques-uns des 
ministres des Affaires etrangeres. M. Spaak 
notamment, etant President du Conseil de 
l'Union de !'Europe Occidenta1e, apres avoi:r 
indique qu'A son avis: 
« 11 faut aujourd'hui envisager la reorgani-
sation militaire de I 'Europe», a declare a 
l'Assemblee Je 6 mai dernier; 
« Les problemes {d'une politique commune) 
font l 'objet de decisions dans les parlements 
internationaux, specialement, me semble-t-U, 
dans la commission de defense de l'Assem-
blee de l'Union de !'Europe Occidentale. Je 
crois que c'est une bonne chose; j'estime 
que !'opinion parlementaire doit etre saisie 
du probleme et placee petit a petit devant 
ses responsabilites ». 
Et plus loin : 
« Je pense que l'Assemblee parleinentaire 
de l'Union de 1 'Europe Occidenta:le pour-
rait rendre a !'ensemble de la communaute 
europeenne un service signale si, grace aux 
debats qui avaient lieu ici, les idees parfai-
tement saines et parfaitement logiques qui 
ont ete defendues par votre rapporteur 
pouvaient recevoir une large diffusion dans 
nos parlements nationaux, influencer la po-
sition des gouvernements et permettre, au 
moins en cette matiere des armaments, une 
coordination et une unification poussees ». 
3. Enfin, le 2 aout dernier, a la Chambre des 
Communes, M. Ian Harvey, sous-secretaire 
d'Etat aux Affaires etrangeres, a fait des de-
clarations d'autant plus importantes qu'elles 
faisaient suite aux debats qui eurent lieu a 
Londres, en juillet dernier, entre le Conseil de 
1 'Union de !'Europe Occidentale siegeant au 
niveau des Ambassadeurs et la commission des 
Questions de Defense et des Armaments . .M. lan 
Harvey a declare : « Une Assemblee comme 
1 'Union de !'Europe Occidentale doit disposer 
des renseignements necessaires A ses travaux, et 
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problems with which Western European Union 
is undoubtedly confronted.'' He went on to 
emphasize the importance of Western European 
Union in the eyes of the British Government and, 
quoting the words of General Eisenhower, he said 
the British Government considers Westerrn Eu-
ropean Union .to be "the core of unity at the 
heart of N.A.T.O." 
In reply to Mr. Kenneth Younger who had 
stressed the importance and the seriousness of 
the Report on the state of European security 
presented in May, 1957, by M. Fens and regretted 
that the Councif of Western European Union had 
not brought it to the notice of N.A.T.O., Mr. lan 
Harvey made the following important statement: 
''The value of any report depends largely 
upon the sources available to those who 
make it and the authority with which the 
statements are produced. The Recommenda-
tions and the Fens Report have been for-
warded to member Governments of Western 
European Union and are being closely con-
sidered here, but it would be untrue to say 
that all those Recommendations can be 
upheld in the light of the full defence pic-
ture. It is perfectly true that this underlines 
the prolblem with which Western European 
Union is faced at present. 
I wish to deal with this question of informa-
tion available to Western European Union 
which is referred to in Recommendation 
No. 9 of the Report. As was clearly under-
lined in the debate, one of the problems of 
Western European Union is that the North 
Atlantic Council is, and will remain so long 
as present arrangements apply, the proper 
forum in which to discuss strategic planning 
and defence policies. It is in no way due to 
any lack of good will on the part of Her 
Majesty's Government that any information 
is withheld or not made available to Wes-
tern European Union. It is simply because, 
as was said in the debate, that although Her 
Majesty's Government would like to help 
the Assembly in the matter, Western Euro-
pean Union touches only part of a bigger 
defence picture and it is not always possible 
to give it information which affects other 
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countries which are not members of Western 
European Union." 
4. It therefore emerges clearly from the state-
ments of Ministers as well as from the experience 
of the Assembly that after three years of work 
Western European Union still reveals opera-
tional weaknesses requiring careful consideration 
if this institution is to fulfil its proper Tole. 
II. THE GENERAL POLICY 
OF WESTERN EuRoPEAN UNioN 
5. Under the Brussels Treaty, ratified and ac-
cepted by Parliaments, the Member Countries 
concluded a defensive alliance under which they 
are pledged to mutual assistance in case of 
aggression against one of them. Under Article V 
of the Treaty, this assistance must lbe automatic, 
and the Powers must grant it fully, with all 
their forces, military and otherwise. The N.A. 
T.O. Treaty does not provide - at least specifi-
cally - such a complete solidarity, and there 
has never been any question of the particularly 
close relationship linking the Seven Powers of 
Western European Union being dissolved in 
N.A.T.O. 
6. Furthermore, according to the amended 
Brussels Treaty (Article VIII) : ''For the pur-
pose of strengthening peace and security and of 
promoting unity and of encouraging the progres-
sive integration of Europe and closer co-opera-
tion between them and with other European or-
ganizations, the High Contracting Parties to the 
Brussels Treaty shall create a Council to consider 
matters concerning the execution of this 
Treaty ... " Member States are bound by the prov-
isions of the Treaty which oblige Governments, 
unless they be altered and the alterations made 
accepted by our seven Parliaments. 
7. The Foreign Ministers- as they did in the 
Resolution on 20th December, 1950, of the Brus-
sels Treaty Organization (not Western European 
Union) - can still of course entrust N.A.T.O. 
with the military implementation of the Treaty's 
provisions, but such a limited transfer does not 
free the Council of Western European Union from 
their political responsibility. It was justified, in 
le gouvernement britannique comprend parfaite-
ment bien que c 'est une des difficultes fonda-
mentales qui confrontent !'Union de !'Europe 
Occidentale ». Il a souligne !'importance de 
!'Union de !'Europe Occidentale aux yeux du 
gouvernement britannique et, reprenant les 
propres termes du general Eisenhowel', il a de-
clare que !'Union de !'Europe Occidentale etait 
« le noyau, source d'unite, au camr de 
l'O.T.A.N. » 
Ensuite, repondant a M. Kenneth Younger, 
qui avait mis en evidence !'importance et la 
gravite du rapport sur l'etat de la securite eu-
ropeenne, presente au mois de mai 1957 par 
M. Fens, et deplore que le Conseil de l'Union 
de !'Europe Occidentale n'en ait pas fait etat 
a l'O.T.A.N., M. lan Harvey a fait l'impor-
tante declaration suivante : 
« Il est evident que la qualite du rapport 
quel qu'il soit est dans une large mesure 
fonction des sources de renseignements a la 
disposition de ses auteurs et de la valeur 
des declarations qu 'il contient. Les recom-
mandations et le rapport Fens ont ete 
transmis aux gouvernements membres de 
l'Union de !'Europe Occidentale et le gou-
vernement de Sa Majeste les etudie avec 
soin, mais il serait inexact de dire que 
toutes ces recommandations resistent a 
l'examen si on les confronte avec une vue 
d'ensemble de la situation en matiere de 
defense. Ceci ne fait d'ailleurs que sou-
ligner le probleme qui se pose actuellement 
a l'Union de l'Europe Occidentale. 
J'en viens ainsi a cette question des rensei-
gnements a la disposition de !'Union de 
!'Europe Occidentale, question qui fait !'ob-
jet de la Recommandation no 9 du rap-
port. On l'a dit au cours du debat : une 
des difficultes auxquelles se heurte l'Union 
de !'Europe Occidentale c'est que le Conseil 
de l'Atlantique Nord est, et restera, tant 
que les dispositions actuelles demeureront 
en vigueur, le cadre approprie de discus-
sions relatives a !'organisation strategique 
et a la politique de defense. Si l'Union de 
!'Europe Occidentale se voit refuser l'acces 
a certains renseignements, ce n'est nulle-
ment en raison de la mauvaise volonte du 
gouvernement de Sa Majeste. C'est simple-
ment parce que, comme on l'a dit dans le 
debat et bien que le gouvernement de Sa 
Majeste soit pret a aider l'Assemblee sur ce 
point, l'Union de !'Europe Occidentale ne 
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concerne qu'un secteur d'une organisation de 
defense plus large, et il n'est pas toujours 
possible de lui communiquer des renseigne-
ments interessant d'autres pays qui ne sont 
pas membres de l 'Union de !'Europe Occi-
dentale. » 
4. ll resulte done clairement des declarations 
des Ministres, comme des experiences de l'As-
semblee, qu'apres trois ans d'existence, l'Union 
de '!'Europe Occidentale offre des difficultes de 
fonctionnement qui meritent un examen atten-
tif si on veut que cette institution remplisse son 
rOle. 
Il. LA POLITIQUE GENERALE 
DE L 'UNION DE L 'EuROPE OcciDENTALE 
5. En vertu du traite de Bruxelles, ratifie 
et accepte par les parlements, les pays mem-
bres ont contracte une alliance defensive qui les 
oblige a s'assister mutuellement en cas d'agres-
sion a l'egard de l'un quelconque d'entre eux. 
En vertu de !'article V du Traite, cette assis-
tance doit etre automatique, et les puissances 
doivent la donner avec toutes leurs forces, mili-
taires et autres. Le traite de 1 ~O.T.A.N. ne pre-
voit pas - expressis verbis tout au moins -
une solidarite aussi complete et il n'a jamais 
ete question de laisser dissoudre dans l'O.T.A.N. 
les liens particulierement etroits qui unissent les 
sept puissances de !'Union de !'Europe Occiden-
tale. 
6. Le traite de Bruxelles modifie prevoit en 
outre (article VIII) qu'« en vue de poursuivre 
une politique de paix, de renforcer leur seen-
rite, de promouvoir l'unite, d'encourager !'inte-
gration progressive de !'Europe, ainsi qu'une 
cooperation plus etroite entre Elles et avec les 
autres organisations europeennes, les Hautes 
Parties Contractantes du Traite de Bruxelles 
creeront un Conseil pour connait~ les questions 
relatives a !'application du Traite ... » Les dis-
positions du Traite lient les Etats. A moins de 
modifications, acceptees par les sept parlements, 
elles sont imperatives a l'egard des gouver-
nements. 
7. Cela n'interdit pas aux ministres des Af-
faires etrangeres, - comme ils l'ont fait dans 
la resolution du 20 decembre 1950 de !'Organi-
sation du traite de Bruxelles (pas de l'Union 
de !'Europe Occidentale) - de deleguer a 
l'O.T.A.N. !'application militaire des clauses du 
Traite. Mais cette delegation fonctionnelle ne 
dessaisit pas le Conseil de l'Union de !'Europe 
'·· 
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ord-er to avoid overlapping, to run down certain 
military Committees existing within the Brussels 
Treaty Organization. But the Council are still 
bound collectively to control the execution by the 
NATO services of the tasks wherewith they 
have entrusted them. It is therefore difficult to 
approve the statement made to the Assembly on 
lOth July, 1956, (Document 17, paragraph 4) 
by the Council of Western European Union and 
according to which : 
''The Governments of Member States within 
N.A.T.O. act not as Western European 
Union Members but as individual Govern-
ment$ which are responsible only to their 
· national Parliaments.'' 
The Council of Western European Union have 
under the Treaty a collective responsibility; they 
must ''consider matters concerning the execution 
of the Treaty''; they must Tepol"t thereon to the 
Assembly. They can delegate their functions, but 
not their responsibilities 1• 
8. This last provision, of course, applied not 
only to the competence of the Council in the mi-
litary field, at present delegated partially to 
N.A.T.O., but also to the overall competence of 
Western European Union, that is the collective 
assistance by other than military means, and the 
general policy of peace, the strengthening of se-
curity and the progressive integration of Europe. 
9. To sum up, the Council cannot without the 
specific agreement of our seven national Par-
liaments give up executing all or any part of the 
Treaty; these they must undertake themselves, 
or if delegated in part to another organization, 
1. See legal opinion by Professor Charles Rousseau 
(Doe'Q.Inent 29, 1956, Appendix 11): 
«In its resolution of 20th December, 1950, this Council 
had certainly decided to reorganise the military structure 
of Western Union which it seemed purposeless to retain 
in its existing form in view of the opinion expressed by 
the North Atlantic Council. But the same Consultative 
Council had, on the same date, insisted that any such 
reorganisation should affect neither its own existence as 
~~on autonomous body of Western Union nor the right 
of the Ministers of Western Union to continue to meet 
for joint discussions of matters falling within. their com-
petence under the terms of the Brussels Treaty. These 
d.irectivl'll. are still valid ». 
t '' '• 
control their execution by that organization. It 
is on their activities as a whole- that is on their 
responsibilities - that they must report every 
year to the Assembly. · 
10. If the legal position is such, it is also the 
reflection of the political intention of Member 
States. After the rejection of the European De-
fence Community, there emerged in our Parlia-
ments a majority in favour of the creation of an 
international organization responsible for uphold-
ing the common interests of European Defence. 
It was then stated plainly by the most qualified 
speakers, in the course of the ratification deba-
tes, that the Council would act as the permanent 
organ, charged with initiatiug and achieving a 
common policy for the Seven. What differen-
tiates a Council from a Diplomatic Conference 
is precisely the fact that the former has perma-
nent attributions of its own and is collectively 
responsible, whereas for the latter this is not the 
case. Have the Council, since the conclusion of 
the amended Brussels T.reaty, set up the subsi-
diary organs required for the full execution of 
their task Y This is the question which the AB-
sembly must ask to-day. The Assembly considers 
that the time has come for the Council fully to 
indicate how they are considering expanding 
their structure to ensure the full execution of the 
Treaty. 
11. If the Council had always thus executed the 
Treaty, if they had been themselves collectively 
and completely informed of the progress of the 
military tasks assigned to them, but in the present 
circumstances, delegated to N.A.T.O., the Assem-
bly would have faced no difficulty. It would have 
received through the Council all the information 
required to exercise its supervision. Unfortuna-
tely this has not !been so ; hence the second part 
of this Report. 
J!II. THE SUPERVISION OF DEFENCE MEASURES 
BY THE ASSEMBLY o:r 
WESTERN EUROPEAN UNION 
12. Since the defence of Europe was entrusted 
to internationa~ organs, parliamentary supervi-
sion of defence can no longer be effectively as-
sured by national Parliaments alone. The latter 
still have an important part to play, but only a 
European Asst!mbly can ensure the urgent and 
essential overall supervision of the vast Defence 
system. 
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Occidentale de sa responsabilite politique. Il fut 
tout a fait sage, pour eviter des doubles emplois, 
de supprimer certains comites miiitaires crees 
dans le cadre de !'Organisation du traite de 
Bruxelles. Mais le Conseil n'en est pas moins 
tenu de controler collectivement !'application 
par les services de l'O.T.A.N. des missions qu'il 
leur a <Mtegu008. Il est done difficile d'approu-
ver la declaration faite par le Conseil de 
I 'Union de I 'Europe Occidentale a l'Assemblee, 
le 10 juillet 1956, declaration disant (Document 
17, paragraphe 4) : 
« Les gouvernements des Etats membres 
agissent au sein de l'O.T.A.N., non pas en 
tant que membres de 1 'Union de l 'Europe 
Occidentale, mais en taut que gouverne-
ments pris individuellement et responsables 
seulement devant leur parlement national». 
Non, le Conseil de l'Union de I 'Europe Oeci-
dentale a, en vertu du Traite, une responsabiUM 
collective ; il doit « connaitre iJ.es questions rela-
tives a !'application du Traite » ; il doit en faire 
rapport a l'Assemblee. 11 peut deleguer ses fonc-
tions, mais non ses responsabilites 1• 
8. Cette derniere regle s'applique, bien en-
tendu, non seulement a ·la competence du 
Conseil en matiere militaire - competence en 
ce moment partiellement deleguee a l'O.T.A.N. 
- mais a tout le domaine de la competence de 
1 'Union de 1 'Europe Occidentale, c'est-a-dire 
!'assistance collective par les moyens autres que 
militaires, et la politique generale de pabl:, le 
renforcement de la securite et !'integration pro-
gressive de l'Europe. 
9. En resume, le Conseil ne peut - a moins 
d'accord des sept parlements nationaux - re-
noncer a executer tout ou p:a.rtie du Traite ; il 
est oblige de le mettre en oouvre dans toutes 
ses parties et s'il delegue !'execution de cer-
(1) Cf. Avis juridique du Professew- Charles Rousseau 
(Document 29, 1956, Annexe ll): 
« D®s sa Resolution du 20 decembre 1950, celui-ci 
avait s®s doute conclu 8 une reorga.nisatioJ. de la struc-
ture militaire de l'Union occidentale, dont le maintien dalls 
la forme alors existante paraissait inutile, compte tenu 
dea vues exprimees par le Conseil du Traite de l'Atlan-
tique Nord. Mais le meme Conseil Consultatif avait, des 
cette date, souligne avec insistanoe qu'une telle reor-
ganisation ne devait aft'ecter ni son ex:istenoe propre 
comme organisme autonome de l'Union occidentale, ni le 
droit des Ministres de l'Union occidentale de continuer 8 
se f6unir pour debattre en commun des ~tieres rentrant 
dana leur competence &Wt termee du Traite de Bruxelles. 
Ces directives restent toujow-s valables. " 
11 
86 
• J ... ,', , • lv-· J, : •''·- \_;r 
_,I 
~ ~ 
,' I ~ \ 
' ' 
DOCUMENT 63 
taines parties a un autre organe, il a le devoir 
de contrOler la fac;on dont celui-cj s'acquitte de 
l.a mission qui lui est confiee. C'est sur !'en-
semble de ces activites - terme pris dans le 
sens de responsabilites - qu'il doit presenter 
chaque annec un rapport a l'Assemblee. 
10. Si te'lle est la situation en droit, elie corres-
pond egalement a la volonte politique des na-
tions. Au moment ou, apres le rejet de la Com-
munaute europeenne de Defense, une majorite 
s'est reconstituee dans tous nos parlements, en 
vue de creer un organe international responsable 
des interets communs de la defense europeenne, 
il a ete clairement dit par les orateurs les plus 
qualifies, lors des debats de ratification, que le 
Conseil jouerait le role d'organe permanent, ins-
pirateur et realisateur d'une politique commune 
des Sept. La difference entre un conseil et une 
conference diplomatique reside preeisement dans 
le fait que le premier a des competences propres 
permanentes et une responsabilite coUective, 
alors que la seconde ne possede ni l'un ni !'autre. 
Depuis la signature du traite de Bruxelles modi-
fie, le Conseil a-t-il mis sur pied les organes !mb-
sidiaires necessaires pour accomplir cette tache 
d·ans toute son ampleur ? Telle est la. question 
que pose aujourd'hui l'Assemlblee. E~le estime le 
moment venu pour le Conseil de lui faire un 
expose complet sur la fac;on dont il envisage de 
completer sa structure en vue de mettre en amvre 
le Traite dans toute son extension. 
11. Si le Conseil avait toujours ainsi appliq-!le 
le Tra:ite et s'il avait ete lui-meme collectivement 
informe, et completement, 'des miliSioils miUta,ires 
dont il a delegue ·a l'O.T.A.N. la mise en oouvre 
dans les circonstances actuelles, aucune diffi-
culte ne se serait posee pour l'Assemblee. Elle 
aurait rec]u par l'intermediaire du Conseil toutes 
les informations dont elle a besoin pour remplir 
sa mission de controle. Ma:lheureueeme.nt il n'en 
a rien ete. C'est ce qui justifie ia seconde partie 
de ce rapport. 
Ill. LE CONTROLE DE LA DEFENSE PAR 
r/ ASSEMBLEE DE L 'UNION DE L 'EUROPE 
OcciDENTALE 
12. Depuis que la defense de !'Europe a ete 
confiee a des organismes internatioMUJ;1 le 
controle parlementaire de la defense ne peut plus 
etre assume efficacement par les seuLs pa,rle-
ments nationaux. Ceux-ei conservent une tache 
importante, mais seule une assemblee europeenne 
peut surveiller dans son ensemble et sous tous ses 








13. There is however no parliamentary super-
vision in N.A.T.O. Governments alone are di-
rectly informed. Ministers transmit to their Par-
liaments only what they think fit, and in case of 
disagreement, Parliaments are only given one 
side of the picture because, as the NATO 
Council cannot engage in public controversy 
with Governments, they cannot make the quarrel 
known nor can they formally state their own 
point of view. The peoples rely on N.A.T.O. for 
their security, but they do not realize that they 
are very lbadly informed of the real situation, 
since the rosponsible heads of N.A.T.O. cannot 
tell them to ·what extent the Governments have 
agreed .to share the burden and fulfil their com-
mitments in practice. 
14. On the European level, on the other hand, 
the Assembly of Western European Union has 
the right to exercise more effective supervision. 
It receives every year from the Council a de-
tailed report on their activities and, in view of 
the fact that all general problems connected 
with European defence fall within the terms of 
referonce of the Council, they are therefore sub-
jected to the Assembly's scrutiny. 
15. Unfortunately, as was stated above, the 
Council seem to have arbitrarily limited their 
competence. Paradoxically, the Committees of 
w~tern European Union to-day have ready M· 
cess to the NATO military commanders, who 
receive them frequently and reply in detail to all 
their questions. The same welcome unfortunately 
is not extended to the Assembly in its dealings 
with the Council. 
16.- This was underlined during the last Joint 
Meeting which the Committee held in London 
with the Council sitting at ambassadorial level 
and the Ambassadors who spoke at the meeting 
were fully aware of this. 
17. The de footo transfer to N.A.T.O. of some 
of the competences of the Council of Western 
European Union has, in the mind of the Minis-
ters, led to a narrowing of the powers of super-
vision of the Assembly of Western European 
Union. They do not consider the Assembly and 
its .Committees as competent to be informed of 
the questions which were transferred to N.A.T.O. 
Such information could in any case be supplied 
only with difficulty in view of the fact that the 
Ambassadors, who act as the Representatives of 
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the ·Ministers in London, do not personally sit 
in N.A.T.O. at all, and therefore cannot them-
selves be persoTIJally or fully informed; and owing 
to the fact that the Ministers, members of the 
Council of Western European Union, follow the 
activities of N.A.T.O. in an individual capacity, 
but no longer discuss together all the military 
matters transferred to N.A.T.O. by the former 
Brussels TJ"eaty Organization. 
18. And so it is that the right of supervision 
of the Assembly, which under the text of the 
Treaty, such as it was ratified by our Parlia-
ments, covers all aspects of European defence 
without exception, has in fact been reduced 
without our Parliaments having been informed 
or accepted it, to those matters only which were 
retained by the Council of 'V estern European 
Union. These amount- according to the Second 
Report of the Council (Document 37, 1957) -to 
the following : 
(a) matters which the High Contracting 
Parties wish to raise, in particular 
under Article VIII ; 
(b) the level of the forces of Memb,;r 
States ; 
(c) the maintenance of certain British for-
ces on the mainland of Europe ; 
(d) the Armaments Control Agency; 
(c) the Standing Armaments Committee. 
19. The Assembly considers that this is not nor-
mal and that legally the transfer of power to 
N.A.T.O. lby the Brussels Treaty 011ganization is 
not binding on it 1 for the following reasons : 
(a) because the amended Brussels Treaty, 
signed after the transfer of powers, 
renders this transfer lawful only inso-
far as it is not contrary to the formal 
provisions of the Treaty ; 
(b) because Italy and the Federal Republic 
of Germany, signatories of the •a:mend-
1. See legal opinion by Professor Rousseau (Document 
29, 1956, Appendix II) : 
uThe Council ofW. E. U. cannot now, any more than 
in the past, be considered free of the obligation to 
submit to the Assembly ofW. E. U. the explanations 
on defence matters which it is required to give (see 
Article IX of the revised Brussels Treaty) and from 
which no subsequent decision of the organisation 
has absolved it. " · 
\" '' f 
13. Cependant aucun controle pa:r'lementaire 
n'existe au sein de l'O.T.A.N. Seuls les gouverne-
ments sont- .directement informes. Les ministres 
ne communi·quent a leur parlement que ce qu'ils 
croient bon de Ieur dire, et, en cas de conflit, les 
parlements n'entendent jamais qu'un son de 
cloche, paree que le Consei:l de l'O.T.A.N., ne 
pouvant pas polemiquer publiquement avec les 
gouvernements, ne peut ni reveler le confiit, ni 
faire connaitre officiellement son point de vue. 
Les peuples font confiance a l'O.T.A.N. pour as-
surer leur securite, mais ne se rendent pas 
compte qu'ils sont fort mal informes de la situa-
tion reelle, pu:isque les chefs responsables de 
l'O.T.A.N. ne peuvent pas leur dire dans quelle 
mesure les gouvernements acceptent de prendre 
leur part des charges et s'acquittent effective-
ment de leurs obligations. 
14. Sur le plan europeen, en revanche, i'Assem-
blee de l1Jnion de l'Europe Occidenta:le est en 
droit d'exercer un contrOle plus efficace. Elle 
ret;oit chaque annee du Conseil un rapport de-
taille sur ses activites et, comme tous les pro-
blemes generaux de la defense europ.eenne sont 
de la competence du Conserl, ils tombent par 
consequent sous •le controle de 1' Assemblee. 
15. Malheureusement, comme nous ravons ecrit 
plus haut, le Conseil semble avoir limite arbi-
trairement sa competence. Par une sorte de para-
doxe, les commissions de I 'Union de 11 'Europe 
Occidentale ont aujourd'hui un large acces 
aupres des autorites militaires de l'O.T.A.N. qui 
les ret;Qivent frequemment et oopondent ample-
ment a toutes leurs ·questions. En revanche, au 
Conseil, I' AssemMee ne trouve pas le meme 
accueil. 
16. L'experience faite par la commission des 
Questions de Defense et des Armements, dans la 
derniere reunion commune qu'elle a tenue a 
Londres avec le Conseil siegeant au niveau des 
Ambassadeurs, a mis cette situation en relief et 
elle a ete pleinement reconnue par les Ambassa-
deurs qui ont pris la parole. 
17. La 'delegation de facto a l'O.T.A.N. de cer-
taines des competences du •Conseil de IJ'Union de 
!'Europe Occidentale a eu pour effet, dans !'es-
prit des Ministres, de reduire les pouvoirs de 
controle de l'Assemblee de 11Jnion de l'Europe 
Occidentale. A leurs yeux, l'Assemblee et ses 
commissions ne sont pas competentes pour etre 
informees des questions qui ont ete transferees a 
l'O.T.A.N. Cette information serait d'ailleurs, en 
fait, difficile a organiser parce que les Ambassa-





siegent pas personnellement a l'O.T.A.N. et ne 
sont done pas inforiiliEis eux-memes, et que les 
Ministres, membres du Conseil de 11Jnion de 
l'Europe Occidentale, suivent certes les activites 
de l'O.T.A.N. a titre individuel, mais ne se con-
certent plus entre eux sur toutes les matieres 
militaires .que !'Organisation du traite de Bru-
xelles a confiees a PO.T.A.N. 
18. C 'est ainsi que le droit de controle de l'As-
semblee, qui d'apres le texte du Traite, tel qu'il 
a ete ratifie par les parlements, s'etend a tous 
les aspects de la defense de l'Europe sans aucune 
exception a, en fait, ete reduit sans que nos par-
lements en aient ete instruits ou l'aient accepte, 
aux seules activites que le Conseil de f'U.E.O. 
s'est reservees, c'est-a-dire d'apres le deuxieme 
rapport du Conseil (Document 37, 1957) : 
(a) les questions que •les Hautes Parties 
Contractantes desirent evoquer, notam-
ment aux termes de l'artidle VIII; 
(b) le niveau des forees des Etats membres; 
(c) le maintien de certaines forees britanni-
ques sur le continent europeen ; 
(d) l'Agence de Controle des Armements; 
(e) le Comite permanent des Armements. 
19. L'AssembMe estime que cette situation n'est 
pas normale et que, en droit, le transfert de 
competence opere en faveur de l'O.T.A.N. par 
110rganisation du traite de Bruxelles, ne peut 
lui etre oppose 1 pour les raisons suivantes : 
(a) paree ·que le traite de Bruxelles modifie 
conclu apres le transfert de pouvoirs, 
ne laisse subsister ce transfert que dans 
la mesure ou il n'est pas contraire aux 
dispositions formelles du Traite ; 
(b) parce .que la Republique Federale d'Al-
lemagne et l'Italie, signataires du traite 
1. Cf. Avis juridique du Professeur Rousseau (Docu-
ment 29, 1956, Annexe ll): 
uPas plus aujourd'hui qu'hier, le Conseil de l'U.E.O. 
ne doit etre regarde comma affranchi de !'obligation 
de fournir a l'Assemblee de l'U. E. 0. en matiere de 
defenae lea eclaircissements auxquels il est tenu 
(voir article IX du Traite de Bruxelles amende) et 
dont aucune decision ulterieure de !'Organisation 
ne l'a dispense. • 










ed Brussels Treaty are not bound by a 
decision taken prior to the signature of 
the Treaty and departing from it. 
Their rights and obligations stem ex-
clnsively from the provisions of the 
Treaty and eannot result from a pre--
vious Resolution not incorporated in it; 
(c) because the Treaty defines the compe-
tence of 'the Council and therefore that 
of the Assembly of W este:rn European 
Union and because that competence as 
approved by national Parliaments can-
not be altered by any governmental de-
cisions without parliamentary approval. 
20. Subject to those reservations, the Assembly 
agrees with the Ministers that it is in the gene-
ral interest of defence to eliminate all over-
lapping~ and it would oppose Rny kind of dupli-
cation being created within N.A.T.O. and likely 
to undermine the stability of our common de-
fence. 
·'~r.~ , .. rt t;. '! .,.~ 
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21. In these circumstances, and pending a review 
by the Council of their general policy, it is im-
portant to provide a working method enabling the 
Committee on Th!fence Questions and Armaments 
to have access to all information required so that 
it can play its par.t as a pocliamentary organ 
supervising defence policy. 
22. The Assembly invites the Council to trtudy 
this problem and to propose a solution. In view 
of the urgency, the Assembly examined a solu-
tion which would enable it to obtain the necea-
sary information. It notes, however, that this 
solution does not remedy the present defective 
functioning of Western European Union. This 
proposal is as follows : 
The Governments of Memlber States would 
authorne their permanent Repre3entatives to the 
NATO Council to give the Committee on De-
fence Questions and Armaments the necessary 
information concerning the problems of Euro-
pean security whieh fall within the competence 
of Western European Union. 
' I 
1. See Rt~~Dlution to impl(!ment Section IV of the Final Act of the London Conference, on relations bet:ween 
W. E. U. and N. A. T. 0. 
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(c) 
de Bruxdll~ modifie, ne peuvent etre 
engag008 par une decision prise ante-
rieurement a la signature du Traite et 
qui deroge A celui-ci. Leurs droits et 
obligations resultent exclusivement des 
dispositions du Traite et ne peuvent 
dependre d'une resolution anterieure 
non reprise dans le Trai:te ; 
parce que le Traite determine la compe-
tence du Conseil et, par consequent, 
celle de l'Assemblee de l'Union de l'Eu-
rope Occidentale et que cette compe-
tence, approuvee par les parlements 
nationaux, ne peut etre modifiee sans 
leur accord par des decisions gouverne-
mentales. 
20. Ces reserves n'empechent pas l'Assemblee 
d'estimer, comme les Ministres, que l'interet ge-
neral de la defense exige la suppression de tout 
double emploi 1 • Elle craindrait en effet beau-
coup de voir s'etablir dans l'O.T.A.N. une dua-
lite quelconque, de nature A compromettre l'ho-
mogeneite de la defense commune. 
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21. Dans ces conditions - en attendAnt' que le 
Conseil revoie sa politique genera1le - il est ne-
cessaire, dans l'etat actue'l des choses, de prevoir 
une methode de travail permettant 'a la commis-
sion des Questions de Defense et des Armements 
d'avoir acces A toutes les informations neces-
saires pour qu'elle puisse remplir un rOle d'or-
gane parlementaire, controleur de la politique de 
d6fense. 
22. L' A8Se1llb1ee souhaite que ie OomeU ~udie 
ce probleme et lui propose une solution. Vu i 'ur-
gence, 11Assemblee a envisage une SO'lution qui 
pourrait lui permettre d'obtenir les renseigne-
ments nooessaires. Elle constate, toutefois, que 
cette solution ne remedie pas au fonctionnement 
actuellement defectueux de l'Union de !'Europe 
Occidentale. La proposition est la suivante : 
Les gouvernements des Etats membres autori-
seraient leurs &pt~htants permanents aupres 
du Conseil de l'O:T.A.N. a donner A la commis-
sion des Questions de Defense et des Armements 
les informations necessaires dans le domaine des 
problemes de la securit4 europeenne interessant · 
i'Union de !'Europe Occidentale. 
1. Of. reeolution pour la miae eh muvre de la. seetiOh IV de l'Aote Final de lA CCJiiference de Londreil au njn des 
relations entre l'U. E. 0. et 1'0. T. A. N. 
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II. Preventive rt>le of tactical nuclear weapons. 
IlL Preventive rl)le of strategic nuclear weapons. 
Draft Recommendation 
The Assembly, 
Reaffirming its desire for the conclusion in 
the immediate future of an international agree-
ment ensuring the honest and mutually con-
trolled limitation of armaments, covering both 
conventional and nuclear weapons, as a first 
step towards general disarmament, which is the 
only way of lightening the heavy financial, 
economic and social burden which armaments 
impose on our peoples; 
Considering that pending the conclusion of 
such an agreement, the Western countries must, 
through the maintenance of their retaliation 
forces, be able to prevent generalized agression 
as well as any limited aggression; 
1. See Document 38 (1957). 
2. Adopted in Committee, by 13 votes to 1, with no 
abstentions. 
3. Members of the Committee: Marchese Lucifero 
d'Aprigliano (Chairman); MM. Erler, Fens (Vice-Chair-
men) ; MM. Biesheuvel, Boggiano Pico (Substitute : 
Badini Gon/alonieri), Brooman-White (Substitute: V iBoount 
Stonehavent, Broughton, Corniglion-Molinier, Galletto, 
Gerns (Substitute: HIJ{ler), Goedhart, Janssens, Jannuzzi, 
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Considering that only a joint effort by all 
European countries, also within N.A.T.O., can 
enable them to build up the forces necessary 
to that double purpose; 
Considering that the decision to use strategic 
nuclear weapons imposes on the country possess-
ing these weapons a most grave responsibility 
to bear alone, 
RECOMMENDS TO THE COUNCIL 
That Western European Union establish 
directives concerning the utilization of strategic 
nuclear weapons. The application of these direc-
tives shall in the event of emergency be the 
responsibility of the Member States in possess-
ion of these weapons. 
Le Bail, Lefevre (Substitute: de la V alU.e PouaBin ), Legendre, 
Leverkuehn (Substitute: von Merkatz), Margue, Paul 
(Substitute : Kopj), Ramsden (Substitute : Dame Florence 
Horsbrugh), Lord Rea (Substitute: Marquess of Lansdowne), 
MM. Rei/, Teitgen, Temple, Treves (Substitute: Matteotti), 
Van Remoortel, Younger. 
N. B. - The names of the Representatives who voted are 
printed in italics. 
-: ,' : .- -~ ' 'I ',' 
') r' 
Document 64 21 septemhre 1957 
Etat de la securite europeenne 1 
RAPPORT 2 
presente au nom de la commission des Questions de Defense et des Armements 8 
par M. Fens, rapporteur 
TABLE DES MATIERES 
PROJET DE RECOMMANDATION. 
ExPOSE DES MOTIFS. 
I. Introduction. 
II. Role preventif des armes nucleaires tactiques. 
Ill. Role preventif rles armes nucleaires strategiques. 
Projet de recommandation 
L' Assemblee, 
Reaffirmant son desir de voir conclure, dans 
le plus proche avenir, un accord international 
sur la limitation loyale et mutuellement contro-
Iee des armements, tant conventionnels que nu-
cleaires, au titre de premier' pas vers un desar-
mement general, accord qui est le seul moyen 
d'arrivel' a un allegement des lourdes charges 
financieres, economiques et sociales, que l'arme-
ment impose aux peuples ; 
Considerant qu'en attendant la conclusion de 
cet accord, les pays occidentaux doivent etre en 
etat de prevenir, par !'existence de leurs forces 
de represailles, une agression generalisee, aussi 
bien qu'une agression limitee ; 
l. Cf. Document 38 (1957). 
2. Adopte en Commission, par 13 voix contre 1, sans 
abstentions. 
3. Membres de la Commission: Marchese Lucifero 
d'Aprigliano (president); MM. Erler, Fens (vice-presi-
dents); MM. Biesheuve1, Boggiano Pico (supp1eant: Badini 
Confalonieri), Brooman-White (supp1eant: Viscount 
Stonehaven), Broughton, Corniglion-Molinier, Galletto, Gems 
(suppleant :Hotter). GOf•dhart., .T an~~"n~ . . Jmmuzzi, Le Bail, 
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Considerant que seul un effort commun de 
tous les pays europeens, au sein de l'O.T.A.N. 
egalement, leur permet de mettre sur pied les 
forces necessaires a ce double but ; 
Considerant que la decision d'employer les 
armes nucleaires strategiques impose a tout 
pays possesseur une responsabilite extremement 
grave a supporter seul, 
RECOMMANDE AU CoNSEIL 
Que l'Union de l'Europe Oecidentale fixe les 
directives relatives a l'emploi des armes nucle-
aires strategiques. L'application de ces direc-
tives est confiee en cas d'urgence aux pays mem-
bres qui disposent de ces armes. 
Lefevre (suppleant: de la ValUe Poussin), Legendre, 
Leverkuehn (suppleant: von Merkatz), Margue, Paul 
(suppleant : Kopf), Ramsden (suppleant : Dame Florence 
Horsbrugh), Lord Rea (suppleant: Marquess of Lansdowne), 
MM. Rei/, Teitgen, Temple, Treves (suppleant: Matteotti), 
Van Remoortel, Younger. 
N. B. - Lea noma des Repr~ ayant pris part au 





(presented by M. Fens, Rapporteur) 
I. lNTRODUCTIO:'\ 
l. 'fhe Assembly resumed its study of the 
present state of European security at a time 
when the Member States of N.A.T.O. have, at 
the reqlleit of Western European Union, under-
taken a ''new overa:ll review of the Tesources of 
the Atlantic Alliance", in particular reconsider-
ing military requirements and defence objec-
tives, and the relationship between classical and 
nuclear armaments. The Assembly hopes that 
in the course of this review the Member States 
of Western European Union will make a com-
bined effort to ensure that the principles for-
mulated in the Assembly's previous report 
(Document 38), and in Recommendat.1on No. 8, 
are approved by N.A.T.O. 
2. Since the adoption of this Recommendation, 
the Assembly's Defence Committee has conti-
nued its work of assuring itself of the efficacy 
of our defensive system. The Assembly is 
conscious that its previous report, in drawing 
attention to the weaknesses of the European 
defen!live system, disturbed public opinion. It 
believes however that this reawakening was 
necessary : public opinion was too sure of the 
military supremacy of the West over the 
U.S.S.R., whi~h is tlo longer a fact. To-day peace 
is the regult only of a precarious aquilibrillln 
betwetm the opposing forces of total de!Jtruction. 
As long as this balance is maintained, no-one 
will dare launch a war. If through negligence 
or weakness the balance were to tip against the 
West, the enemy would take advantage at once. 
3. Nowadays all military effort must princi-
pally seek to make the outbreak of war impoS-
sible, by depriving the aggressor of any chance 
of success. This report outlines the practical 
conclusions to be drawn from this general 
principl£>. 
.t-. Tl).e Assembly knows how extremely pre-
carious is such a peace. The only formula likely 
to give it a solid basis is an international 
agreement for progressive and controlled dis-
armament, applying to both conventional and 
nuclear weapons. The conclusion of such an 
agreement is the main purpose of Western 
policy. 
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5. In the course of its preparatory work, the 
Defefice Committee held a joint meeting with 
the Council of Western European Union in 
order to obtain information. Much to its regret, 
it became clear that the representatives of the 
Ministers for Foreign Mfairs in the Council 
meeting at the ambassadorial level were abso-
lutely unable to answer certain questions re-
lating to general strategy. The Committee was 
all the more pleased by the cordial welcome 
extended to them by General Norstad, the 
Supreme Commander, who was willing to answer 
all their questions. In another report of the 
Committee, M. de la Vallee Poussin examines 
the question of how Member States ensure that 
the responsabilities of Western European Union 
in the field of defence are properly fulfilled. 
II. PREVENTIVE ROLE 
OF TACTICAL NUCLEAR WEAPONS 
6. The concept of Western defence cannot be 
isolated from the fundamental fact that a mo-
dern war in which nuclear weapons would be 
used strategically, would mean an unimaginable 
disaster for mankind. That is the reason why 
our sense of responsibility leads us to reject 
a concept which would force the West to resort 
to the strategic use of the ultimate weapon 
in all circumstance.s and in reply to any kind 
of aggression. The extermination of mankind is 
not the aim of Western defence. It follows that 
the West must at all times have at its disposal 
sufficient and efficient means of retaliating 
against - and therefore of preventing - a 
limited aggression which does not require as 
an immediate necessity the strategic use of 
nuclear weapons. Such retaliation against 
limited aggression does not of course imply 
that the attacked country alone would undertake 
it, but the automatic character of collective and 
immediate assistance, provided for under Article 
V of the amended Brussels Treaty, would apply 
just as much as in the case of a total aggression. 
The likelihood of a limited aggression is perhaps 
even nearer to the truth to-day than that of 
a total aggression : this is due to the fact that 
the widely dispersed range of W E'!stern air bases 
rule out the possibility of total destruction by 
surprise of the Western means of retaliation: 
If one retaliated against limited aggression 
with limited means, the responsibility of re-
sorting in such a ronflict to the use of the 
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'(pt'esente par M. Fens, rapporteur) 
I. INTRODUCTION 
1. L'Assemblee reprend l'examen de l'~tat de 
la seeurite europeenne au moment oil les pays 
membres de l'O.T . .A.N. ont entrepris, a la de-
mande de l'Union de l'Europe Occidentale, un 
c nolivel examen general des ressources de !'Al-
liance atlantique » visant notamment a rMvaluer 
les besoins tnilitaires et les objectifs de defense, 
ainsi que lee rapports entre les armes de type 
cla&sique et les armes nucMaires. L'Assemblee 
espere qu'au cours de cet ·examen, les pays mem-
bres de l'Union de !'Europe Occidentale s'effor-
ceront en cotnmun de faire approuver par 
l'O.T.A.N. les principes qu'elle a formules a ce 
sujet dans son precedent rapport (Dooument 38) 
et dans la Recommandation no 8. 
2. Depuis !'adoption de cette recommandation, 
la commission de Defense de l' Assemblee a 
poursuivi ses travaux en vue de s'assurer que le 
systeme de defense de l 'Europe est efficace. 
L'Assemblee est consciente que son precedent 
rapport, en attirant !'attention sur la faiblesse 
du systeme defensif europeen, a inquiete !'opi-
nion publique. Il lui semble cependant que ce 
choc etait necessaire : !'opinion publique etait 
trop sure de la superiorite militaire occidentale 
par rapport a l'U.R.S.S., superiorite qui n'existe 
plus aujourd'hui. La paix depend uniquement au-
jourd 'hui d 'un equilibre precaire entre les forces 
de destruction totale qui s'affrontent. Tant que 
cet equilibre subsiste, personne n'osera declencher 
une guerre. S'il venait a etre rompu, par n~gli­
gence ou par faiblesse, au desavantage de l'Oc-
<lident, l'adversaire en profiterait aussitot. 
3. De nos jours, !'effort militaire doit princi-
palement viser a rendre la guerre impossible en 
Otant a l'agressenr toute chance de reussite. 
1/Assemblee exprime dans ce rapport les con-
clusions pratiques a tirer de re principe general. 
-1. L'Assemblee n'ignore pas la precarite ex-
treme de la paix ainsi obtenue. La seule formule 
qui puisse lui donner une base solide est celle 
d'un accord international sur le desarmement, 
conventionnel et nucleaire, progressif et contro-
le, accord qu'elle appelle de tons ses vreux. Per-
severer 'en VUe d'aboutir a un tel accord, voici 
la tache principale oe la politique occidentale. 
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5. Au coUI'S de ses travaux, la commission de 
Defense a tenu une reunion commune avec le 
Conseil de l'Umon de !'Europe Occidentale dans 
le but d'obtenir des informations. A son grand 
regret, H est apparu que les representants des 
ministres des Affaires etrangeres au Conseil se 
trouvent dans l'incapacite absolue de repondre 
a certaines questions relatives a la strategie ge-
h~rale. La, Commission a ete d'autant plus hen-
reuse d'avoir trouve un accueil chaleureux au-
pres du Commandant supi'etne, le gberal 
Norstnd, qui a bien voulu repondre a toutes les 
questions. La question de savoir comment les 
pays membres s'Mquitteront des responsabilites 
de l'Union de l'Europe Occidentale en matiere 
de defehse est examinee dans un autre rapport 
de la Commission, presente par M. de la ValMe 
Pous8in. 
n. RoLE PREVENTIF 
DES ARMES NUCLEAIRES TACTIQUES 
6. La conception de defense occidentale ne pent 
etre separee de la consideration fondamentale 
qu'une guerre moderne, dans laquelle les armes 
nucleaires seraient employees strategiquement, 
signifierait un desastre inimaginable pour le 
genre humain. C'est pourquoi, notre sens des 
responsabilites nons amene a refuser une con-
ception qui acculerait l'Occident a l'emploi stra-
tegique de l'arme ultime en toutes circonstances 
et en reponse a toute agresli.on. Le but de la de-
fense occidentale n'est pas !'extermination du 
genre humain. Il s'ensuit que l'Occident doit a 
tout moment -disposer de moyens suffisants et 
pratiques pour arreter - et ainsi pour preve-
nir - une agression limitee qui n'exige pas 
comme necessite immediate l'emploi strategique 
des armes nucleaires. Une telle riposte a tme 
agression limitee ne signifie evidemment pas 
que seulle pays victime l'entreprenne, mais l'au-
tomaticite de !'assistance collective et immediate, 
prevue a l'article V du traite de Bruxelles modi-
fie, y jouerait autant que dans le cas d'une 
agression totale. La possibilite d'une ·agression 
limitee est aujourd'hui peut-etre meme plus 
vraisemblable que celle d'une agression totale : 
en effet, la dispersion des bases aeriennes occi-
dentales rend impossible la destruction tot3;le 
par surprise des moyens oe represailles de l'Oc-
eident. 
En repondant a une agression limitee par des 
moyens limites, ·la responsabilite d'introduire 
dans un tel conflit l'a.rme strategique nucleaire 
,,·; 
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strategic nuclear weapon would rest with the 
enemy : upon the failure of itq attempt, the 
enemy would be faced with the choice either of 
abandoning it or of taking the decision to 
transform a limited conflict into a total war. 
There would therefore be a reversal of risk and 
responsibility. 
West ern strategy provides therefore that the 
forces of the shield in Europe must be suffi-
ciently strong to dissuade the enemy from laun-
ching a limited aggression. In this respect, 
there is no doubt that the U.S.S.R. could always 
call on a greater number of men (although this 
disparity is not due to a difference in popu-
lation : there are 210 million inhabitants in the 
U.S.S.R., as against 240 million in Western 
Europe). To make up for this disparity in the 
number of divisions, the forces of the shield 
must be equipped with tactical nuclear weapons. 
However necessary such an equipment may be, 
it implies that tactical nuclear weapons can be 
used without strategic weapons having to come 
into action automatically. 
7. In December 1954, the '~ATO Council de-
cided to treat tactical nuclear weapons as con-
ventional weapons. Although it may seem dif-
ficult to draw a distinction between tactical 
and strategic nuclear weapons, it seems right to 
say that a distinction exists between their 
tactical use on the actual battlefield and their 
strategic use in the Hinterland. If the pos-
session of such weapons is to prevent limited 
aggression, they should be adapted for exclus-
iYely tactical use. 
8. If tactical nuclear weapons are to have a 
deterrent effect of their own, the importance 
of land forces increases. The Assembly opposes 
the concept of very small armed forces which 
would serve only to launch the strategic nuclear 
blow. At least 30 divisions equipped with 
tactical nuclear weapons are needed for the de-
fence of Western Europe against local aggres-
sion. How vital this is cannot be overstated; and 
was set out in RPcommendation No. 8, in spite 
of the increasing unpopularity of the system. 
9. Great Britain was the first country to 
concentrate its defence effort on weapons of 
mass destruction, and simultaneously to reduce 
its forces to correspond to its resources. The 
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fear of a chain reaction being provoked by the 
British example was the main preoccupation of 
the Assembly during its Session in May. Such 
fears are even more justified to-day, after the 
reduction of the period of military service in 
Belgium. Belgian Representatives to the Assem-
bly, most of whom had voted in favour of the 
Recommendation, nevertheless accepted this de-
cision without protest. The Belgian Government 
claim that that decision does not affect in any 
way their undertaking to put one infantry 
division, one armoured division and supporting 
units at the disposal of N.A.T.O. in 1957. The 
Belgian Government intend to fill the gap 
created by the reduction of the period of mili-
tary service by earmarking for collective defence 
part of their internal defence forces. However, 
if it weakens its internal defence one may ask 
oneself whether the Belgian Government may 
not be simultaneously weakening the security 
of Europe as a whole. 
10. The Assembly regrets that decisions have 
been taken concerning the organization of de-
fence without waiting for the partners of the 
Atlantic Alliance to complete the present exa-
mination of future common defence policy. It 
considers that no Government should modify its 
national defence system before the conclusions 
of this review have been made known. Moreover, 
although Member States of N.A.T.O. are not 
compelled by any statutory clause to follow the 
advice of the Council, Members are morall? 
obliged to respect it as otherwise consultation 
would become meaningless. The Assembly wishes 
to know whether Member Governments share 
this point of view. 
11. The Assembly does not know what measures 
have been taken to equip member countries on 
an equal footing with tactical nuclear weapons 
and guided missiles for tactical ,operational 
purposes, as required by the Assembly in Re-
eommendation No. 8. It is obvious that the 
United States, and also to a certain extent Great 
Britain, will have to supply this equipment at 
least for a few years. The Assembly refers to 
one of its major concerns, expressed in its pre-
vious report (Document 38, paragraph 29): when 
requesting American deliveries, Member States 
of Western European Union should act collect-
ively and not individually, in view of the fact that 
bilateral agreements might seriously undermine 
the framework of multilateral cooperation, at 
the Atlantic as well as the European level. 
J - 'I •\' 
reposerait sur l'adversaire: en constatant l'echec 
de sa tentative, l'adversaire se trouverait devant 
le choix d'abandonner ou bien de prendre la de-
cision de transformer le conflit limite en 
guerre totale. Il y a done un renversement du 
risque et de la responsabilite. 
La strategie occidentale prevoit, par conse-
quent, que les forces du bouclier en Europe doi-
vent etre suffisamment fortes pour dissuader 
l'adversaire de declencher une agression limitee. 
Or, il est certain que l'U.R.S.S. pourra toujours 
disposer d'un nombre beaucoup plus eleve de 
soldats (bien que cette disparite ne provienne 
pas d'une difference dans le chiffre de popula-
tion : 210 millions d'habitants en U.R.S.S. contre 
240 miHions en Europe occidentale). Pour equi-
librer la disparite des divisions, les forces du 
bouclier doivent etre equipees d'armes nucle-
aires tactiques. Si necessaire que soit cet equipe-
ment, il suppose que les armes nucleaires tac-
tiques peuvent etre utilisees, sans que les armes 
strategiques entrent automatiquement en action. 
7. Le Conseil de l'O.T.A.N. a decide, en de-
cembre 1954, de considerer les armes nucleaires 
tactiques comme des armes conventionnelles. 
Bien qu'il puisse paraitre difficile de distinguer 
entre les armes nucleaires tactiques et strategi-
ques, on pent affirmer qu'une distinction existe 
entre leur emploi tactique sur le champ d'ope-
rations meme, et l'emploi strategique dans le 
Hinterland. Pour que la possession de ces 
armes previenne une agression limitee, il fau-
drait adapter leur possibilite d'emploi a des fins 
strictement tactiques. 
8. Si l'on attribue aux armes nucleaires tac-
tiques un role preventif independant, !'impor-
tance des forces armees augmente. La concep-
tion que defend l'Assemblee est l'oppose de 
celle en vertu de laquelle des forces armees tres 
reduites ne devraient servir qu'a declencher la 
riposte strategique nucleaire. La defense de 
1 'Europe occidentale contre des agressions loca-
lisees necessite au moins 30 divisions equipees 
<1'armes nucleaires tactiques. L'on ne saurait 
trop insister sur cette necessite vitale, deja 
mise en lumiere dans la Recommandation n" 8, 
mais qui devient de jour en jour plus impopn-
laire. 
9. La Grande-Bretagne a ete la premiere a con-
centrer son effort de defense sur les armes de 
destruction massive et a reduire par la meme 




bilites. La crainte que cet exemple ne provo-
quat une reaction en chaine a ete la principale 
preoccupation de l'Assemblee au cours de la ses-
sion de mai. Cette crainte est encore plus justi-
fiee aujourd'hui, apres que la Belgique a de-
cide de reduire la duree du service militaire. 
Les Representants beiges a l'Assemblee, dont la 
plupart avaient vote en faveur de la recomman-
dation, ont neanmoins accepte cette decision 
sans protester. Certes le gouvernement beige 
affirme que cette decision n'affecte en rien !'en-
gagement de mettre a la disposition de 
l'O.T.A.N., en 1957, une division d'infanterie, 
une division blindee et des unites de soutien. Il 
entend combler la lacune creee par la reduc-
tion de la duree du service en affectant a la 
defense collective une partie des forces de de-
fense territoriale. Cependant, s'il affaiblissait sa 
defense territoriale, on pourrait se demander ~li 
le gouvernement beige ne porterait pas egale-
ment atteinte a la securite europeenne dans son 
ensemble. 
10. L'Assemblee regrette que des decisions 
concernant I' organisation de la defense aient ete 
prises sans attendre que les partenaires de 
!'Alliance atlantique aient termine l'examen en 
cours de la future politique de defense com-
mune. Elle estime qu'aucun gouvernement ne 
devrait modifier son systeme de defense natio-
nale avant que les conclusions de l'examen ne 
soient connues. De plus, bien qu'aucune clause 
juridique n'oblige les pays membres de 
l'O.T.A.N. a suivre les avis du Conseil, ces 
pays sont moralement tenus de les respecter, 
sans quoi la consultation n'aurait plus aucun 
sens. L'Assemblee desirerait savoir si les gouver-
nements des pays membres partagent ce poim 
de vue. 
11. L'Assemblee ignore quelles dispositions 
ont ete prises pour equiper les forces des pays 
membres sur un pied d'egalite en armes nucle-
aires tactiques et en engins teleguides de nature 
a interesser la conduite des operations tactiques, 
ainsi qu'elle l'avait demande dans la Recom-
mandation n• 8. Il est evident que cet equipe-
ment doit etre fourni, du moins pendant les 
premieres annees, par les Etats-Unis et egale-
ment en partie par la Grande-Bretagne. L'As-
semblee rappelle une preoccupation majeure 
qu'elle avait exprimee dans son precedent rap-
port (Document 38, paragraphe 29) : pour be-
neficier des livraisons americaines, les pays 
membres de l'Union de l'Europe Occidentale 
devraient agir collectivement et non pas indivi-





12. The Assembly welcomes the fact that, 
according to the statement made on 17th July, 
1957, by the Secretary of State, Mr. Dulles, the 
United States are now considering equipping 
N.A.T.O. as a whole with tactical nuclear 
weapons, and not Member States separately. The 
Assembly requests the Council to inform it of 
the opinion of Member Governments of Western 
Huropean Union regarding this American pro-
posal. 
III. PREVENTIVE ROLE 
OF STRATEGIC NUCLEAR WEAPONS 
13. In the shape of its strategic nuclear 
weapons, the West has an instrument which can 
deter any aggressor, since the would-be aggres-
sor must know that instantaneous deadly reta· 
liation would follow any generalized attack. This 
situation is not affected by the development of 
the Inter-continental Ballistic Missile announced 
by the U.S.S.R. As a matter of fact, though once 
that weapon has been put into service, the 
U.S.S.R. would be able to threaten any part of 
American territory {besides European territory), 
the Western Powers are in a position, through 
their network of bases around the U.S.S.R., to 
threaten all parts of Soviet territory with Ame. 
rican B-52's and B-58's or British V-type jet 
bombers (as well as with Intermediate Range 
Ballistic Missiles once these have been brought 
into service). The status quo of reciprocal 
terror i<; thus maintainerl. 
14. Nevertheless, there are other conclusions, 
of a politicftl character, to be drawn from the 
Soviet development of an Inter-continental 
Ballistic Missile, the importance of which should 
not be underestimated : 
- it suggests that the U.S.S.H. may now be 
in a position to outdistance the West in tech-
nological development. It is worth recalling in 
this respect the many warnings given by experts 
that Soviet productivity will have drawn level 
with that of the West and even overtaken the 
United States in several vital sectors of industry 
by 1970. 
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~ the fact that the U.S.S.R.l ha8 mutem 
the ultitn.ate wenpot~, before the W Mt will aoll• 
siderably reinforce its prestige am<ttlg the elt· 
colonial peoples, and correspondingly wealttm 
the will to pul'flue a pro· W estel'D. poliey among 
the allies of the West in other continents . 
The Assembly had warned the Council of 
this possible outcome 1 • 
15. The Atomic Club at present Mmprises two 
NATO member countries, the United States md 
Great Britaih. One cant1ot justify the itnpl'eSiive 
British effort 2 by the fear that the Soviet mook 
of bombs mu.y be superior to that of the West : 
the United States alone posse!!S a number of 
bombs sufficient to eradicate human life, and 
the Soviet Union. has now alSo res.ched this 
"saturation point". It would therefore be useless 
to exceed this ceiling, e:ltcept for political 
reasons. This reservation applies to the case of 
Britain : it is in the interest of Europe that 
the most powerful deterrent should also be in 
European hands. The U.S.S.R. will no longer 
be able to nurture the illusion of resorting to 
nuclear blackmail in Europe, while attempting 
to prevent American intervention by making 
peace overtures to the United States. lt is, 
moreover, important that the peoples of Europe 
should be certain that in the presence of a 
Soviet threat, the reply given will not depend 
on the President of the United States alone, 
but will be decided on a basis of equality. Th(' 
1. Twenty months ago, the Assembly drew the attention 
of the Council to the danger that the U. S. S. R. fnight 
outstrip the Weat in the devalopmeht of Inter-continental 
Ballistic Missiles, by the following question : 
(general question included in the questionnaire 
addtel!Sed to the Council in December, 1955, by 
the Committee on Defence Qui!Stions and Artna· 
menta) 
(a) What value doefl the Council attach to the in· 
formation on the thermo-nuclear explGSicm of 
22nd ;November, 1955, according to which the 
U. S. S. R. would appear to haVe developped 
a.n inter-continental ballistic rocket with an H 
warhead? 
(b) HM the Council already examined the results 
of this event, with a view to taking appropriate 
measures? 
The reply of the Council was as follows : "The Council 
are not in a position to reply to this question". 
2. Members of the Assembly's Defeb.ce Co:tn:tnittee were 
impressed by the B<iale tJf this effort when they visited 
a British base for 'V-type bombers in July. 
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bilateraux risqua.nt de saper dangereusement 
!'edifice de la cooperation multilaterale, ta.nt 
atlantique qu'europeenne. 
12. L'Assembl6e enregistre avec satisfaction 
que, d'apr~ la declaration faite le 17 juillet 
1957, par le secretaire d'Etat M. Dulles, les 
Etats-Unis envisagent maintenant de mettre 
des armes nucleaires tactiques a la disposition 
non pas de chaque pays membre de l'O.T.A.N., 
mais de l'O.T.A.N. dans son ensemble. L'As-
semblee demande •au ConseH de lui faire connai-
tre le point de vue des gouvernements des pays 
membres de l 'Union de !'Europe Occidentale a 
l'ega.rd de la proposition americaine. 
nr. RoLE pa-:EVENTn' 
DES ARMES NUCLEAIRES STRATEGIQUES 
13. A vec ses armes nucleaires strategiques, 
l'Occident dispose de !'instrument susceptible de 
deeourager tout agresseur, car celui-ci doit sa-
voir que les represailles instantanees qui sui-
vront toute attaque generalisee lui porteraient 
un coup mortel. Cette situation n'est pas affee-
tee par la mise au point d'une fusee balistique 
intercontinentale que l'U.R.S.S. a annoncee. En 
effet, si avec cette arme, une fois mise en ser-
vice, l'U.R.S.S. etait a meme de menacer (en 
plus du territoire europeen) chaque region du 
territoire americain, les Occidentaux continuent 
de toute fa~on de pouvoir menacer, grace a 
leurs chaines de bases dispersees autour de 
l'U.R.S.S., chaque region du territoire sovieti-
que avec les B52, les B58 americains et les 
bombardiers britanniques a reaction du type 
V, ainsi qu'avec des fusees a moyenne portee, 
une fois que celles-ci seraient introduites dans 
l'a.rsenal militaire. Le statu quo de la ter-
reur reciproque reste done entier. 
14. Neanmoins, il y a d'autres conclusions de 
caractere plutOt politique a tirer de la nouvelle 
invention sovietique dont la portee ne doit pas 
etre sous-estimee : 
- il semble en ressortir que l'U.R.S.S. peut 
aujourd'hui depasser l'Occident dans le de-
veloppement scientifique. Il faut se rappeler a 
cet egard les multiples avertissements d'experts 
selon lesquels la productivite sovietique aura 
atteint, en 1970, celle de l'Occident, et aura 
meme depasse les Etats-Unis dans plusieurs sec-
teurs vitaux de l'industrie. 
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- la possession de l'arme ulmne par l'U.R.S.S. 
a.vant 1 'Occident renforcera considerablement 
son prestige aupres des peuples ex-coloniaux et 
affaiblira la determination de certains allies de 
l'Occident sur d'autres continents a poursuivrc 
une politique pro-occidentale. 
L' Assemblee avait d'ailleurs depuis longtemps 
fait tout son possible pour avertir le Conseil de 
cette evolution eventuelle 1 • 
15. Le club atomique compte actuellement 
deux pays membres de l'O.T.A.N. : les Etats-
Unis et la Grande-Bretagne. L'impressionnant 
effort britannique .11 ne se justifie pas par la 
crainte que l'U.R.S.S. ait constitue un stock de 
bombes superieur a celui de l'Ouest : les Etats-
Unis possedent a eux seuls assez de bombes poul' 
detruire la vie humaine sur notre planete et les 
Soviets ont egalement atteint ce point de satu-
ration, ou du moins n'en sont pas loin. Depas-
ser ce chiffre-plafond ne servirait a rien, a 
moins que des raisons politiques ne l'exigent. 
Cette reserve s'applique au cas britannique : il 
est dans l'interet de l'Europe que le moyen de 
prevention le plus efficace se trouve egalement 
entre des mains europeennes. L'U.R.S.S. ne 
pourra plus nourrir !'illusion d'exercer un chan-
tage nucleaire limite a l'Europe, tout en 
essayant par une offre de paix de dissuader les 
Etats-Unis d'entrer en action. De plus, il est im-
portant pour les peuples europeens d'avoir !'as-
surance qu'en cas de menace sovietique, la re-
ponse a dormer ne dependrait pas uniquement 
I. L'Assemblee avait attire I'attention du Conseil, 
il y a vingt mois, sur le danger que l'U. R. S. S. marque· 
rait un progres par rapport a l'Occident dans le develop· 
pement des fusees balistiques intercontinentales, en lui 
posant la question suivante : 
(question generale incluse dans le questionnaire 
transmis par la commission des Questions de Defense 
et des Armaments au Conseil, au mois de decembre 
1955): 
(a) QueUe est la valeur attribuee par le Conseil 
aux informations sur l'explosion thermonucleaire 
qui a eu lieu le 22 novembre 1955, d'apres les· 
queUes l'U. R. S. S. aurait pu developper une 
fusee balistique interoontinentale a tete H? 
(b) Est-ce que le Conseil a deja etudie les conse-
quences de cet evenement en vue de prendre 
les mesures appropriees? 
La reponse du Con.'!eil etait ainsi com;me : « Le Conseil 
n'est pas en mesure de repondre a cette question ». 
2. Quelques membres de la commission de Defense de 
l'Assemblee ont eu I'occasion de se rendre compte de 
!'importance de cet effort en visitant, au mois de juillet 
demier, dans le comte de Norfolk, une base de bom-
bardiers a reaction du type V. 





Assembly therefore welcomes the fact that the 
voice of Europe will be heard if a decision 
regarding the use of strategic weapons has to 
be taken. But this must really be the case. 
16. The British Government considers that its 
nuclear potential is its most important contri-
bution to the defence of Europe. In the White 
Paper '(parag1raphs 10-11), Britain's interest in 
collective defence is expressed as foHows: 
"The growth in the power of weapons of 
mass destruction has emphasised the fact 
that no country can any longer protect 
itself in isolation. The defence of Britain 
is possible only as part of the collective 
defence of the free world . . . The trend is 
towards the creation of integrated allied 
forces. Therefore, provided each member 
nation plays its fair part in the joint effort, 
it is not necessarily desirable that each 
should seek to contribute national forces 
which are by themselves self-sufficient and 
balanced in all respects." 
17. As a consequence of this principle, Britain 




bombs represents her chief contribution to the 
protection of her continental partners. The 
Assembly underlines that the maintenance of 
the commitment, undertaken by the British 
Parliament in the Paris Agreements, to station 
certain land and air forces on the mainland of 
Europe, is one of the fundamental elements of 
common defence. 
18. The interdependence reflected in the divis-
ion of 'labour should be matched by power of 
decision jointly taken. The use of armed forces 
is already subordinated to joint decision within 
N.A.T.O.; the President of the United States 
alone can decide on the use of American stra-
tegic nuclear weapons and there are constitu-
tional obstacles to sharing this decision; it is at 
present only the United Kingdom Government 
which can decide on the use of British nuclear 
bombs. Yet Western European Union is a more 
coherent organization than N.A.T.O., with more 
precise obligations. The Assembly therefore 
considers that the Council should decide in 
advance on the circumstances in which Member 
States agree to the use of nuclear retaliation. 
The decision on use would then be taken on 
the basis of this agreement, by the countries 
possessing the nuclear strategic weapons. 
'' 
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du point de vue du President des Etats-Unis, 
mais serait decidee sur un pied d'egalite. L'As-
semblee exprime, par consequent, sa satisfaction 
de voir des considerations europeennes inter-
venir dans la decision sur l'emploi des armes 
nucleaires strategiques. Encore faut-il que ce 
soit vraiment le cas. 
16. Le gouvernement britannique considere son 
potentiel nucleaire comme sa contribution la 
plus importante a la de£ense europeenne. Le 
Livre Blanc exprime ainsi (paragraphes 10-11) 
l'interet britannique en une de£ense collective : 
« La puissance croissante des armes de des-
truction massive met en valeur le fait qu'au-
cun pays n'est plus capable de se proteger 
isolement. La dMense de la Grande-Bre-
tagne ne peut se concevoir que dans le 
cadre de la de£ense collective du monde 
libre ... La tendance actuelle est favorable 
a la creation de forces integrees. Par conse-
quent, pourvu que chaque pays membre 
contribue loyalement a !'effort conjoint, il 
n'est pas necessairement souhaitable qu'il 
s'oblige a fournir des effectifs nationaux 
integres. » 
17. En vertu de ce principe, c'est la posses-
sion d'un stock de bombes nucleaires qui repre-
' -
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sente, aux yeux de la Grande-Bretagne, sa par-
ticipation principale a la protection de ses par-
tenaires continentaux. L'Assemblee retient que 
le respect de !'engagement pris par le parlement 
britannique, en vertu des accords de Paris, de 
maintenir sur le continent europeen une force 
terrestre et une force aerienne, reste un des 
elements fondamentaux de la defense commune. 
18. L'interdependance qui se manifeste dans la 
repartition des taches doit avoir pour corollaire 
un pouvoir de decision etabli en commun : l'em-
ploi des forces armees depend deja d'une deci-
sion conjointe au sein de l'O.T.A.N.; la decision 
d'utiliser les bombes nucleaires americaines est 
reservee au President des Etats-Unis a qui des 
difficultes constitutionnelles interdisent tout 
partage ; la decision d'utiliser les bombes 
nucleaires britanniques revient actuellement au 
gouvernement du Royaume-Uni. Or, l'Union de 
l'Europe Occidentale est une organisation plus 
coherente avec des obligations plus precises que 
l'O.T.A.N. L'Assemblee considere en consequence 
que le Conseil devrait se prononcer des mainte-
nant sur les circonstances dans lesquelles les 
pays membres admettent l'usage de represailles 
nucleaires. La decision quant a cet usage serait 
prise, sur la base de l'accord precite, par les 
pays possesseurs d'armes nucleaires strategiques. 
,,, 
Document 65 
'•" h ,,.,. ',~-: 1 .1.., i 
,· ' 
: 1;1 r::.. ; ~,-, ·~, ,, 
1 
I ·'' ( 
26th September, 195'1 
COMMUNICATION FROM THE COUNCIL 
in reply to the Recommendations adopted by the Assembly during the First Part of 
the Third Ordinary Session 
Reply to Recommendation No. 8 
.As requested by the Assembly, the Council 
have trammitJtetd thiis Rlecom mendattioo to the 
Uowrnmeruts of Member States. 
Reply to Recommendation No. 9 
The Govermments represented in rthe Council 
have indicated that they are willing to trans-
mit to the Assembly through the Sooretwriat-
General 8illld the Office od' the Olerk, the texi 
of statements on defence ma:ttbers c·ormnnmieated 
by them to their parl'iaments. 
The kssembay wilQ approoiaJte t.lm.t the li·lllliro-
duction of this procedure will raise a number 
of toohnicad iprdblems, particlrlarlly as regards 
translation, and that only experience will show 
how they can best be overcome. 
The OouncH wi,J'l, thel'efore, introduce the 
wppll'opriate !procedure on rrun experrimernltal basis. 
Any sugtge:Stions for improvements from the 
Assembly wil~ be wel'come. 
As rega:rtds the communiootion of iruformation 
SUIPPlied hy 'Governments to Parllita:mentary 
Committees, lit should be nOited that the availa-
biillity of mfomnaJtion and the form in which it 
is given vary from country to country. As 
several! mombe:rs of ,the Comrnitltee oo Defence 
Questions and .Aa:maments observed during the 
Joint Meeting on 2nd Jully, 1957, it woUld coo.-
sequently be d:ifficurJ:t to secure the 'infurmation 
requested. , 
Reply to Recommendation No. 10 
The Council have noted with sa!ti'sf.aetioo tJhe 
illllterest taken by the Assembly in the activities 
of the Standing Armaments Committee in gene-
ral and m the prob'1em of research rund produc-
tion of new weapons in pami~m1ar. 
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As the Assembly has imdiooted ~cllearly in the 
plam iit has put forward for the produ~tion of 
guided weapons, the "information" and "defi-
nition" stages must first be overcome before 
Govel'!ll!lllenJts can estall)lish their position on 
such a programme. 
The Conncil Cld"e rhaprpy to state that two 
mem:ber countries - ·the Uni'ted Kingdom. and 
Frrunoo - whic:h, t'hamk.s the studies and experi-
mentaJ work they have cooidumed over the past 
ten yeam, can, from ·the oultset, make important 
contributions to the task of "information" and 
"definition" have proposed to go ·ahead, with 
other .interested counltries, with ·a study of 
probllems, a,lil. of which would be covered by the 
priOil'it:r programme re0ommended by the As-
samblry. 
The French Government has proposed : 
a) that a jomt defmition he maie of a 
dose-ded'ooce grormd-to-ground weapon 
to supplement field arttillery; this study 
would e:x.tend, by entering into a wider 
fieQd, the work akeady achieved by the 
Committee in regard to the very close-
range ground~to-gruund SS. 10 weapon; 
b) that a sltudry be made of the concept of 
air defoooo by aircraft, inrc~urding the 
guided weapons with which these air-
craft would ibe equilpped. 
The British Government h&S suggested the 
ex1Jension of this 'la!St rproposad lto the study of 
the philostophy of air deferm~e, including piloted 
aircraft used in conjliDC!tlion with guided 
weapons. 
The Governments have given their agreement 
in principle to the ~onstitu!tioo of WO'l'king 
groups for the study of the 'Suibj~ts proposed. 
One or other of ,tJhese is also under discussion 
on a billateral baSis in the Anglo-French, Anglo-
German and Franco-German groups set U'P by 
the respectirve GovernmeDJts within the frame-
work of thP S.A.e. Thil"d countries might be 
.~·";'\', \',', \ 
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COMMUNICATION DU CONSEIL 
en reponse aux recommandations adoptees par l'Assemblee au cours de la premiere 
partie de la troisieme session ordinaire 
Reponse d la Recommandation no 8 
Le Conseil a de:fere au vreu exprime par l'As-
semblee et a transmis cette rooommandation aux 
gouvernements des Etats membres. 
Reponse d la Recommandation no 9 
Les gouvernements representes au Conseil se 
sont declares disposes a transmettre a l'Assem-
blee, par l'intermediaire du Secretariat General 
et du Gre:f:fe, [es textes des exposes relati:fs aux 
questions de dMense communiques par eux a 
leurs parlements respecti:fs. 
L'AssembMe co.truprendra que '!'adoption d 'une 
teille p11oc'Eidure posera certain:s rprob~emes tech-
nilques, notamment celui de la tradu~C,tion, et que 
l'experience seulement pourra indiquer la meil-
leure solution a adopter. 
Aussi le Conseil entamera-t-11 cette procedure 
de communication sur une base experimentale. 
Toute suggestion de la par.t de F.Assembllee, en 
vue (i'ameliorer le systeme, sera ·la lbienvenue. 
En ce qui concerne 1~ communication des in-
formations :fournies par ~es gouvernements aux 
commissions des par!lements nationaux, il y a 
lieu de noter que les renseignements mis a leur 
disposition different d'un pays a 1 'autre, de 
meme que ~a :forme dans Qaquehle ils sont trans-
mis. Aussi sera-t-il diflficNe d'obtenir lles ren-
seignements necessaires, •comme Font constate 
plusieurs membres de la commission des Ques-
tions de Derense et des Arn1.ements au cours de 
la rermion commune du 2 juill'l·et 1957. 
Reponse d la Recommandation no 10 
Le Conseil a ete heureux de l'interet mani-
:feste par i'Assemblee en ce qui ooncerne les 
activites du Comite permanent des Armements 
en 1general, le rprdbleme de la recherche et de 




Ainsi que l'a clairement ind1que l'Assemblee 
dans le plan qu'elle a propose pour Qa :fabrica-
tion des engins te}eguides, lles stades de « l'in-
:formati<m » et de «la definition» .doi!vent etre 
depasses •avant que lles •gouvernements soient en 
mesure d'arreter leur position au sujet d'un tel 
programme. 
Le Conseil est heureux .d'annoncer que les 
deux pays membres de l'Union suscepti'bles 
d'aprporter, au depart, une contribution impor-
tante a ce travail d'in:formation et de ld.Ei:finition 
en rais'on des etudes et experimentations aux-
que11les ils ont procooe depuis une dizaine 
d'annees - a savoir le Royaume-Uni et la 
France - ont propose de prooOO.er avec [es 
pays interesses a nne etude des problemes dont 
l'ensemible couvrirait :le programme prioritaire 
recommande par J'Assembllee. 
Le gouvernement :fran~ais a propose: 
a) de derinir en oommun un engin sol-sol 
de de~ense Va!p'proo'hee destine a oomple-
ter !'action de l'artillerie de camrpagne. 
Cette etude :prolongerait, en aes etendant 
a U'Il domaine pQUJS vaste, les travaux 
deja eXOOUtes par Je 1Comite porur ['en-
gin sol-sol a tres courte portee ss 10; 
h) d~etudier ila conception de la de:fense 
aerienne ·par avion y oompris [es engins 
destines a armer ces avions. 
Le gouvernement britannique a su:ggere l'elar-
gissement de cette derniere p.rorposition a [ 1Eitude 
d'un systeme de derense a·eri'ell.D.e inohllaJlt !'uti-
lisation conjointe des ~vions pi!lotes et des armes 
Mleguidees. 
Les gouvernements ont donne leur accord de 
principe a la constitution de grou:pes de travail 
charges d'etudier Qes sujets propo~Ses. L'un ou 
ol.'autre de ces sujets est egalement examine sur 
une base billaooraJle par les grourpes franoo-
·aJllgl ais, :franoo-allemand et angllo-aHemand ins-
titues p8ll' les gouvernements interesses dans le 
cadre du C.P.A. Des pays tiers pourront etre 
, ,-., 1 ., 1 'fr• 
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drawn in1to tJhe work of these groups as and 
when justified by the results achieved. 
Only on the basis of the 00111clusions reached 
by these groups wiiH 'the Governments be able 
to take a pos]tion on the subsequent stages of 
co-operation in this field, taking particular 
account of the financial implications of such a 
programme. 
lit would, however, be va:in to hope that the 
time-table envisaged in the Assemblly's Recom-
mendation crun be implemented. 
The Council wish also to pomt out that, in 
all prolbabhl:ity, the joint action which might 
emerge as the most sui1bablle wiiD not extend to 
the wh011e weapon programme envisaged in the 
Assembly's RecommendaJtion. The st81te of ad-
vancement of a given weapon, together with 
the urgency, from a millitary aspect, of equipp-
ing units with it, might, :iJn fact, lead to its 
development m advance of another given 
weapon. 
Furthermore, the countries concerned in the 
actuall development of a project migh!t differ 
according to the weapon. 
Reply to Recommendation No. 11 
The Council! have studied this Recommenda-
tion with grerut interest. In the p•reamb1e, the 
Assembly has exposed clearly its views with 
regard to the future of European co-operation, 
while, in the following part, prootic·rul measures 
are suggested whi~h the Assembly considers 
should be taken within W.E.U. so that the Or-
ganisatrl.on can play ilts proper Tole in furthering 
this co-operation. 
The Council wish to m~e the fol1lowing com-
ments on these suggestions. 
I. Political field 
1. (i) In repiy to the Assembly's suggestion 
tha:t the CoUIIlcN shou'ld moot mol"e frequently, 
the CounciJI. recall that, m rupplication of the 
provisions of Article VIII of the revised Brus-
sels Treruty thwt ' 'the CoUIIlcil shalll be so orga-
nised a.-; to be able to exercise its functions 
contilnuously", the Ambassadors in London 
meet, as a genera~ rule, weekly. In addition, the 
Ministers agreed ·at the meeting held on 26th 
February 1957 that the Council! should meet 
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more frequently at Ministerial >levell. Whenever 
convenient, their sessions are held before meet-
ings of the North Atlantic Council. 
(ii) As already stated in the second 
Annuaa Report of the Cormcil (Chapter II, 5), 
representaJtives of the seven countries have from 
time to time met under the auspices of the 
Council to discus..-; questions of common interest 
before their study by the United Nations and 
its agencies. 
As such meetings have proved of consideraMe 
value, they are now being held regularly. 
2. and 3. The Council would prefer to com-
ment on these two suggestions together, as they 
concern two aspects of the problem of the com-
position of delegations aJt Council meetings. 
The Governments repTesented on the Counci[ 
do not exclude the possibiility of other Ministers 
accompanying the Foreign Ministers to moot-
ings of the Council if the occasion demands it. 
Nor do they exclude attendance of officia;ls 
from Ministries other than those for Foreign 
Affairs. On the contrary, iot is normaJ. practice 
for the offida:l representatives in the Council 
and their subsidiary bodies to cal!l on such as..iis-
tance whenever it is felt to be necessary. Each 
cwse must be judged on its merilts and each 
Government mUlSt remruin free to decide the 
composition of its dellegation to meetings of the 
Council and its subsidiary bodies. Naturally, the 
views of Governments a.re, whenever appro-
priate, concerted as to the most suitable com-
position of delegations for the dhscussion of runy 
particular subject. 
4. The Council feel, wi:th the Assembly, that 
the study of maj'Or pOliticaJl problems in a Eu-
ropean perspective is an increasingly important 
element in the formUilation of governmental 
policy. The interna:l orga:niS:aition of Ministries 
of Foveign Mfairs is the excl.usi<ve re"lponsibi-
lity of Member States. 
The Oormcil can assure the .Assemblly that it 
is the constant concern of every Government to 
see that the structure of its Ministry of Foreigll 
Mfa:1rs is adapted to meet all new responsibili-
ties p1aced on that department. 
II. Economic field 
1. The Council are assured thait the six Govern-
ments are taking all nee~ steps compatible 
with pavl<iamentary prooodure to ensure ratifi-
assooies aux travaux de ces grolllpes lorsque Jes 
resultats obtenus le permettront. 
Oe n'est que sur la !base des conclusions de 
ces groupes que les gouvernements seront a 
meme de prendre position sur les stades ulte-
rieurs d'une cooperation dans ce domaine, en 
tena:nt compte, en particulier, des incidences 
finane,ieres de ce programme. 
H est tou.tefois vain d'esperer que le ca:len-
drier prevu dans la reoomman.dlation de l'As-
semb1ee puisse etre Observe. 
Le Con:seill souhaite f&re remarquer, par ail-
leurs, que salon toute vraisemMance, !'action 
eommrme qui apparaitrait la plus opportune ne 
portem pas immediatement sur un programme 
couVI"ant l'ensemlblle des armes visees par la 
recommandation de l'Assemblee. L'etat d'avan-
cement de !'etude de telle ou telle arme parti-
culiere airuli que 1'u.rgence, sur le pllan militaire, 
d'en doter 1es unites, peuvent en ef.fet oonduire 
a placer sa realisation avant celle de 'telle ou 
teliJ.e ,autre. 
Par ailleu.rs, les groupements de pays interes-
ses a ·la reaJl:isation effective d'un projet !)ell-
vent etre dilfferents suivant les armes. 
Reponse d la Recommandation no 11 
Le ConseH a etudie avec grand interet cette 
tecommandation. Dans le preambu!le, l'Assem-
bllee a expose tres Cllairement son opinion sur 
i'avenir de la cooperatilon europeenne. Dans le 
reste du dooument, elle a indique 'les mesures 
d'ordre prati•que qu'el:le considere devoir etre 
prises au sein de l'U.E.O. de maniere a per-
mettre a !'organisation de jouer wtilement son 
role en ce qui concerne [e devel01ppement de 
cette cooperation. 
Le Conseil souhaite formuler les observations 
suiViantes au sujet de ces propositions. 
I. Domaine politique 
1. (i) L'Assemblee ayra;nt propose que le 
Conseil se reunisse plus frequemment, ill est 
repondu que, conformement aux dispositions de 
!'article VIII du traite dte Brux~[es modifie 
prevoyanJt que le Conseill « sera organise de 
maniere a poovoir exercer ses fonctions en per-
manence », les amlbassadeurs a Londres se reu-
nissent generalement une fois par semaine. Les 
Ministres ont en outre convenu le 26 fevrier 
1957, que le Conseil se reunirait plus frequem-
94 
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menrt a l'echelon ministerie!l. Chaque fois que 
cela est pratique, les reunions ont Ueu avant les 
sessions du Conseil} de l'Atlanrtique Nord. 
'(ii) Comme i[ a ete note dans [e second 
rapport annuel du Conseil, ch:apitre II (5), des 
representants des sept pays se sont reunis, a 
certains moments, sous les auspices du Conseil 
pour examiner les question d'interet commun, 
avant •qu'elles soient etudiees par !'Organisation 
des Nations Unies et ses institutions specialisees. 
Ces reunions ont ete e:rtremement utiles et en 
COIJ.Siequ~nce ~les sont devenues fa regJe. 
2. et 3. Le Consei[ pr&ererait fo:rmuler en 
meme temps ses observations sur ces deux pro-
positions car elles ont trait a deux aspects du 
probleme de la composition· des delegations aux 
reunions du ConseiL 
Les gouverneme:rut:s membres du Oonseil n'en-
tendent pas exclure la possibiHte pour d'autres 
ministres d'accompagner, 1e Ctas echelliilt, les 
ministres des Affaires etrangeres aux reunions 
du Conseil. Ils n'enterulent pas non plus exclure 
la presence de fonctionnaires d'autres mi'Ilis-
teres que c~ui des Affaires etrangeres. Au 
contraire il est de pratique courante pour [es 
represen1Jants officiels aupres du Conseil et de 
ses organismes subsidiaires de faire appel a 
leur concours chaque fois que cela est necessaire. 
Il s'agit toujours de cas d'espece et les gouver-
nements doivent rester libres de decider de la 
composition de leurs delegations aux reunions 
du Conseil et de ses organismes subsidiaires. Il 
est evi:derut que 1es gouvernements se ooncerteut, 
si besoin est, sur la composi'tion qui convient le 
mieux a l'examen d'une questioo donnee. 
4. Comme 1 '.AssemMee, •le Conwrl estime que 
l!..etude des proba.emes majeu:rs de polrutique sm 
le pllliil europeen est un element de pJus en p[us 
important de l'enonce de toute po[itique gouver-
nementJaJle. L'organisation interne des Ministeres 
des Affaires ertrangeres incombe ex~usivemenlt 
aux differents Etats mernbres. 
Le ConseiJ peut .affirmer .a, l'Assem'Mee que 
chaque gouvernement se p,reoooupe constam-
ment d'adapter !'organisation de son Ministere 
des Mfaires etrangeres aux responsabilites nou-
vemes quli peuvent incomber a ce deparltemenlt. 
II. Domaine economique 
1. Le Conseill est certain que les six gouverne-
ments prennent toutes les mesures necessaires 
compatibles avee la procedure pa:rllementail"e 
' \ :·' 
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cation •as ·soon as possi'Me of the Euratom and 
the European Economic Community Treaties. 
In fact, in France and the Federall Republic of 
Germany, these Treaties have rulready been ap-
proved by pwrlliament. 
2. The Counci!l is wE!ll ·awrure of 'the import-
ance of cl.ose rela:tiom between the seven Mem-
ber States in orde1r to "promote the unity and 
to enoouMge the progressive integration of Eu-
rope", ·1aid down in the preamble to the revised 
Brussels Treaty as one of the aims to be achiev-
ed by W.E.U. 
They w11l continue to fol[ow cloOOly dre de-
velopment of new forms of European c:o-opera-
tion, in order to keep under review the role of 
W.E.U. in the new complex of European orga-
nisa:tions. 
Ill. Cultural field 
The Cormchl. attach the greatest importance 
to the development of cultural links between 
member countries. They are always ready to 
give fawurable considera:tion to any realistic 
project designed to further this aim. In doing 
so, however, they must take oocount both of the 
need to avoid overlapping with the activities <t.f 
other organiJSations, in particular the Counci:I of 
Europe, and of the need to examine the provi-
sion of additional credits with due •regard to 
the overruH financi!a:l commi.t;ments of member 
countries. 
The Council wiU not faiQ to bear the Recom-
mendation of the Assemb[y in mind, taking 
account of the consideratiO'lli'l mentioned ·above. 
IV. Legal field 
The CouncN is examining this Recommenda-
tion in the light of what is aJh•eady being done 
in other organisations. 
V. Social field 
At a time when important steps are being 
taken towards· European integratioo, which are 
bound to have signi!fi<mni consequences in the 
socia:l sphere, the Councill do not feel able to 
take ra;ction on 'the Assembly's proposals. 
Reply to Recommendation No. 12 
The Council have taken note of this Recom-
mendation and have brought it to the attention 
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of the interested Governments. The Counci!l 
understand that steps are envisaged by the six 
Governments to ensure partlia!l identity of re-
presentation in the European Assemblies. 
A•s regards the suggested troaty of associ•ation, 
the CouncH are not in a position •to make the 
·arrangements proposed. They wiiJJl take account 
of this suggestion in the course of their study 
od' the closer assoc'iaJtion •and possilYle u!ltimate 
unification of European .AssembJiies. 
Reply to Recommendation No. 13 
The Council have noted Recommendation 
No. 13 on the subject of cultural cooperation 
with interest. 
(a) As stated in the second Annual Report to 
the Assembly (Chapter VI), W.E.U. publications 
on cultural subjects are of two types. Certain 
of them are issued by W.E.U. and are financed 
out of funds specially aNocated for this purpose; 
others are published by one country on behalf 
of the other member countries who guarantee, 
in return, to purchase a certain number of 
copies. 
Publications issued by W.E.U. itself have so 
far been confined to documents in connection 
with the Cambridge Conference; it has not been 
found necessary to translate them into languages 
other than French and English. However, as 
far as future publications are concerned, the 
Council will bear this part of the Assembly's 
Recommendation in mind. 
Translations into the languages of all member 
countries, of publications issued by one 
government on behalf of the others, are now 
in preparation. 
(b) With regard to the possibHity of micro-
filming the catalogues of the main European 
libraries, the catalogues of most of the major 
libraries are published in book form and are 
available for consultation in the main libraries 
of other countries. Moreover, the Council of 
Europe organised a meeting of experts in Sep-
tember 1955 which formulated recommendations 
concerning the microfilming of unpublished and 
out of print catalogues. A second meeting of 
experts was held in October 1956 and a third 
meeting will take place in Strasbourg in 1958. 
Meanwhile, the International Council on Ar-
chives has circulated the general proposals 
governing access to collections in libraries and 
• 
pour assurer la ratification aussi rapide que 
possible des traites de 1 'Eurartom et de la 
Communaute economique europeenne. En :fait, 
ees traites ont deja ete ratifies par ~e parle-
ment en Framce et dans la Republique Fooe-
r~e d'Allemagne. 
2. Le Oonseil sait toute l'importtance qui s'at-
tache a ce que les sept pay-s maintiennent 
d'etroiltes relations afin «de promouvoir l'unite 
et d'encourager !'integration progressive de 
!'Europe», un des objectifs de l'U.E.O. enonce 
d·ans ~e ·preambul·e du traite de Bruxclles. 
Le Conseil convinuera a etudier de pres !'evo-
lution de tou:tes }es formes nouvel~es de coope-
ration europeenne afin de -suivre constamment 
le role de 1 'U.E.O. dans 'la nouvelle structure 
des organi-sations europeennes. 
III. Donw,ine culturel 
Le Conseil ·aJttache la plus haute irrnportance 
a iJ'extension de ®ens cullturels entre les pays 
membres. I1 est toujours dispose a accuei1Hr 
favorablement toTht projet pratique destine a 
d1evelopper ces liens. Ce faisant, il ne doit pas 
oublJier ·la necessioo, d'une pal'ft d'eV'iter un che-
vauchement de ses aetivites avec ceHes d'autres 
organi-sations, en particulier le Coru~eiD. de 1 'Eu-
rope, et d'autre part d'etudier l'ootrori de cre-
dits additionnels, compte dument tenu des en-
gagements bud~taires des pays membres. 
Le Conseill ne manquera pas de garder pre-
sente a l'esprit la recommandation de l'Assem-
blee sans perdre de vue .les considerntions ci-
dessurs. 
IV. Domaine juridique 
Le Conseil etudie cette recommandation a la 
lumiere des travaux en cours ·au sein d'autres 
organisartions. 
V. Domaine social 
Au moment ou sont prises des rmesures d'in-
tegrntion eur()peenne aussi importantes, qui 
auront certainement des repercussions consid6-
rables dans le domaine sooia;l, l·e ConseH ne se 
juge pas a meme de donner su1te aux proposi-
tions de l'Asseinblee. 
Reponse d la Recommandation n° 12 
Le Cons·eill a pris note de cette recommanda-




menrf:s inrteresses. Le Conseil croit savoir que 
ceux-ei envisagent a l'heure ac'tuel[e des mesures 
afin d'·assu:rer une identite partiel[e de repre-
sentation ·dans [es assemblliees europeennes. 
En ce qui concerne le traite d'assooiarti:on en-
visage, ~e Conselil n'est pas en mesure de prendre 
les disposiltions demandees. Il tiendra compte de 
cet'te proposition ~ors de son etude sur !'associa-
tion plus etroite et u:ne unifiootion eventuelle 
des assem/Mees europoonnes. 
Reponse d la Recommandation no 13 
Le Conseil a pris note avec grand interet de la 
Recommandation no 13 relative a la cooperation 
en matiere culturelle. 
(a) Comme H est indique au chapitre VI du 
second rapport annuel a l'Assemblee, les publica-
tions de l'U.E.O. en matiere culturelle son:t de 
deux types differents : celles qui sont publi.rees 
pllll' !'organisation utilisant des fonds speciale-
ment consentis a cette fin et celles qui sont pu-
bliees par un pays au nom des au:tres Etats 
membres qui garantissent en contre-partie 
l'achat d'un certain nombre d'exemplaires. 
A ce jour les seuls ouvrages publies par 
1 'U.E.O. elle-meme ont trait a la oonference de 
Cambridge ; on n'a pas juge qu'il etait utile de 
les traduire en d'autres langues que le fran«1ais 
et l'anglais. 
Toutefois, en ce qui concerne l'avenir, le 
Conseil tiendra compte de cette partie de la re-
commll!ndation de l'Assemblee. 
Les publications faites par un gouvernement 
au nom des autres sont en cours de traduction 
dans les langues des autres pays membras. 
(b) Quant a la possi'bilite de microfilmer les 
catalogues des principales bibliotheques d 'Eu-
rope, ces catalogues son:t generaletnent etablis 
sous furme de volume et peuvent etre consult&! 
dans la plupart des grandes bibliotheques des 
autres pays. En outre, le Conseil de l'Europe a 
organise en septembre 1955 une reunion d'experts 
au coUJrS de laquelle des recommandations ont ete 
formulees en ce qui concerne la reproduction par 
microfilm des catalogues non imblies et epuises. 
Une seconde veunion d'experts a eu Heu en oc-
tobre 1956 et une troisieme est prevue en 1958 a 
Strasbourg. Dans l'intervalle, le Conseil inter-
national des archives a diffuse les propositions 
generales reglant l'acces •aux collections des bi-




archives for microfilming. Finally the Clearing 
House for Librruries examines requests submitted 
to UNESCO concerning ways and means of 
obtaining publications, also by microfilming. 
In view of the a:bove, the CQuncH feel that 
this question is adequately dealt with in other 
organisations, in particular, the Council of 
Europe. 
(c) The Council are already considering the 
possibility and advisability of extending the 
collective passports scheme to Germany and 
Italy. 
(d) The Council are considering the possibility 
of extending the activities of the Organisation 
in the field of radio and television. 
(e) The CQIUncH have carefully examined the 
Brussels Appeal for the creation of a European 
cultural community, on which they have con-
sulted their cultural experts. Their report on 
how far W.E.U. has already carried out the 
prograllllme contained in the Appeal is attached 
hereto. It will be noted that certain information 
concerning the aetivities of inte11national organi-
sations other than W.E.U., especially the 
Council of Europe, has been included, since the 
cultural experts considered it helpful to refer 
to these. 
The Council have concluded that only three 
of the points in the programme of the Brussels 
Appeal have not so frur been implemented. They 
are now considering the supplementary inform-
ation rreceived on these three poirnts. 
A. Points contained in the Brussels 'Appeal' 
already dealt with 
I. THE INTERLINKING OF UNIVERSITY, ADVANCED 
AND SECONDARY EDUCATION, THE EQUIVALENCE 
OF DIPLOMAS, THE RIGHT TO PRACTISE A 
LffiERAL PROFESSION IN ANY COUNTRY. 
(a) Western European Union 
(i) As far back as 1949, a Working Party 
was instructed to consider the equivalence of 
school leaving certificates. Satisfactory agree-
ments hrud alrerudy been concluded bilaterally, 
but it was a question of extending them to the 
five countries of the Brussels Treaty Organi-
sation. The Cultural Committee drew up a 
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SYilloptic table of equivalences, which it placed 
at the disposal of universities, Governments and 
interested bodies (1954). After the ratification 
of the Council of Europe Convention in 1953 
(see below), the Cultural Committee decided 
not to continue this study in the framework of 
the Seven (1955). 
(ii) Other research into the equivalence of 
university diplomas and degrees had already 
been handed over in 1954 to the mixed com-
missions responsible for the implementation of 
the cultural agreements, and to the Council of 
Europe. 
(iii) Mention should also be made of the com-
parison of results concerning equivalence of 
diplomas between France, the Netherlands and 
Belgium, which took place in Brussels under the 
chairmanship of Minister Plenipotentiary 
Kuypers. 
In the above ways, the Brussels Treaty Orga-
nisation, and later Western European Union, 
have made useful contributions to the work of 
the Council of Europe. 
(b) Council of Europe 
The problem of equivalence of diplomas was 
raised by the Consultative Assembly in 1949. 
The Committee of Cultural Experts recom-
mended that it be dealt with in three separate 
stages: 
(i) recognition of university entrance· exa- · 
minations; 
(ii) recognition of periods of study and of 
examinations, other than final examinations, 
taken in the universities of other member States 
by undergraduates; 
(iii) recognition of university diplomas and 
the right to practise the professions open to the 
holders of such diplomas in any member State. 
Results, so far, are as follows : 
(i) A convention on the equivalence of uni-
versity entrance examinations was signed on 
11th December 1953 and ratified on 20th April 
1954. 
(ii) The Council of Europe has prepared a 
second convention on the recognition of periods 
of study spent at a university in another mem-
ber State. 
tion par microfilm. Enfin, le centre d'informa-
tion et d'echanges a !'intention des bibliotheques 
examine les demandes presentees a l 'UNESCO 
sur les moyens d'obtenir les publications egale-
ment au moyen de microfilms. 
Etant donne ce qui precede, le Conseil estime 
que d'autres organisations, en particulier le 
Conseil de l 'Europe, etudient cette question de 
maniere satisfaisante. 
(c) Le Conseil examine deja l'opportunite et 
les moyens d'etendre a l'Allemagne et a l'Italie 
le regime des passeports collectifs. 
(d) Le Conseil envisage 1es possibilites d'eten-
dre les activites de !'Organisation en matiere de 
mdio et de television. 
(e) Le Conseil, apres avoir pris l'avis de ses 
experts culturels, a examine avec soin l'Appel de 
Bruxelles tendant a la creation d'une commu-
naute culturelle europeenne. On trouvera ci-joint 
le rapport qu'il a redige a ce sujet et qui expose 
dans quelle mesure l'U.E.O. a deja applique le 
programme de l'Appel. Il contient certains ren-
seignements sur les activites d'organisations in-
ternationales autres que l'U.E.O., notamment le 
Conseil de 1 'Europe, les experts culturels ayant 
cru bon de les mentionner. 
Le Conseil a conclu que trois seulement des 
questions au programme de l'Appel de Bruxelles 
n'ont pas encore ete mises en omvre et procede 
actuellement a l'examen des precisions supple-
mentai:res qu'il a re~ues a cet egard. 
A. Mise en ceuvre des propositions contenues 
dans l'«Appel aux Gouvernements» 
I. L'INTERPENETRATION DES ENSEIGNEMENTS UNI-
VERSITAIRE, SUPERIEUR ET SECONDAIRE, L'EQUI-
VALENCE DES DIPLOMES, LE DROIT D1EXERCER 
D'UN PAYS A L'AUTRE LES PROFESSIONS INTELLEC-
TUELLES. 
(a) Union de l'Europe Occidentale: 
(i) Des 1949, un Groupe de travaH fut char~ 
d'examiner !'equivalence des diplomes de fin 
d'etudes secondaires. Des accords satisfaisants 
avaient deja ete conclus par voie bilaterale, mais 
H s'agissait de les etendre aux cinq pays du 
Traite de Bruxelles. Un resume des equivalences 
fut etabli, sous forme de tableau synoptique, par 
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le Comite culture! et mis a la disposition des 
universitas, des administra:tions et des associa-
tions interessees (1954). Apres la ratification de 
la Convention du Conseil de !'Europe de 1953 
(cf. ci-dessous), le Comite culture! decida de ne 
pas poumuivre l'examen de cette question dans 
le cadre des Sept (1955). 
(ii) D'autres etudes, consacrees a !'equivalence 
des diplomes et titres universitaires, avaient deja 
ete transferees en 1954 aux commissions mix:tes 
chargees de l'application des accords culturels et 
au Consei1 de 1 'Europe. 
(iii) Il faut ega,lement signaler la confronta-
tion faite a Bruxelles, sous la presidence de M. le 
Ministre plenipotentiaire Kuypem, des resultats 
obtenus en matiere d'equivll!lence de diplomes 
entre l·a France, les Pays-Bas et la Belgique. 
Ainsi, l'Organisation du Traite de Bruxelles, 
puis .PUnion de 1 'Europe Occidentale auront-elles 
apporte une contribution UJtile aux travaux du 
•Conseil de !'Europe. 
(b) Conseil de l'Europe 
Le probleme de !'equivalence des diplomes a 
ete evoqu:e par l'Assemblee Consultative des 1949. 
Le Comite des experts culturels a recommande de 
le traiter en trois phases distinctes : 
(i) reconnaiSSil!nce des examens donn·anrt acces 
aux etablissements universitaires ; 
{ii) reconnaissance des sejoUl'S faits :en cours 
d'etudes et des examens autres que l'examen 
final, passes dans les universitas d 'autres Etats 
membres par des etudiants non dipl&mes ; 
(iii) reconnaissance ·des diplomes univel"Sitaires 
et droit d'exercer dans un des Etats membres les 
professions auxquelles donnent droit ces di-
plomes. 
Les r&mltats obtenus jusqu'ici sont les sui-
vants: 
(i) Une convention relative a l'equivalenee des 
diplomes donnant acces aux eta:blissements uni-
versitaires, a ete signee le 11 decembre 1953 et 
ratifiee le 20 avril 1954. 
(ii) Le Conseil de !'Europe prepare une deu-
xieme convention sur la reconnaissance des pe-
riodes d'etudes passees par un etudiant dans une 
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(iii) A solution remains to be found to the 
thorny question of recognition of professional 
qualifications in order to permit their holders 
to practise their profession in any other mem-
ber country. 
(c) International Association of Universities 
and International Assooiation of Univer-
sity Professors and Lecturers 
These two Associations, whose links with 
UNESCO are well known, called meetings of 
European university experts in 1952 and 1953 
in order to draft recommendations on the quest-
ion of equivalence. In accordance with these 
recommendations, the International Association 
of Universities published a "Contribution a 
!'etude des equivalences" and a "Recueil des 
accords concernant !'equivalence des titres, di-
plOmes et certificats de scolarite". 
'(d) It is also interesting to note that the 
problem of equivalence has been consider-
ed by various European countries which 
are in touch with the United States of 
America under the Fullbright Act. 
II. THE DEVELOPMENT OF UNIVERSITY EXCHANGES. 
(a) Western Europ001n Union 
In July 1955, Western European Union 
organised at Cambridge a "Conference of Uni-
versity Rectors and Vice-Chancellors". This 
Conference adopted a number of resolutions, the 
text of which was published and sent to the 
universities and appropriate Government depart-
ments of the fifteen European countries repres-
ented at the Conference. A number of these 
resolutions dealt more particularly with the 
development of university exchanges. The task 
of the European Universities Committee, esta-
bl~hed as a consequence of the Cambridge Con-
ference, , is to promote the implementa,tion of 
these Resolutions; towards this end, it has, for 
example, recently prepared a Report on 
Exchange Visits of University Professors and 
it is at present drafting a Guide for Students 
wishing to pursue their Studies Abroad. 
It should be added that university exchanges 
are ~rranged on a very large scale within the 
framework of the bilateral agreements. 
I,..-, 
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(b) Coundl of Europe, E.C.S.C. and N.A.T.O. 
The Council of Europe has recently developed 
a system of exchanges designed for the benefit 
of university professors of member co~tries 
far distant from each other. In addition, since 
1953 the Council of Europe has been granting 
a certain number of research scholarships of 
300,000 French frames each, and EOSC has asso-
ciated itself with this initiadve. 
Other research scholarships are granted by 
N.A.T.O. Moreover, as a result of university 
exchanges for graduates and undergraduates, a 
kind of jurisprudence has become established, 
which may be very useful in dealing with this 
matter systematically within the framework of 
N.A.T.O. The scheme will be extended in the 
future. 
(c) Unesoo 
UNESCO publishes an animal list of bur-
saries offered by each country to foreign 
students ("Study Abroad"). 
N. B. It should be noted that certain other 
bodies, particularly the International Labour-
Organisation, the World Health Organisation, 
etc., also offer some facilities. 
Ill. THE CONCLUSION OF MULTILATERAL CULTURAL 
AGREEMENTS, FIRST OF ALL THROUGH A HAR-
MONISATION OF BILATERAL AGREEMENTS AND 
ARRANGEMENTS CO-ORDINATED BY ONE OR MORE 
INTERNATIONAL COMMISSIONS. 
(1) mzateral cultural agreements 
The network is more or less complete as be-
tween rthe countries of W estem European Union; 
only three more agreements are necessary, and 
two of these are being negotiated. The Cultural 
Committee is foHowing wi1th interest the prepar-
ation of these agreements, which form the brusis 
of the joint cultural cooperation of the seven 
countries, and is regularly informed of the 
results of the Mixed Commissions set up to 
implement them. 
The member countries of the Council of Eu-
rope have also been invited to set up a network, 
which it is to be hoped, will steadily become 
more complete. 
(2) Multilateral cultural oonventinns 
(i) Conventions dealing with particular points: 
,r•- ,,.,-, 
.,,·r , l'' ' '"' • I ",,',' 
(iii) Il reste a trouver une solution a l'epineuse 
question de ~a reconnaissance des titres profes-
sionnels en vue d'autoriser ~es diplomes d'un 
pays membre r! exercer leur profession dans n'im-
porte quel autre pays membre. 
(c) Association internationale des Universites 
et Association internationale des Profes~ 
seurs et Maitres de conferences des Uni-
versites 
Ces deux associations, dont les liens avec 
l'UNESCO sont connus, ont convoque en 1952 et 
1953 des ll'eunions d'experts des universites euro-
peennes en vue d'etablir des recommandrutions 
sur la question des equivalences. Conformement 
8. ces recommanda:tions, !'Association internatio-
nale des universites a publie une «Contribution 
a l'etude des equivalences », ainsi qu'un «Re-
cueil des accords concernant IJ'equivalence des 
titres, diP'lomes et cel'ltificats de scolarite ». 
(d) Il est interessant aussi de signaler que ce 
probleme d'equivalences a retenu l'atten--
tion de divers pays europeens qui sont en 
relation avec les Etats-Unis d'Amerique par 
l'intermediaire du F'ullbright Act. 
II. LE DEVELOPPEMENT DES ECHANGES UNIVERSI-
TAIRES. 
(a) Union de l'Europe Occidentale 
L'Unlion de ~'Europe Occidentale a organise a 
Cambridge en juillet 195·5, une « Conference des 
Recteurs et Vice-Chanceliers d 'U ni versi re ». Oette 
Conference a ad'Opte des resolutions dont le texte 
a ete publie et communique aux universites et 
administrations competentes des quinze pays eu-
ropeens representes a la Conference. Certaines de 
ces resalutions traitent plus particuHerement du 
developpement des echanges universitaires. Le-
Comi!te des Universites europeennes, cree a la 
suite de la Conference de Oambridge, a pour 
missinn de promouvoir '}'application de ces reso-
lutions; c'est ainsi qu'il a, par exemple, prepare 
recemment un Rapport sur ~es echamges de vi-
sitci:l de Professeurs d 'Universites, et redige ac-
tuellement un Guide a l'usage des etudia:nts vou~ 
laht poursuivre leurs etudes a l'etranger. Il 
oonvient d'ajouter que des echanges universi-
taires ront org111nises sur une vaste echelle dans 
le cadre des accordS bilruteraux. · 
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(b) Conseil de l'Europe, C.E.C.A. et O.T.A.N. 
Le Conseil de ~'Europe a recemment elabore 
un symeme d'echanges destine a favoriser les 
professeurs d'universites des p·ays membres eloi-gnes les uns des autres. D"autre part, le Conseii 
de l 'Europe accorde de puis 1953 un certain nom-
bre de bourses de recherches d'une valeur de 
300.000 frs fran~;ais chacune, initiative a laquelie 
la C.E.C.A. s'est associee. 
D'autres bourses de recherches sont a1Jtribuees 
par J'O.T.A.N. D'aHleurs, a lra suite des echnges 
univel'lsitaires pour les « graiduates » et les « un-
dergraduates», ils'est etabli une sorte de juris-
prudence, qui peUJt etre rtres utirle pour porter 
cette question d'une maniere systematique dans ·le 
cadre de cet organisme. Le plan sera ulterieure-
ment e4argi. 
(c) UNESCO 
L 'UNESCO pub lie un recueil annuel des bour-
ses offertes par chaque pays a des etudiants 
etrongers { « E1tudes A ·l'etrangffi' »). 
N. B. J.l est a noter que certaines possibilites 
sont offertes par d'autres organismes, en parti-
culier le Bureau international du Travail, 1 ~Or­
ganisa:tion mondia1e de la Sante, etc. 
Ill. LA CONCLUSION D1ACCORDS CULTURELS MULTI-
LATERAUX, TOUT D'ABORD PAR L'HARMONISA-
TION DES ACCORDS ET ARRANGEMENTS BILATE-
RAUX COORDONNES PAR UNE OU PLUSIEURS 
COMMISSIONS INTERNATIONALES. 
(1) Accords culturels bilateraux 
Leur reseau est a peu pres complet entre les 
pays de l'Union de l'Europe Occidentale: seuls 
trois accords manquent, dont deux sont en cours 
de negociration. Le Comite cu1turel suit a1Jtentive-
ment l'elaboration de ces accords, qui constituent 
•la base de l'reuvre culturelle commune des sept 
pays, et se fairt communiquer regulieremenrt les 
~uHa:ts obtenus par les commissions mixtes ins-
tituees rpour leur application. 
De .Jeur cote, les pays membres du Conseil de 
1 'Europe ont ete invites a etablir un reseau qui; 
il faUJt 1 'esp'erer, deviendra de plus en plus dense. 
(2) Conventions culturelles multilaterales 




- World convention on copyright. 
- Agreement for facilitating the internatio-
na;l circu1a:tion of visual and auditory materials 
of an educa•tional, scientific and cultural cha-
racter {UNESCO, 1949). 
- Agreement on the importation of educa-
tional, scientific or cultural materials (UNESCO, 
1950). 
- Convention on the equivalence of diplo-
mas leading to admission to universities (Coun-
cil of Europe, 1953). 
- Convention on the protection of cultural 
material in the event of an armed conflict 
(UNESCO, 1954). 
N.B. Certain preparatory work for these 
conventions was carried out within the frame-
work of the Brussels Treaty Organisation. 
(ii) General convention : 
- European cultural convention (Council of 
Europe, 1954, ratified by Belgium, France, the 
Netherlands, the Federal Republic of Germany 
and the United Kingdom; not yet ra:tified by 
Italy and Luxembourg). 
IV .. THE FREE CIRCULATION OF SCIENTIFIC AND 
CULTURAL MATERIAL. 
(a) Western European Union 
Since its inception, the Cultural Committee 
has been carrying out an enquiry into obsta.cles 
to the free circulation of cultural material 
(books and periodicals, works of art and repro-
ductions, non-commercial films, gramophone re-
cords). In particular, following the meeting in 
Brussels of a Works of Art Sub-Committee, a 
number of recommendations were forwarded to 
governments {1949-1950). This action contribut-
ed to the adoption, ·by the General Conference 
of UNESCO, of the Agreement on the import 
of educational, scientific or cultural material 
(see above), which is applied, or will very shortly 
be applied, by all the countries of Western 
European Union. Since this Convention was 
signed, two additional problems have been more 
elosely studied by the Non-Commercial Cinema 
Sub-Committee, namely the temporary import of 
films for non-commercial purposes and children's 
films. In both cases, the regulations in force in 
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the various countries have been studied and 
compared. 
(b) UNESCO 
The agreement approved in 1950 (see above), 
which entered into force two years later, exempts 
imports of educational, scientific or cultural ma-
terial from customs duty. This Convention which 
is at present applied by more than twenty coun-
tries, covers books, newspapers, reviews, musical 
scores, works of art, equipment for the blind, 
news films, educational films, film strips, gramo-
phone records and scientific equipment. Duty on 
such imports may not exceed that chargeable on 
similar home-produced goods. 
The Agreement approved in 1948 (see above), 
the purpose of which was to free films, gramo-
phone records and visual educational material in 
general, from customs and trade restrictions, 
came into force en 1954. In the same year, a 
scheme to facilitate the customs clearance of 
breakable standard measures was put into force. 
V. THE ESTABLISHMENT OF AN INTERNATIONAL 
ACADEMY OF LETTERS, ARTS AND SCIENCES AND 
OF AN INTERNATIONAL COMMISSION ON THE 
COMMON HISTORY OF THE ASSOCIATED COUN-
TRIES. 
1. Academy 
This question was considered at The Hague 
Congress and subsequently at the Lausanne Con-
ference (1949) by the Cultural Section of the 
European :Movement, but nothing specific has 
yet been done 
2. Hilltory 
(a) Western European Union 
See the brochure The Civt1isation of Western 
Europe and the School prepared in 1954 follow-
ing the Ashridge, Sevres and Oosterbeek courses 
(1949-1950-1951). This broohure sets out the prin-
ciples on which the .civilisation of Western 
Europe is based. It contains advice and informa-
tion as to how teachers can instil in their pupils 
a better understanding of these principles. 
- Convention rmiverselle sur le droit d'au-
teur. 
- Accord V·isant a faciliter la circulation in-
ternationale du materiel visuel et auditif de ca-
ractere ooucatif, scientifique et cultJU.rel (UNES-
00, 1949). 
- Accord pour !'importation d'objets de ca-
ractere educatif, scientifique ou cul<turel {UNES-
CO, 1950). 
- Convention europeenne relative ·a !'equiva-
lence des diplomes donnamt acces aux etablisse-
ment.s universitaires {Conseil de 1 'Europe, 1953). 
- Convention pour la protection d~ biens 
cuJ:turels en cas de conflit arme (UNESCO, 
1954). 
N. B. Certains travaux preparatoires pour ees 
conventions ont ete poursuivis dans le cadre de 
!'Organisation du Traite de BruxeHes. 
(ii) Convention generale : 
- Convention culturel~e europeenne ('Conseil 
de l'Europe, 1954, ratifiee pax la Belgique, <la 
France, les Pays-Has, la Republique :federale et 
le Royaume-Uni, non encore .ratifiee par l'Halie 
et ·le Luxembourg). 
IV. LA LIBRE CIRCULATION DFS INSTRUMENTS 
SCIENTIFIQUES ET DE CULTURE. 
(a) Union de l'Europe Occidentale 
Le Comi1te culturel a entrepris, des sa creation, 
une enquete sur les obstac-les qui entravent la 
libre circulation des biens culturels (livres et pe-
riodiques, amvres d'art et reproductions, films 
non-commerciaux, disques). A la suite notamment 
de la reuni<m a Bruxelles d'un Sous-Comite des 
reuvres d'art, plusieurs recommandwtions ont ete 
transmises aux gouvennements ·(1949-1950). Cette 
activite a contribue a !'adoption par la Confe-
rence gOOerale de l'UNESCO de l'Acco:rd pour 
!'importation d'objet.s de caractere oouootif, 
scientifique et culture! (cf. ci-dessus) que tous les 
pays de l'Union de •l 'Europe Occidentale appli-
quent ou vont tres prochainement mettre en ap-
plication. Depuis la signature de cette conven-
tion, deux proMemes complementaires ont ete 
plus particulierement etudies par le SolWComite 
du Cinema non-commercial : celui de !'importa-
tion temporaire de films a des fins non-commer-
ciales et celui des films pour enfants. Dans l'un 
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et l'au1Jre cas, les reglements en vigueur dans •les 
differents pays ont ete examines et compares. 
(b) UNESCO 
L'Accord approove en 195Q (cf. ci-dessus), qui 
est entre en vigueur deux ans plus tard, libere 
de tous droits de douane les importations d'abjets 
de caraetere educatif, scientifique et culturel. 
Cette eooventtion, actuel'lement appliquee par 
plus de vingt Etats, co~cerne les livres, les jour-
n<aux, Ies revues, les partitions musicales, les reu-
vres d1art, les objets d.estines aux ·aveugles, les 
film& d'actualites, les fihns ooucatifs, les fHill$ 
fixt:ls, les disques et le materiel scientifique. ~ 
taxes perc;ues sur ies objets impol"tles ne doivent 
pas depasser celles qui frappent les produits na;-
tionaux simila:ires. 
L'Accord approuve en 1948 (cf. ci-dessus) qui 
etait destine a Jibe;rer des restrictions douunieres 
et commerciales les films, les disques et .g~nerale­
ment le materiel de l'enseignement par l'image, 
est entre en vigueur oo 1954. La meme annee, a 
ere mis en application un projet toodant a faci-
liter le passage en douane des etalons de mesure 
physique de caractere fragile. 
V. LA CREATION D'uNE ACADEMIE INTERNATIONALE 
DES LETTRES, DES ARTS ET DES SCIENCES ET 
CELLE D1UNE COMMISS10N INTERNATIONALE DE 
L'HISTOIItE COMMUNE DES PAYS ASSOCIES. 
1. Actrdemie 
Cette question a ete etudiee au Congres de La 
Haye, puis a la Conference de Lausanne {1949) 
par la Section culturelle du Mouvement euro-
peen, mais rien de precis n'a encore ete fait. 
2. Histoire 
(a) Union de l'Europe Occide'fl!tale 
Voir la brochure La Civilisation de l'Europe 
occidentale et l'Ecole, rooigee en 1954 a la suite 
des stages de Ashridge, Sevres et Oosterbeek 
{1949-1950-1951). Oette brochure dtef·init •les prin-
cipes sur iesquels repose la civilisation de 'l'Eu. 
rope occidentale et contient des conseils et des 
renseignemen1s sur l·a fac;on dont les maitres peu-
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(b) Council of Europe 
Following a resolution of the Consultative 
Assembly in 1952, the Council of Europe calls 
together ea.ch year a group of history teachers 
from member countries to consider the best 
means of improving history text-books. The first 
four oonferences were held, in 1953 8it Calw (Ger-
many), in 1954 at Oslo, for the Middle Ages ; in 
1955 in Rome for Humanism and the Renais-
sance; and in 1956 at Royaumont (France) for 
the XVIIth and XVIIIth centuries. There will 
be two further conferences. It is probable that 
at the end of this cycle of studies, the Council of 
Europe will produce, for Governments and pu-
blishers of history books, a summary of all the 
experts' suggestions for an effective revision of 
history text-books. 
(c) UNESCO 
Within the framework of its educational acti-
vities, with a view to better international under-
standing, UNESCO has organised seminars for 
the improvement of history text-books and has 
published a number of brochures on the subject. 
Several countries, including Germany, Belgium, 
Denmark, France, Norway, the United Kingdom 
and Sweden, took part in these efforts by form-
ing bila:teral or multilateral committees of histor-
ia.ns and history teachers with a view to revising 
text-books and removing misrepresentations of 
the truth which may have been introduced .as a 
result of a nationalistic outlook (conferences of 
Mainz, Brunswick, etc.). 
(d) Miscellaneous 
- European history series in course of publi-
cation, by Professors Schnable, Valsecchi, Re-
nouvin, Belotti, etc. 
- Setting up of national federations of 
history teachers in various countries and even 
of an international federation. 
- It should ·be stressed that, within the 
framework of bilateral a~reements, a number of 
measures have been taken, and mixed commis.. 
sions have already, in a number of cases, put 
forward conclusions, some of which are already 
being applied. This is in addition to the measures 




VI. THE PROMOTION OF A LITERARY REVIEW FOR, 
ORIGINAL TEXTS AND TRANSLATIONS AND OF A 
EUROPEAN HISTORICAL REVIEW. 
Privately-sponsored reviews of this nature 
already exist (Botteghe Oscure, etc.). At the 
governmental level, there have been several pro-
posals, in particular at Strasbourg, but none has 
materialised. 
VII. THE DEVELOPMENT OF ADVANCED EUROPEAN 
EDUCATION, BOTH WITHIN EACH COUNTRY 
AND AT THE EUROPEAN LEVEL, INCLUDING 
THE ESTABLISHMENT OF A EUROPEAN INSTI-
TUTE OF ADVANCED STUDIES, IN A FORM TO 
BE DETERMINED, AND THE CREATION OF 
SPECIALISED SCIENTIFIC INSTITUTES. 
There are already a number of institutes of 
European studies, particularly those grouped by 
the Association of Institutes of European Stu-
dies (established on the initiative of· the Euro-
pean Cultural Centre and having consultative 
status 'A' with the Council of Europe). It is 
enough to mention the College of Europe at 
Bruges which, in the course of the last years, 
has developed into a scientific institute and has 
already published several theses concerning 
Europea;n proble~ns; these mOOlographs have been 
written by students of the college. 
Furthermore, the conference for the establish-
ment of a European organisation for nuclear 
research (1953) set up the European Centre for 
Nuclear Research in Geneva. 
VIII. A PERMANENT ORGANISATION FOR MUSEUM 
AND CONCERT EXCHANGES. 
1. Museums 
Exchanges between museums are a current 
practice, in spite of the difficulties involved. 
Examples include the exhibitions arranged 
under the auspices of the Council of Europe. 
There is also an International Council of Mu-
seums which exists within the framework of 
.UNESCO. This body recently launched an inter-
national campaign for museums; there is also a 
system of museum-linking in certain countries. 
2. Concerts 
(a) UNESCO 
The International Music Council, set up in 
1949, is intended mainly to facilitate internation-
', '- . ·, 
I I ~!) , 
(b) Conseil de l'Europe 
A la suite d'une reso'lution de l'Assemblee 
Consultative datee de 1952, le Conseil de l'Europe 
reunit chaque 'annee un groupe de professeurs 
d'histoire appartenant aux pays membres, afin 
qu'i1s etudient les meilleurs moyens pour amelio-
rer les manuels d'histoire. Les quatre premieres 
conferences ont ete organisees en 1953 ,a, Galw 
(kllemagne); en 1954 a Oslo, pour le Moyen-Age; 
en 1955 a Rome, pour l'Humanisme et la Renais-
sance; et en 1956 a Royaumont (France) pour 
les XVIIe et XVIII8 siecles. Deux autres con:fle-
rences suivront. 11 est probable qu'a la fin de ce 
cycle d'etudes, le Conseil de l'Europe presentera, 
a !'intention des gouvernements et des editeurs 
de manuels d'histoire, une synthese de toutes les 
remarques forrnulees par les experts en vue du 
rema;niement effectif des manuels d'histoire. 
(c) UNESCO 
Dans 'le c·adre de ses activites educatives en 
faveur d'une meilleure comprehension irrternatio-
nale, l'UNESCO a organise des seminaires consa-
cres a '!'amelioration des manuels d'histoire, et 
publie diverses brochures sur le meme sujet. Plu-
sieurs pays, parrni lesquels l'Allemagne, la Bel-
gique, le Danemark, la France, la Norvege, le 
Royaume-Uni et 1a Suede, se sont joints a ces 
efforts ·en constitmant des comites bilatJeraux ou 
multilateraux d'historiens et de professeurs 
d'histoire, afin de reviser des manuels et d'y sup-
primer les e:ntorses a la verite qu'une optique na-
tiona:liste aurait pu y introduire (conferences de 
Mayence, Brunswick, etc.). 
(d) Initiatives diverses 
- Histoire europeenne en cours de publication 
par ~les Professeurs Schnabel, Valsecchi, Renou-
vin, Belotti, etc. 
- Creation de federations nationales de pro-
fesseul"S d'histoire dans divers ·pays et meme crea-
tion d'une fedleration internationale. 
- Il est a souligner que, dans le cadre des ac-
cords bilateraux, divel'\Ses initiatives out ete pri-
ses et que les commissions mixtes ont, da:ns 
ma:ints c·a;s dej,a, depose des conC'lusions dont cer-
ta:ines ont ete mises en pratique. Ceci indepen-
damment de l'action definie ci-dessus sous la ru-




VI. L'ENCOURAGEMENT A LA FONDATION D'UNE RE-
VUE UTTERAIRE . DE TEXTES ET DE TRADUC-
TIONS ET D'UNE REVUE D'HISTOIRE EUROPEENNE. 
Il existe de telles revues dans le domaine prive 
(Botteghe Oscure, etc.). Dans le domaine public, 
plusieurs projets orrt ete e1abores, notammerrt a 
Strasbourg, mais n'ont jamais pu ·aboutir. 
VII. LE DEVELOPPEMENT DE L'ENSEIGNEMENT SU-
PERIEUR EUROPEEN DANS LES CADRES NATIO-
NAUX ET LE CADRE EUROPEEN, Y COMPRIS 
L'ETABLISSEMENT D'UN lNSTITUT EUROPEEN 
DE HAUTES ETUDES DANS UNE FORME A DETER-
MINER ET LA CREATION D'lNSTITUTS SCIENTI-
FIQUES SPECIALISES. 
Il existe deja de nombreux itlJStituts d'etudes 
europeennes et notamrment ceux groupes par l'As-
socia tion des Insti tuts d 'Etudes europeennes 
{creee sur !'initiative du Centre europeen de la 
Culture et dotee du statut consultatif « A » au-
pres du Corrseil de l'Europe). Qu'il suffise de 
merrtionner le CoHege d'Europe a Bruges, qui, aU: 
cours des annees recentes, est devenu un i.nstitut 
scientifique et a dej'a publlie plusieurs theses re-
1atives a des problemes europeens, ces theses ont 
ete ecrites p·ar des etudiants de ce college. 
D'autre part, la Conference pour la constitu-
'tion d'une Organisation europeenne pour la 
~recherche nudeaire (1953) a institue la C.E.R.N., 
etablie a Geneve. 
VIII. UNE ORGANISATION PERl\IANENTE D'ECHANGES 
DES MUSEES ET CONCERTS. 
1. Musees 
Les echanges entre musees sont de pratique 
courante, en depit des difficultes qu'i,ls suscitent. 
On peut signaler entre autres les expositions 
organisees sous les auspices du Conseil de l'Eu-
rope. D'au:tre part, un ConseH international des 
Musees fonctionne dans le cadre de l'UNESCO. 
Cet organisme a recemment suscite une cam-
pagne internationa~e des musees; il existe aussi 
les jumelages de musees dans certains pays. 
2. Concerts 
(a) UNESCO 
Le ~Conseil international d'e la Musique, cree 




al exchanges, encourage the spread of contem-
porary and folk music, assist in the publication 
of works about music, to encourage among young 
people and the general public musical appre-
ciation, knowledge and performance. 
(b) Europeom AssociatWn of Music FestivoJs 
This Association, which was founded under 
the auspices of the European Cultural Centre, 
is concerned mainly with encouraging exehange.s 
between its members (artistes, scenery, etc.) and 
fixes tJime-tables for the various festivals in 
Europe. 
B. Points in the Brussels 'Appeal' 
not so far dealt with 
These are: 
- European Academy. 
- European Institute of Ad.v.anced Studies. 
- European Review of Original Texts and 
Translations. 
Reply to Recommendation No. 14 
Paragraph 1 
.A<s the Council haJVe aiready 'POinted out in 
their comment on Section V of Recommendation 
No. 11, they feel that, at a time when import-
ant steps are being taken towards European 
• 
lOO 
integration, it is too erurly to take up a position 
with rega;rd to ~mggestions for new aetiwties in 
these particuliiJl' fields. 
Paragraphs 2 and 3 
The Counc~l have noted the A.ssemMy's sug-
gestions with great mterest. The competent 
technical committees of the orgaJllisatiOOl are 
already studying certain aspects of the subjects 
mentioned. The Council W'Hil ask these commit-
tees to examillle the possibi~i'ty of extending 
their studies, taking due aJOOOUID.t of what is 
being done in the Council of Europe and other 
organisations {O.E.E.C., I.L.O., I.C.E.M., F.A.O. 
llJll'd W.H.O) 
Paragraph 4 
'!'he Cooo~il wiSh to assure tJhe Assemblly that 
the staff needs of the Secretaria't-Genernl rure 
reviewed at regu!lar intervaili! and that the 
establishment is adapted to requirements so that 
the Secretariat-Geneml can c:aJlTY out its duties 
efficiently. As a result of such reviews, the 
Council consider that the ex:isting staff is ade-
quate to doeal with 1:Jhe present ootivities of the 
Organisation. 
Reply to Recommendation No. 15 
The Couneil already have tJhe question of 
accommodation in Paris under consideration, and 
discussions are taking pilace on ·tfue question 
with the competent authorities in order to 
ensure that the needs of tihe organs of W.E.U. 
IJ.ocated in p,aris aTe adequatelly met. 
les echanges intemationaux, de f·avoriser la dif-
fusion de la musique contemporaine et de la 
musique folklorique, d'aider a la publication des 
travaux de musicologie, de stimuler dans la jeu-
nesse et dans le public le gout, 1la connraissa.nce 
et la pratique de la musique. 
(b) Associat'Wn europe.enne des Festivals de 
Musique 
Fondee sous les auspices du Centre europeen 
de la Culture, cette association s'occupe notam-
ment de favoriser les echanges entre ses membres 
(artistes, materiel scenique, etc.) et etablit le c.a-
lendrier des differen:ts festivals d'Europe. 
B. Questions figurant dans 
I '«Appel de Bruxelles» 
qui n'ont pas encore ete traitees 
- Academie europeenne. 
- Institut europeen des hautes etudes. 
- Revue europeenne des textes et des traduc-
tions. 
Reponse d la Recommandation rfJ 14 
Alinea 1 
Comme l ~a 1ndique le Conseil dans son obser-
vation relative a la Recommandation no 11 
(V), ill esnime qu'a ~·epoque ou so111t prises 
d'importantes mesu.res dans le ·seru; de !'integra-
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tion europeenne, ~1 serait premature de se pro-
nonoer en ce qui ooncerne les propositions rela-
tives aux nouveilles ac.tivites dans ces domaines 
particuJiers. 
Alineas 2 et 3 
Le Coosehl. a note avec grand illlteret les pro-
positions de l'Assemblee. Les comites techllliques 
competents de ['Organisation sont deja saisis de 
certains aspec.ts de ces questions. Le Conseil leur 
demandera d'examin&- 'la possibilite de develop-
per ileurs etudtes en tenam dument compte des 
travaux en cours au ConseN de fEurope et dans 
d'autres OII'gan'isatioos internationalles (O.E.C.E., 
O.I.T., C.I.M.E., O.A.A. et O.M.S) 
Alinea 4 
Le Conseii assure l'Assemb'Me que les besoins 
en personnel du Sec·retariat Gener111l sont exa-
mines reguJierement et que ses effootirfs sont 
adaptes a ses beso1ns afin de permettre au 
Secretariat General de s'acquitter efficacement 
de sa mission A [a lumiere de ces examens, le 
Oonseill estime que le personnel existant est suf-
fisalllt pour faire face aux activites actueLJ.es de 
l'Organ:iSBJtJion. 
lOO 
Reponse d la Recommandation no 15 
Le Consei[ est deja saisi de [a question des 
bureaux des services de Paris et a engage des 
pourparlers avec 'les ·autorines competentes afin 
de repondre de maniere Sllltisfaisante aux besoins 
des organismes de l'U.E.O. de Paris. 
1/,' 
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30th September, 1957 
Guided Missiles t 
REPORT FOR INFORMATION 
submitted on behalf of the Committee on Defence Questions and Armaments 2 
by Lord Stonehaven, Rapporteur 
1. To understand the complexity of the guided 
missile problem and the British effort in this 
field it may be helpful to review very sketchily 
some of the principles of guided weapons. 
2. There are many varieties of guided weap-
ons. The six main varieties are air-to-air, ship-
to-air, ship-to-shore, ground-to-air, air-to-
ground, and ground-to-ground. In every case 
they must be fully designed to fit into their 
respective defence system. They must be abso-
lutely reliable and insensitive to all counter 
measures. At the same time they must be 
sensitive to all built-in measures of control and 
homing on to target. They must have extreme 
speed and range and astonishing accuracy and 
be capable of manoeuvres which no manned 
aircraft could perform. With all these require-
ments in a period of rapid technical advance 
they must satisfy the overall requirement of 
being in service before they become obsolete. 
3. It will be easily understood that their 
design, development and production has necessit-
ated the birth of a new industry in the United 
Kingdom. The enormous number of ways of 
approaching the problem has made it necessary 
to build up the most elaborate assessment 
calculating machines ever devised and produced. 
4. In the United Kingdom the view is taken 
that it is best to assess all the possibilities of 
a weapon system before starting off on a 
1. See Recommendation No. 10 (May 1957). 
2. Members of the Committee: Marchese Lucifero 
d'Aprigliano (Chairman); MM. Erler, Fens (Vice-Chair-
men); MM. Biesheuvel, Boggiano Pico, Brooman-White, 
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construction programme. All this of course takes 
time and costs a great deal of money, but the 
development of guided missiles speeds up as 
the development proceeds to a logarithmic time-
scale. 
5. All guided missiles have certain basic fea-
tures in common. They are : 
(a) Propulsion which can be any, or any 
combination of the following : 
(b) 
(c) 
(i) Solid fuel motor ; 
(ii) Liquid fuel motor ; 
(iii) Gas turbine ; 
(iv) Ram-jet. 
Each system has possible advantages in 
range, cost and reliability : 
Giving 4 possibilities. 
An aerodynamically stable hull. Of 
course, there are large numbers o.l: 
"shapes" which will fly, but there are 
three real basic shapes which are 
suitable: 
Giving 3 possibilities. 
A control system to carry out orders 
given. This system must include means 
of giving the hull reference axes 
against which to obey orders given it, 
means of receiving these orders and 
physically carry them out. There are 
Broughton, Corniglion-Molinier, Galletto, Gems, Goedhart, 
J annuzzi, J anssens, Le Bail, Lefevre, Legendre, 
Leverkuehn, Margue, Paul, Ramsden, Lord Rea, MM. Reif, 
Teitgen, Temple, Treves, Van Remoortel, Younger. 
d{~;,:"t-'~'r':: :i;,t•·'·'"t~.~,/v Jl 
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SO septembre 1957 
Engins teleguides 1 
RAPPORT D'INFORMATION 
presente au nom de la commission des Questions de Defense et des Armements2 
par Lord Stonehaven, rapporteur 
1. Pour comprendre la complexite du probleme 
que posent les projectiles teleguides, et l'effort 
britannique en ce domaine, il n'est peut-etre pas 
inutile d'evoquer brievement certains des prin-
cipes des engins teleguides. 
2. Il existe de nombreuses varietes d'engins 
teleguides. Les six types principaux sont : engins 
air-air, mer-air, mer-sol, sol-air, air-sol et sol-
sol. Dans chaque cas, ces engins doivent etre 
parfaitement au point pour jouer pleinement 
leur role dans leur secteur de defense respec-
tif. Ils doivent etre absolument surs et insen-
sibles a toutes les contre-mesures, tout en se 
soumettant simultanement aux dispositifs de 
commande et de guidage sur objectifs incorpo-
res. Ils doivent etre extremement rapides, d'une 
grande portee, d'une etonnante precision, et 
d'une manreuvrabilite incomparablement supe-
rieure a celle de tout appareil a commande hu-
maine. Outre toutes ces exigences, en une pe-
riode de progres technique rapide, ils doivent 
remplir une condition d'ensemble : etre en ser-
vice avant de se perimer. 
3. Il est facile de comprendre que le dessin, 
la mise au point et la production de ces engins 
a entrarne la naissance d'une nouvelle industrie 
au Royaume-Uni. En raison des innombrables 
manieres d'aborder le probleme, il a fallu cons-
truire des calculateurs electroniques d'une 
grande complexite, les plus perfectionnes qui 
aient jamais existe. 
4. Au Royaume-Uni, on estime qu'il vaut mieux 
evaluer toutes les possibilites d'un type d'arme-
ment avant de se lancer dans un programme de 
1. Voir Recommandation n° 10 (mai 1957). 
2. Membres de la Commission: Marchese Lucifero 
d'Aprigliano (president); MM. Erler, Fens (vice-presi-
dents); MM. Biesheuvel, Boggiano Pico, Brooman-White, 
18 
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construction. Tout ceci evidemment prend du 
temps, coute beaucoup d'argent, mais le deve-
loppement des engins teleguides s'aceelere en 
progression logarithmique. 
5. Tous les engins teleguides ont certains traits 
fondamentaux qui leur sont communs : 
(a) La propulsion qui peut a voir une des 
origines suivantes, ou les combiner : 
(i) moteur a carburant solide ; 
(ii) moteur a carburant liquide ; 
(iii) turbine a gaz ; 
(iv) statoreacteur. 
Chaque systeme presente des avantages 
qui lui sont propres en portee, en cout 
et en surete de fonctionnement : 
Ce qui nous donne 4 possibilites. 
'(b) Un fuselage aerodynamique stable. Il 
existe naturellement un grand nombre 
de « profils » aptes a voler, mais il 
existe trois profils fondamentaux : 
Ce qui nous donne 3 possibilites. 
(c) Un systeme de commandes pour execu-
ter les ordres donnes. Ce systeme doit 
comprendre les moyens de donner au 
fuselage les axes de references selon les-
quels il doit obeir aux ordres re~us, les 
moyens de reception de ces ordres et 
Broughton, Comiglion-Molinier, Galletto, Gems, Goedhart, 
Jannuzzi, Janssens, Le Bail, Letevre, Legendre, 
Leverkuehn, Margue, Paul, Ramsden, Lord Rea, MM. Reif, 
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at least twelve possible combinations 
of systems: 
Giving 12 possibilities. 
(d) In all but the most elementary a 
system to collect information as to 
targets. 
There are at least two physical prin-
ciples which can be used and for each 
search process about three means of 
sorting out and using the information 
given : 
Giving 5 possibilities. 
(e) A special sensitive device to tell it when 
to explode. 
This can easily be built into (d) so 1s 
not counted as an extra possibility. 
(f) A warhead capable of destroying the 
target. 
Including the fuse there are about 
four possible types : 
Giving 4 possibilities. 
Of course a great many possibilities can be 
eliminated at once when considering a parti-
cular weapon. However, originally they had w 
be assessed, and it was well worth while spend-
ing half a million pounds on TRIDAC, the 
large electronic brain, to sort out these 2,880 
combinations of possibilities and determine 
which were worthy of further study. 
6. Guided missiles are rapidly developing. The 
first application envisaged was the replacement 
of the gun, a comparatively trivial technical 
task and typified by the American "Corporal" 
now in service. They must now be regarded as, 
and are being developed in the United Kingdom 
and America as, a replacement for bomber and 
fighter. So much for the guided missile itself. 
It is useless to consider the weapon by itself 
with()ut considering the radar environment in 
which the weapon must work and the threat it 
is designed to meet. 
7. The threat is, of course, changing all the 
time with the advance of science. At present 
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a typical but by no means the only threat is a 
sonic bomber flying at 40,000 feet just below 
the speed of sound. After 1960 this threat may 
be supersonic bombers at 60,000 feet. Sometime 
after that might come unmanned aircraft 
flying at Mach 3 and 80,000 feet. Probably 
overtaking the winged threat is the ballistic 
missile. It seems probable that all major powers 
will be equipped with ballistic missiles of ade-
quate range in the foreseeable future. 
8. The means of defence have to be reshaped 
in an endeavour to meet this threat. Before the 
last war defence was based on the largely free-
lance pursuit fighter, and during the war, on 
broadcast control of large numbers of fighters. 
In the post-war period it became apparent that 
the fighter was only effective under close ground 
control and is becoming increasingly less effect-
ive and must be replaced by guided missiles. 
9. The controlling factor in all this, both in 
the field of offence and defence, but particul-
arly defence, is the radar environment, the 
volume of atmosphere and type of control em-
ployed within which one can detect a moving 
object. While the speed of "objects" has ·enorm-
ously increased, the radar environment in space 
has remained bounded by the visual horizon. 
Hence the time between warning and attack 
has become less and less and there is little time 
for manned aircraft to scramble, climb and 
manoeuvre into position to attack. It is worth 
noting that an electronic computor used to inter-
cept an "attacking" guided missile would have 
to perform nearly 3,000 calculations, feed the 
information to the "defending" missile and 
guide it to the target in a little over two minutes. 
10. As guided weapons both offensive and 
defensive have to be superlative in their designed 
sphere, they are becoming less and less adap-
table to other roles. They are not a replacement 
for transport or reconnaissance, or, excepting 
weapons of the "Corporal" type, strike support 
of mobile ground forces. 
11. The operational value of a guided weapon 
is, of course, determined by the quality of the 
' i 
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de leur execution materielle. Il existe 
au moins douze combinaisons possibles 
de systemes : 
Ce qui nous donne 12 possibilites. 
(d) Dans tous les engins, sauf les plus pri-
mitifs, un systeme permettant de rece-
voir les donnees relatives aux objectifs. 
Il existe au moins deux principes de 
physique qui peuvent etre appliques, 
et pour chaque operation de detection, 
environ trois moyens de selectionner et 
utiliser les donnees re<;ues ~ 
Ce qui nous donne 5 possibilites. 
(e) Un appareil ultra-sensible de declenche-
ment de !'explosion. 
Il peut etre faeilement incorpore a (d) 
et ne constitue done pas une possibilite 
supplementaire. 
(f) Une charge capable de detruire l'ob-
jectif. 
En comptant le detonateur, il y a envi-
ron quatre types possibles : 
Ce qui nous donne 4 possibilites. 
On peut evidemment eliminer sur-le-champ un 
grand nombre de possibilites lorsqu'on examine 
un type d'arme particulier. A l'origine cepen-
dant, il a fallu evaluer ces possibilites, et ce 
n'est done pas en pure perte qu'un demi-million 
de livres sterling a ete consacre a TRIDAC, 
le cerveau electronique geant, utilise pour trier 
ces 2.880 combinaisons de possibilites et deter-
miner lesquelles exigeaient des recherches plus 
poussees. 
6. Les engins teleguides font de rapides pro-
gres. La premiere utilisation envisagee fut celle 
d'un rempla<;ant du canon, mission technique 
relativement secondaire, que symbolise l'engin 
americain « Corporal » actuellement en service. 
Ces engins doivent maintenant etre consideres 
comme se substituant au bombardier et au chas-
seur, et c'est a cette fin que l'on poursuit leur 
mise au point au Royaume-Uni et en Amerique. 
Voila pour l'engin teleguide lui-meme. Il est 
inutile de considerer l'engin isolement sans tenir 
compte du champ radar dans lequel il doit se 
mouvoir et de la menace qu'il est appele a 
affronter. 
7. Cette menace, bien entendu, change cons-
tamment a mesure que progresse la science. C'est 
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ainsi qu'un bombardier subsonique, volant A 
40.000 pieds d'altitude A une vitesse A peine in-
ferieure a celle du son constitue a present pour 
l'engin une menace typique; mais pas la seule. 
A partir de 1960, cette menace pourrait consister 
en un bombardier supersonique volant a 60.000 
pieds d'altitude, et plus tard en un avion sans 
pilote volant a Mach 3 et a 80.000 pieds d'alti-
tude. L'engin balistique est probablement le 
successeur de la menace ailee. Il apparait pro-
bable que toutes les grandes puissances seront 
equipees d'engins balistiques de portee adequate 
dans un relativement proche avenir. 
8. Il faut reviser les methodes de defense pour 
tenter de faire face a cette menace. La defense 
reposait avant la guerre sur les chasseurs de 
poursuite relativement independants, et pendant 
la guerre sur le controle par radio d'un grand 
nombre de chasseurs. Il est apparu dans l'apres-
gum·re que le chasseur ne peut etre efficace que 
s'il est etroitement controle du sol, qu'il perd 
de plus en plus de son efficacite et doit ceder la 
place aux engins teleguides. 
9. L'element de controle dans tout ceci, tant 
sur le plan de !'offensive que sur celui de la 
defensive, et surtout sur le plan de la defense, 
c'est le champ radar, le volume de !'atmosphere 
et le type de controle utilise dans le cadre du-
quel on peut detecter un objet mouvant. Cepen-
dant que la vitesse des « objets » allait enorme-
ment croissant, le champ radar spatial est de-
meure limite au champ visuel, ce qui a entraine 
une reduction du laps de temps s'ecoulant entre 
l'alerte et l'attaque, d'ou il s'ensuit que les 
avions a commande humaine disposent de peu 
de temps pour decoller, prendre de !'altitude 
et se placer en position d'attaque. Il est inte-
ressant de noter qu'un calculateur electronique 
utilise pour intercepter un engin teleguide « at-
taquant » devrait en guere plus de deux minutes 
accomplir plus de 3.000 calculs, transmettre les 
donnees a l'engin « defendant » et le guider sur 
l'objectif. 
10. Etant donne que les engins teleguides tant 
offensifs que defensifs doivent etre parfaitement 
adaptes au role qui leur est imparti, ils de-
viennent de moins en moins adaptables a 
d'autres roles. Ils ne sauraient servir de rem-
placement pour le transport ou la reconnais-
sance, ou, a !'exception des engins du type« Cor-
poral », pour l'appui des unites terrestres mo-
biles. 
11. La valeur operationnelle d'un engin tele-
guide est naturellement fonction de !'aptitude 
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radar environment in withstanding counter 
measures and by. the accuracy of guidance and 
computing, more than the more obvious me-
chanics of the weapon itself. All radar is poten-
tially jammable. The first stage of guided 
weapons was based on last war pulse radar. 
During the post-war period radar powers have 
increased by a factor of about 10 and the United 
Kingdom is now embarking on much more re-
fined radar techniques, far more difficult tfJ 
jam. It would have been possible to have re-
equipped all three fighting services with British 
Mark I guided weapons which would have been 
most impressive in peace time. It was a wise 
decision not to do so and wait for Mark ll or 
Ill weapons. All the more so as the earlier 
generations or Marks of American weapons are 
available to N.A.T.O. 
12. Techniques available both to offence and 
defence are advancing all the time. There seems 
little chance of any one country enjoying a 
particular technical superiority for very long. 
Between countries of comparable technic~! and 
industrial development generally discovery and 
development are nearly simultaneous, provided 
the research impetus is maintained. For example, 
in the last war Germany and the United King-
dom both developed radar and both developed 
jet engines and aircraft. It is surprising that 
America was a long way behind in both fields. 
It is probable she concentrated her effort on 
the atomic bomb. America and Russia have both 
deve]'lped the H-bomb. The Russian achievement 
was helped by treachery but was by no meam 
dependent on it. They would have developed 
the H-bomb long before America expected 
anyway. 
13. There is a great deal of evidence to show 
that the interval from the time of conception to 
the time of availability in the front line of ;a. new 
weapon is in the order of 10 years, a notable 
exception being the United Kingdom effort of 
designing, manufacturing and testing an H-
boinb in 3 years. This indicates that technical 
planning must he geared to a strategy 5 to 10 
years ahead. 
14. The security of Europe lies much more 
in those countries, which are technically and 
industrially able, maintaining the momentum 
of military research, than in vague military 
political formulae of irreducible numbers of 
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divisions where neither the numbers in the 
division nor their equipment or arms are de· 
fined. The key to maintaining this momentum is 
continuity of the research and development 
teams in Government establishments and in 
particular in industry. For example in the 
United Kingdom a typical team consists of 100-
200 sci·entists, engineers and toohnicians actively 
engaged on a project for 5-7 years. Only very 
large firms can adequately support these teams. 
15. The development of a guided missile can 
require the firing of between 200 to 300 rounds. 
The development in the United Kingdom of an 
electronic simulator which can simulate the 
conditions of guided missiles' flight after firing 
greatly simplified and cheapened this work. 
Nevertheless before an air-to-air or air-to-
ground missile can be regarded as safe between 
50 and 100 complete rounds must be fired from 
an actual flying aircraft. However, the total 
flying time necessary is about 40 minutes 
whereas it took 900 hours flying to establish the 
Valiant bomber. 
16. The United Kingdom started her guided 
weapon programme in 1947. No attempt is being 
made to equip the services with Mark I type 
weapons. Later Marks are now available and 
will be introduced shortly. 
17. As far as can be ascertained the present 
state of guided weapons is set out in Table I. 
18. Although the divisions are not rigid or 
cut and dried, each type can be regarded as a 
family and each family has several generations 
or Mark classifications, e. g. Corporal Mark Ill 
could be a third generation Corporal. Each 
generation is really an improved version of its 
predecessor. 
19. Research, production and supply in the 
guided missile field can be broken down into 
the following categories : 
Complete and jealously guarded secrecy. 
Interchange of basic information. 
Interchange of basic research information. 
Making available specialized research equip-
ment. 
The American nuclear weapon field is still 
covered by excessive secrecy. In the guided 
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du radar a resister aux contre-mesures et de la 
precision du guidage et des calculs, beaucoup 
plus que des qualites mecaniques intrinseques 
de l'arme elle-meme. Tout radar est brouillablc 
en puissance. La premiere etape de la mise au 
point des engins teleguides reposait sur le radar 
a pulsations de la derniere guerre. L'efficacite 
du radar a decuple dans l'apres-guerre et le 
Royaume-Uni adopte actuellement des tech-
niques radar beaucoup plus perfectionnees, beau-
coup plus difficiles a brouiller. Il eut ete pos-
sible de reequiper les trois armes avec des en-
gins teleguides britanniques du type Mark I, 
qui auraient ete tres impressionnants en temps 
de paix. Tres sagement on a decide de n'en rien 
faire et d 'attendre les engins du type Mark II 
ou Mark Ill, ceci d'auta'nt plus que les pre-
mieres generations ou types d'engins americains 
sont a la disposition de l'O.T.A.N. 
12. Les techniques disponibles dans le domaine 
de l'attaque comme dans celui de la defense 
progressent sans cesse. Il semble peu probable 
qu'aucun pays puisse s'assurer une superiorite 
technique particuliere avant longtemps. La de-
couverte et la mise au point sont en general 
presque simultanees dans les pays d'avancement 
technique et industriel comparable, a condition 
que les recherches conservent leur dynamisme. 
Ainsi, au cours de la derniere guerre, l'Alle-
magne et le Royaume-Uni ont tous deux per-
fectionne le radar, ainsi que les moteurs et 
avions a reaction. Chose etonnante, l'Amerique 
etait tres en retard dans ces deux domaines. 
Sans doute concentrait-elle ses efforts sur la 
bombe atomique. L'Amerique et la Russie ont 
toutes les deux mis au point la bombe H. La 
trahison est venue en aide aux Russes mais elle 
n'a ete nullement determinante. De toute ma-
niere, ils auraient fabrique la bombe H bien 
plus tOt que l'Amerique ne s'y attendait. 
13. L'experience demontre que le temps qui 
s'ecoule entre !'invention d'une arme nouvelle 
et sa presence sur la ligne de front est de l'ordre 
de 10 annees. Exception remarquable a ce point 
de vue : l'effort fourni par les Britanniques qui 
ont conc;u, fabrique et· essaye la bombe H en 
l'espace de 3 ans. Il faut done que le planning 
technique soit etabli en raisonnant sur la base 
d'une strategie prevue 5 a 10 ans a l'avance. 
14. La securite de l'Europe repose bien plus 
sur les nations capables de soutenir le rythme 
de la recherche en matiere militaire que dans 
de vagues formules de politique militaire pre-
voyant un minimum irreductible de divisions 
103 
>r ~ 'I : 
' ' 
DOCUMENT 66 
dont on ne definii ni les effectifs, ni l'equipe-
ment, ni les armes. Le seul moyen de conserver 
ce rythme est la continuite des travaux de re-
cherche et de perfectionnement en equipe dans 
les services gouvernementaux et en particulier 
dans l'industrie. Ainsi, au Royaume-Uni on a 
constitue des equipes composees de 100 a 200 
savants, ingenieurs et techniciens qui s'attachent 
a realiser un projet pendant 5 a 7 ans. Seules 
de tres grandes societes peuvent s'offrir ce luxe. 
15. La mise au point d'un engin teleguide peut 
necessiter de 200 a 300 essais. La mise au point 
au Royaume-Uni d'un simulateur electronique, 
qui reproduit les conditions de vol des engins 
teleguides apres lancement, a beaucoup simpli-
fie la tache tout en reduisant les frais. Toute-
fois, avant qu'un engin air-air ou air-sol puisse 
etre considere au point, il faut en avoir lance 
entre 50 et 100 d'un avion en vol. Mais 40 mi-
nutes de vol en tout sont suffisantes, alors qu'il 
a fallu 900 heures pour regler le bombardier 
Valiant. 
16. Le Royaume-Uni a mis en route son pro-
gramme d'armes teleguidees en 1947. L'on n'a 
pas essaye d'equiper les troupes en armes du 
type Mark I. Des types de Mark plus recents 
sont a present au point et seront bientot mis 
en service. 
17. Les armes teleguidees dont !'existence nous 
est connue figurent au tableau I. 
18. Bien que les distinctions ne soient pas ri-
gides, chaque type p~ut etre considere comme 
une famille et chaque famille comporte plusieurs 
generations ou subdivisions en Mark, par 
exemple : le Corporal Mark Ill serait un Cor-
poral de la troisieme generation. Chaque gene-
ration est en fait une ver:srion amelioree de son 
predecesseur. 
19. L'etude, la fabrication et la mise en ser-
vice des engins teleguides peut etre subdivisee 
en categories, de la fac;on suivante : 
Secret complet et jalousement garde. 
Echange d'informations essentielles. 
Echange d'informations essentielles concer-
nant la recherche. 
Fourniture du materiel de recherche specia-
lise. 
Les Americains sont encore d'une discretion 
excessive dans le domaine des armes nucleaires. 
,·,,· 
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missile field, when through leakage or for 
reasons which seem good to them, such as super-
abundance or financial advantage, or other 
eountries being ahead of America in some 
aspects of research, they are prepared to enter 
into bilateral agreements if amongst other 
considerations they consider their securitv is 
not diminished. Nevertheless it would be c'hur-
lish not to pay grateful tribute to the Americans 
for the assistance they have given the United 
Kingdom in the guided missile field even if the 
exchanged information has, in the opinion of 
some, been excessive. Interchange of basic infor-
mation and research data can lead first to bi-
lateral research and production agreements and 
later when the national defence role and com-
mon interest has been more clearly defined into 
multilateral agreements for research and pro-
duction. 
20. The following agreements have been 
reached between countries to date : 
(i) The United Kingdom has arranged for 
the British firms concerned to seek sale 
agreements or to arrange manufacturing 
under licence agreements with any WEU 
country for four weapons and their asso-
ciated radar equipment. They are : 
Fireflash - air-to-fair, Fairy Aviation 
Co. 
Firestreak - air-to-air, de Havilland. 
Bloodhound - ground-to-air, Bristol 
Aeroplane Co. 
Thunderbird - ground-to-air, English 
Electric. 
(ii) America is making available to the Uni-
ted Kindgom ground-to-ground missiles 
"Corporal". 
(iii) Exchange of basic research is going on 
between: 
America and the United Kingdom. 
France and the United Kingdom. 
Germany and the United Kingdom. 
Germany and France. 
(iv) Agreements to manufacture under licence 
certain ground-to-ground weapons and 
parts are under active discussion and 
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negotiation between the United Kingdom 
and America. 
21. Some of the methods adopted to bring 
agreements into effect are as follows. The United 
Kingdom has set up two steering committees 
within the framework of W.E.U., one Anglo-
French and one Anglo-German. These commit-
tees have in turn set up working parties to 
study and report on individual projects in the 
contexts of availability of technical personnel, 
technical equipment, stage of technical develop-
ment, industrial capacity, industrial know-how 
availability of finance. ' 
22. The actual main types of research in the 
guided missile field can also be defined (as has 
been stated, they are common to the develop-
ment of all types of guided missiles and to that 
extent parcelling out of single weapons to indi-
vidual countries would not necessarily result in 
as great savings as is sometimes thought) 
.1. Aerodynamic. 
2. Guidance and control systems. 
3. ,Engines and propellants. 
4. Warheads. 
5. Assessment. 
1. Requires : 
(a) Supersonic wind tunnels. 
(English Electric have built two new 
tunnels, one giving a speed of Mach 
6 or 4,000 m.p.h. with arrangements 
to automatically register stresses and 
feed this information on punched cards 
into an electronic computor.) 
(b) Metallurgical laboratories. 
(oc) Specialist and experienced personnel. 
2. Requires : 
(a) Electronic laboratories and . access to 
1 (a). 
(b) Very specialised radar and infra-red 
equipment. 
(c) Extremely specialized equipment to 
deal with the design of instruments 
associated with inertia guidance such 
,' ''·"" •1,.• 
En matiere d'engins teleguides, en cas de fuites 
par. exemple, ou pour d'autres raisons qui leur 
semblent bonnes, telles que la surproduction ou 
certains avantages financiers, ou si d'autres pays 
sont en avance sur eux dans certains domaines 
de recherche, les Americains sont prets a con-
clure des accords bilateraux, si toutefois ils 
estiment que cela ne porte pas atteinte a leur 
securite. Mais il serait grossier de ne pas te-
moigner de gratitude aux Americains pour l'aide 
qu'ils ont fournie au Royaume-Uni dans le do-
maine des engins teleguides, meme si certains 
jugent que ces echanges d'information ont ete 
trop pousses. L'echange d'informations essen-
tielles et des resultats des recherches peut mener 
d'abord a des accords bilateraux sur la recherche 
et la fabrication et ensuite, quand le role de la 
defense nationale et l'interet commun seront 
plus clairement definis, a des accords multilate-
raux aux fins de recherche et de fabrication. 
20. A l'heure actuelle, les accords suivants ont 
ete conclus entre les divers pays : 
(i) Le Royaume-Uni a demande aux firmes 
britanniques interessees de conclure des 
accords commerciaux ou des accords de 
production sous licence avec les pays de 
l'U.E.O. pour quatre armes et leur equi-
pement radar respectif. Il s'agit de : 
Fireflash - air-air, Fairy Aviation Co. 
Firestreak - air.;air, de Havilland. 
Bloodhound - sol-air, Bristol Aeroplane 
Co. 
Thunderbird - sol-air, English Electric. 
(ii) L'Amerique se propose de fournir au 
Royaume-Uni des engins teleguides sol-
sol « Corporal». 
(iii) Les echanges d'informations essentielles 
concernant la recherche se poursuivent 
entre : 
L'Amerique et le Royaume-Uni. 
La France et le Royaume-Uni. 
L'Allemagne et le Royaume-Uni. 
L'Allemagne et la France. 
(iv) Des ·accords en vue de fabriquer sous 
licence certains engins et parties d'engins 
sol-sol font actuellement l'objet de pour-
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parlers et de· negociations .~entre le 
Royaume-Uni et l'Amerique. 
21. Voici quelqucs-unes des methodes employees 
pour la mise en reuvre des accords. Le Royaume-
Uni a constitue deux groupes d'etude dans le 
cadre de l'U.E.O., un anglo-fran~ais et un 
anglo-allemand. Ccs groupes ont constitue a 
leur tour des groupes de travail pour etudier 
les projets individuals du point de vue des pos-
sibilites de recruter le personnel technique, du 
materi.el technique disponible, ainsi que du degre 
de developpement technique, de capacite indus-
trielle, des possibilites industrielles et des 
moyens financiers. 
22. On peut egalement definir les principau.x 
types actuels de recherche en matiere d'engins 
teleguides (comme on l'a dit, ils sont communs 
a la mise au point de tous les types d'engins 
teleguides, de sorte qu'assigner separement des 
engins isoles aux divers pays ne representerait 
pas, comme on l'estime parfois, une grande eco-
nomic) : 
1. Aerodynamique. 
.2. Systemes de guidage et de commande. 
3. MoteUI'\S et charges propulsives. 
4. Ogives. 
5. Calculs. 
1. Requiert : 
(a) Des souffleries supersoniques. 
(English Electric a construit deux nou-
velles souffleries, dont l'une produit 
une vitesse de Mach 6 soit 6.500 km-h 
et munie d'appareils automatiques en-
registrant les tensions et communiquant 
les donnees sur cartes perforees trans-
mises a un calculateur electronique). 
(b) Des centres de recherche sur metaux. 
(c) Un personnel specialise et experimente. 
2. Requiert : 
(a) Des laboratoi:re.s d'electronique et l'ac-
ces a 1 (a). 
(b) Un materiel radar. et infra-rouge tres 
perfectionne. 
(c) Un materiel de specialisation poussee 
pour l'etude des instruments utilises en 
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. as advanced gyros, accelerometers and 
stabilized platforms. 
(d) Specialist and experienced personnel in 
these fields. 
(e) Advanced plastics research. 
3. Requires free access to secret aero-engine 
data and engine design equipment and labo-
ratories. The three main British aero-en-
gines without question are among the 
leaders of the world and clearly this type 
of research can profitably be carried out 
by the firms with this information and 
development experience available. 
4. -
5. Requires elaborate electroniccalculating ma-
chines and great quantities of "punched" 
data. TRIDA!C is a United Kingdom 
example. 
23. Above all continuity of effort over long 
periods is essential, with unrestricted access to 
accumulated data and experience. 
24. Against this background or largely factual 
survey of the British guided missile field one 
can consider some political, service and economic 
problems. 
25. Politjcally the United Kingdom will honour 
and live up to all and any political commitments 
she has with all her allies. The differences which 
can and do arise are those of interpretation 
and it is for that reason, before passing judg-
ment, that the availability of accurate factual 
information is so desirable. Quite clearly the 
nature of this information must in no way 
damage security. 
26. Within the last year in the United Kingdom 
the principle has been adopted that in Western 
European Union security must not be considered 
in isolation but should be balanced against the 
strategic and economic advantages of closely 
controlled releases of information. 
27. If, as seems probable for some time to come, 
peace can only be secured under the shield of 
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the deterrent threat, the more the deterrent is 
put in the shop window the better. Very little 
of how a car works can be gathered from looking 
at it without opening the bonnet. 
28. This is not a sudden change of thinking 
on the part of those responsible, but the logical 
outcome of the continual weighing of evidence 
and events as they become available. Clearly, 
any decision on matters of this nature affect 
our American friends and allies and for reasons 
of friendship and mutual agreements the Uni-
ted Kingdom would where appropriate under-
take no steps without prior discussion and 
agreement with the United States. 1 
29. Having obtained agreement the next step 
is implementation. The United Kingdom is not 
immune from the complications and shortcom-
ings which bedevil all democracies. There are 
a multitude of people with a finger in the pie. 
The ,Minister of Defence and his Ministry, the 
Minister of Supply and his Ministry and the 
Service Chiefs and their departments all have 
to be consulted and convinced. All these bodies 
contain to varying degrees established depart-
ments with departmental heads whose esta-
blished customs may have to be upset and re-
orientated. These customs and outlooks have . 
grown up for good and sufficient reasons and 
their validity for retention in part or whole has 
to be carefully assessed. All this takes time but 
is proceeding smoothly and as rapidly as pos-
sible. 
30. Economic considerations : faced as we are 
with the vast expense of producing a multitude 
of weapons all of which are extremely compli-
cated, an obvious solution seems to lie in par-
celling out the research and development and 
manufacture of individual weapons to individual 
countries. This seems such a beautifully simple 
theory that it is perhaps worth while trying 
to set down some of the reasons why this Utopia 
is no easier to reach than any other and why 
it is strenuously opposed by a large number of 
people actively connected with guided . missiles. · 
1. There have been occasions when the United States 
has obtained a. commercially competitive advantage by 
suddenly releasing secret information to customers with· 
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guidage par inertie, tels que gyroscopes, 
accelerometres et plates-formes stabili-
sees de modele perfectionne. 
(d) Un personnel specialise et experimente 
dans ces domaines. 
(e) Une recherche poussee dans le domaine 
des matieres plastiques. 
3. Requiert le libre acces aux informations 
secretes concernant les moteurs d'avions, au 
materiel de realisation des modeles et aux 
laboratoires. Sans aucun doute, les trois 
principaux moteurs britanniques sont parmi 
les meilleurs du monde et il est evident 
que les firmes retireront un grand profit, 
dans leurs recherches, des renseignements 
et de !'experience mis a leur disposition. 
4.-
5. Requiert des machines calculatrices tres 
perfectionnees et une grande quantite de 
donnees sur cartes perforees. TRIDAC en 
est un exemple au Royaume-Uni. 
23. La continuite de !'effort durant de longues 
periodes est avant tout necessaire, ainsi que le 
libre acces a !'ensemble des informations et de 
l 'experience. 
24. Dans cette perspective ou avec cette vue 
d'ensemble concrete de la situation en Grande-
Bretagne dans le domaine des engins teleguides, 
l'on peut aborder certains problemes de poli-
tiquP, d'organisation et d'economie. 
25. Sur le plan politique, le Royaume-Uni ho-
norei·a et respectera tous les engagements poli-
tiques quels qu'ils soient, qu'il a conclus avec 
tous ses allies. Les differends qui peuvent sur-
gir, et surgissent quelquefois, sont affaire d'in-
terpretation, c'est pourquoi il est tellement sou-
haitable, avant de juger, d'etre en possession 
d'informations exactes et concretes. Il est evi-
dent que la nature de ces informations ne doit 
en aucune fa~on compromettre la securite. 
26. Au cours de l'annee derniere, le Royaumc-
Uni a adopte le principe qu'au seip de l'Union 
de !'Europe Occidentale, la securite ne devait 
pas faire l'objet de mesures prises isolement 
mais qu'il fallait l'envisager au contraire du 
point de vue des avantages strategiques et 
economiques de communication d'informations 
strictement controlees. 
27. Si, comme cela semble probable, la paix ne 
peut etre assuree, pour quelque temps encore, 
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· que sous le bouclier de la menace preventive, 
plus les moyens de prevention seront exhibes, 
mieux cela vaudra. L'on ne comprend pas gr.and' 
chose a la marche d'une voiture tant qu'on n'a 
pas souleve le capot. 
28. Ce point de vue ne represente pas un chan-
gement soudain d'attitude chez les responsables, 
il est au contraire la consequence logique d''Qlle 
etude soutenue des faits et des evenements a 
mesure qu'ils se presentent. Il est evident que 
toute decision en cette matiere affecte nos amis 
et allies americains et que pour des rais6ns 
d'amitie et en vertu des accords conclus, le 
Royaume-Uni ne prendrait aucune des mesures 
qui pourraient s'imposer sans en discuter avec 
les Etats-Unis et avoir obtenu leur accord prea-
lable. 1 
29. L'accord une fois realise, il faut ensuitt> 
!'executer. Le Royaume-Uni n'est pas a l'abri 
des complications et des imperfections inherentes 
aux democraties. Quantite de gens ont leur mot 
a dire. Le ministre de la Defense et son minis-
tere, le ministre de la Production industrielle 
et son minsitere, ainsi que l'Etat-Major et ses. 
departements, doivent tons etre consultes et con-
vaincus. Tous ces corps constitues comprennent 
dans une plus ou moins grande mesure des de-
partements bien etablis sous les ordres d'un chef 
dont il faudrait eventuellement bouleverser ou 
reorienter les habitudes solidement ancrees. 
Ces habitudes et cette optique sont suffisam-
ment justifiees pour qu'il faille peser soigneuse-
ment les raisons de les conserver en tout ou 
en partie. Tout ceci prend du temps mais les 
choses evoluent sa:ns a-coup et aussi rapidement 
que possible. 
30. Considerations economiques : face aux frais 
enormes qu'entraine la fabrication d'une multi-
tude d'engins tous d'une complexite extreme, 
on pourrait juger nature! de repartir l'etude, 
la mise au point et la fabrication des divers 
engins entre les divers pays. Cette theorie est 
si belle dans sa simplicite qu'il n'est peut-etre 
pas inutile d'enoncer quelques-unes des raisons· 
pour lesquelles cette utopie, qui n'est pas plus 
facile a realiser qu'une autre, rencontre une oppo-
sition acharnee dans certains milieux qui s'oc-
cupent activement des projectiles teleguides. Les 
J. 11 est a-rrive que les Etats-Unis s'assurent un avan-
tag~J commercial en matiere de concurrence en fournis-
sant ·a bl'lile-pQurpoint d~s renseignements secrets a cer-
taiils clients sans en avoir dtlment averti le Royaume-
Uni. 
' ••• f 
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From considerations set down in paragraphs 
12 to 16, it can be realised that a country with 
defence commitments, which has entered the 
guided missile field, will be in a state of deve-
lopment proportional to the number of projects 
undertaken and the time, money and effort 
expended to date. Because America has under-
taken more projects than the United Kingdom 
and because she was a pioneer in the guided 
missile field, she is not as far ahead of the 
United Kingdom as might be expected. The 
information bartered in exchange for infor-
mation, not only in the guided missile field, 
which the United States coveted from the Uni-
ted Kingdom, has been of the greatest assistance 
to the United Kingdom and worth the pound 
of flesh demanded. For these reasons, coupled 
with the fact that the United Kingdom is only 
concentrating on the missHes in which she is 
interested, the United Kingdom is slowly over-
taking the American lead in this limited sphere. 
This state of affairs would immediately be 
reversed if adequate finance was not forthcom-
ing or the research momentum relaxed. 
31. Put quite brutally and frankly, if, as is 
the case, we all wish to ensure the most rapid 
possible progress, this cannot be done by par-
celling out research and development, or indeed 
the manufacture of particular weapons to coun-
tries which have no background of effort in 
these highly specialized fields. Co-operation, to 
be effective, must be between countries that 
ea.n contribute in resources or experience. Re-
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ference to Table I may give an indication of 
the scope of co-operation in the guided missile 
field. 
32. If and when a satisfactory answer to this 
problem is found, one is confronted with the 
next formidable obstacle. It has been authori-
tatively stated, .and there is a great mass of 
case history to support it, that if a project were 
to be handed over to a country, however well 
developed and equipped in other ways, but start-
ing from scratch on that particular project, it 
would take ten years to bring it to fruition. 
Western European Union would thus lose ten 
years' lead in the international race. Not only 
that but, as the United Kingdom would have 
to disband and re-employ her research team.'! 
and re-tool and redeploy her displaced industrial 
capacity, she would virtually be committing her 
research and development and manufacture of 
some possibly vital weapons for practically all 
time to another country and be dependent on 
that country's defence budget through all 
changes of government a pretty severe request 
to put before any electorate. 
33. Nevertheless none of these difficulties 
alters the fact that no one country can today 
bear this whole financial burden of defence. 
Nor in the case of the United Kingdom can she 
afford to employ all the necessary scientists and 
engineers on commercially unproductive work. 
·Something must be done. 
- : 1' ~ -.. ' " • ' , i V"~, ' I 
considerations exposees dans les paragraphes 
12 a 16 permettent de comprendre qu'un pays 
qui, ayant souscrit des engagements de defense, 
s'est attaque a la production des engins 't~l~­
guides, atteindra un degre de developpement 
proportionnel au nombre de projets entrepris 
ainsi qu'au temps, a l'argent et a l'effort 
consentis. 
Les Etats-Unis, parce qu'ils ont mis en chan·-
tier un plus grand nombre de projets que le 
Royaume-Uni et ont joue le role de pionnier 
dans le domaine des engins teMguides, n'ont 
pas pris sur le Royaume-Uni l'avance a laquelle 
on pouvait s'attendre. La communication aux 
Etats-Unis de renseignements qu'ils convoi-
taient, et ceci dans d'autres domaines que' celui 
des engins teleguides, n'a pas ete sans profit 
pour le Royaume-Uni qui a re<;u a son tour des 
Etats-Unis des renseignements tres precieux. 
Pour ces raisons, associees au fait que le 
Royaume-Uni ne concentre ses efforts que sur 
les engins teleguides qui l'interessent, le 
Royaume-Uni rattrape lentement l'avance ameri-
caine dans ce domaine limite. Le renve:rsement 
de la situation serait immediat si les moyens 
financiers faisaient defaut ou si le rythme de 
la recherche ralentissait. 
31. Pour dire les choses franchement et bru-
talement, si, comme c'est le cas, nous souhai-
tons tous assurer la marche la plus rapide du 
progres, on ne saurait y arriver en repartis-
sant la recherche et la mise au point, ni meme 
la fabrication de certains types d'engins 
particuliers entre des pays qui n'ont pas un 
certajn actif dans ce domaine hautement spe-
cialise. Pour etre efficace, la cooperation doit 
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s'etablir entre des pays qui peuvent apporter 
des ressources ou de !'experience. En se repor-
tant au tableau I, on peut se faire une id~e des 
possibilites de cooperation en matiere d'engins 
teleguides. 
32. Au cas ou l'on trouverait une solution sa-
tisfaisante a ce probleme, l'on aborderait aussi-
tot une autre difficulte redoutable. L'on sah 
de source autorisee, et avec de nombreuses 
preuves a l'appui, que si l'on fournissait un 
projet a un pays qui, quoique tres avance et 
bien equipe dans d'autres domaines, devrait, sur 
ce projet, partir a zero, il lui faudrait dix ans 
pour le mener a bien. L'Union de l'Europe 
Occidentale, aurait done, dans la course inter-
nationale, un retard de dix ans. En outre, comme 
le Royaume-Uni devrait dissoudre et reclasser 
ses equipes de recherche, reequiper et redeployer 
son potentiel industriel deplace, il confi-erait 
virtuellement pour un temps indetermine son 
effort de recherche, de mise au point et de 
fabrication d'armes qui sont peut-etre pour lui 
d'une necessite vitale a un autre pays, et de-
pendrait du budget que celui-ci consacre a la 
defense a travers tous les changements de gou-
vernement. Proposition assez drastiq-qe a pre-
senter a des electeurs. 
33. Aucune de ces difficultes ne change rien 
au fait qu'aucun pays ne peut, a l'heure actuelle, 
supporter seul tout le poids financier de la de-
fense. Quant au Royaume-Uni, il ne peut se 
permettre d'employer le nombre necessaire de 
savants et d'ingenieurs a un travail commer-
















-------~-- --- ---~------· 
AMERICA I UNITED KINGDOM! FRANCE I 
Aati-taak "A" 
(1) ? Name I (1) ? Name 1 (1) SFECMAS 5200 I (2) ? Name I (2) ? Name (2) ENTAC (3) LACROSSE (3) SFECMAS 5210 
I. Grouacl-to-~rrouad "B" 
(1) HONEST JOHN I None I (1) SE 4200 I ~2) CORPORAL (2) ss 10 
ll. Grouad-to-air 
(1) LARK 
(2) NIKE AJAX 
(3) NIKE HERCULES 
I (1) BLOODHOUND I (1) PARCA (2) THUNDERBIRD (2) SE 4100 




I (1) FIRESTREAK (2) FIREFLASH I (1) MATRA ROSI I (2) SFECMAS 5103 
IV. Air-to-grouad 
(1) PETREL I Skylark ? I 
I (2) RASCAL (1) ? Name (3) BULLDOG under development 
V. ShiP-to-air 
(1) TERRIER I (1) SEA SLUG I (1) MASALEA 
1 
(2) TARTAR (2) MARICA 
(3) TALOS 
VI. ShiP-to-ahore 
? Name I ? Name I ? Name I 
VII. Varioua rolea "C" 
(1) BOMARC ? Name 
(2) REGULUS 
None known (3) MATADOR 
(4) TM 61B 
(5) REDSTONE 
(6) JUPITER C I 
vm. Grouacl-to-~rrouad (Stratepc) "D" 
(1) SNARK ? Name 
I I (2) NAVAHO (English Electric) (3) HERMES I None known (4) ATLAS 
I I (5) TITAN I (6) 'l'HOR I 
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"V" Long-range ICBM 
NOTE: United Kingdom V-Bomber Force 
and H-bomb take place of ICBM 
at present. 
I i ITALY I BENELUX 
I 




I (1) V-2 type I None project 
I (1) THUNDERBIRDI 
type project None 
I None known I None known 




None known None known 
I 
I None known I None known 
I None known None known 
I 
I 
I I I 
None known None known I I 
I 
i 
'~··r/!':'. ~.. . . -' -~ , .~, 
' I , I ~ 
TACTIQUE 1 
,•A" Anti-char 
"B" Courte portee 
'•C" Moyenne portee 
AMERIQUE 
Anti-char 
' (1) ? Nom 
(2) ? Nom 
(3) LACROSSE 
I. Sol-sol 
1 r ..,. """• •-... ,., ,' ~! f :;· / 'I '~~- I 
'' c I'' 
TABLEAU I 
Groupes fondamentaux 
I ROYAUME-UNI I FRANCE I REP. FED. d'ALLEMAGNE 
"A" 
I (1) ? Nom I (1) SFECMAS 5200 I (2) ? Nom (2) ENTAC Aucun connu 
(3) SFECMAS 5210. 
"B" 
(1) HONEST JOHN I (2) CORPORAL Aucun I (1) SE 4200 (2) ss 10 I Aucun connu 
B. Sol-air 
(1) LARK . I (1) BLOODHOUND I (1) PARCA 
I (2) NIKE AJAX (2) THUNDERBIRD (2) SE 4100 Aucun connu (3) NIKE HERCULES (3) SE 4300 
m. Air·air 
(1) FALCON I (1) FIRESTREAK I (1) MATRA ROSI I Aucun connu (2) SPARROW (2) FIREFLASH (2) SFECMAS 5103 I 
IV. Air•sol 
(1) PETREL I Skylark ? I 
I (2) RASCAL (1)? Nom - en cours Aucun connu (3) BULLDOG de mise au point 
V. Mer-air 
(1) TERRIER l (1) SEA SLUG I (1) MASALEA 
I (2) TARTAR (2) MARICA Aucun connu (3) TALOS 
VI. Mer••ol 
? Nom I? Nom j? Nom I Aucun connu 
vu. Diver• rale• "C" 
(1~ BOMARC ? Nom (2 REGULUS 
(3) MATADOR Aucun connu Aucun connu 
(4) TM 61B 
(5) REDSTONE 
(6) JUPITER C 
vm. Sol-1ol 1trat6pqae "D" 
(1) SNARK ? Nom 
I (2~ NAVAHO (English Electric) r HERMES Aucun connu Aucun connu 4 ATLAS 
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STRATEGIQUE 2 
"D" ICBM a longue portee 
N.B.: Au Royaume-Uni les Unites de 
bombardiers '•V" et la bombe H 
jouent a present le role de l'ICBM 
(fusee balistique intercontinentale ). 
ITALIE I BENELUX 
I (1) ? Nom (signale) 
1. 
Aucun connu 
I (1) Projet type 
V2 I Aucun 
I (1) Projet type 
THUNDERBIRD I Aucun 
I Aucun connu I Aucun connu 
I Aucun connu I Aucun connu 
I 
Aucun connu I Aucun connu 
I Aucun connu I Aucun connu 
Aucun connu Aucun connu 










(l) 1 Name. 
(2) ? Name. 
(3) LACROSSE 
Ground-to-ground 



















VII Various r6les 
(1) BOMARC 
(2) REGULUS 
' ..i_; ,. ~ I ' ' ' ~ ' -~ • ~, ' 'J.-,1 \"l 
.... 't \' 
;• j 
TABLE II 
Breakdown by countries 
America 
Anti-tank 
Short range anti-tank controlled by troops. 
Longer range automatic homing anti-tank. 
Longer range still, automatic homing. Believed to be in production. 
«Bn 
Short-range 
Range: 25 miles. Rocket motor. No guidance. Made by Douglas. In 
production. . 
Rocket motor. Range : 100 miles. Guidance beam rider. Made by Firestone. 
In production. 
Range: 10 miles. Speed: Mach 2. Made by Fairchild. 
Range: 25 miles. Speed: Mach 3. 
NIKE AJAX { 
NIKE HERCULES ~ Improved performance. 
Range: 4 miles. Speed: Mach 3. Made by Hughes. 
Range: 4 miles. Speed: Mach 3. Made by Sperry. 
Range: 20 miles. Speed: subsonic. Turbo-jet. Made by Fairchild. 
Range : 100 miles. Speed : Mach 2.5. Made by Bell. 
Range : ? Speed: supersonic. Made by Martin. 




Range: 2()0 miles. Speed: Mach 2. Made by Boeing. 
Range: 300 miles. Subsonic speed. Turbo-jet engines. Radar and inertial 





(1) 1 Nom. 





















VI M er - terre 
VII Divers r6les 
(1) BOMARC 
(2) REGULUS 
'I I • 




Repartition par pays 
Etata-Unis 
Anti-char 
Anti-char a courte portee controle par les troupes. 
A plus longue portee, guide automatiquement sur char. 
A portee encore superieure, auto-guide. Probablement en production. 
Courte portee 
Portee : 40 km. - Moteur fusee. Pas de guidage. Fabrique par Douglas. 
En production. 
Moteur fusee. Portee: 160 km. Guide sur faisceau. Fabrique par Firestone. 
En production. 
Portee: 16 km. Vitesse: Mach 2. Fabrique par Fairchild. 
Portee : 40 km. Vitesse : Mach 3. 
NIKE AJAX ( , . 
NIKE HERCULES ~ Performance amehoree. 
Portee: 7 km. Vitesse: Mach 3. Fabrique par Hughes. 
Portee: 7 km. Vitesse: Mach 3. Fabrique par Sperry. 
Portee : 37 km. Vitesse : subsonique. Turboreacteur. Fabrique par 
Fairchild. 
Portee : 160 km. Vitesse : Mach 2,5. Fabrique par Bell. 
Portee 1 Vitesse supersonique. Fabrique par Martin .. 
Portee: 40 km. Vitesse: Mach 3. Fabrique par Convair. 
Statoreacteur supersonique. , 
M oyenne portee 
Portee: 400 km. Vitesse: Mach 2.' Fabrique par Boeing. 
Portee: 470 km. Vitesse subsonique. Turboreacteurs. Guidage radar et 
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(4) TM 61 B 
(5) REDSTONE 
(6) JUPITER C 
Range: 600 miles. Speed: subsonic. Turbo-jet engines. Radar and inertial 
guidance. Made by Martin. In production. 




Vlll Ground-to-grownd (strategic) 
(1) SNARK Range: 4,000 miles. Ram-jet engines. Celestial guidance. Made by 
Northrop. Under development. 
(2) NAVAHO Range: 5,000 miles. Ram-jet. Celestial guidance. Made by North Ame-
rican. Davelopment abandoned. 
(3) HERMES (A1, A2, B and C). Test vehicle arnd design studies. 2,000 miles range. 
Rocket propelled ; guidance unstated. 
(4) ATLAS Range: 5,000 miles. Rocket motor. Inertial guidance. Made by Convair. 
Under development. 
(5) TITAN Improved version of ATLAS. Under development. 






Visually guided. Remote control. Range 1 












Intermediate range. Under development. Name 1 Speed 1 Range 1 
Engine 1 Guidance - probably inertial. 
ICBM. Range: 2,000 miles. Name 1 Guidance reportedly celestial. 
Speed 1 
Semi-active homing. Range 1 Speed : Mach 4.5 ? Radar controlled. In 
prodlJ.ction. La.unching from small platform. Ram-jet engine. 
Range ? Speed: Mach 4 + . Guidance - radar. Launching ? Engine: 
rocket booster and ram-jet. 
Infra-red homing device. Range: 5 miles. Speed: Mach 3. 
Beam rider. Range: 4 miles. Speed: Mach 3. Rocket engines. 
Avro. Under development. Name 1 Range 1 Guidance 
Range ? Engine ? Speed: Mach 3-5. Guidance radar. 




(4) .TM 61 B 
(5) REDSTONE 
(6) JUPITER C 










I Sol- sol 




Ill .Air- air 
(1) FIRESTREAK 
(~) FIREFLASH 
IV .Air- sol 
1 
V Mer- air 
SEA SLUG 
VI M er - terre 
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Portae: 980 km. Vitesse subsonique. Turboreacteurs. Guidage radar et 
par inertie. Fabrique par Martin. En production. 
Portae : 470 km. Moteur fusee. Guidage par inertie. Fabrique par Chrysler. 
En production. 
Longue portee ICBM 
Portae : 6.500 km. Statoreacteurs. Guidage a reference astronomique. 
Fabrique par Northrop. En cours de mise au point. 
Portae : 8.000 km. Statoreacteur. Guidage a reference astronomique. 
Fabrique par North American. Mise au point abandonnee. · 
(A1, A2, B et C). Vehicule d'essai et etude de modeles. Portae : 3.600 km. 
Propulsion a fusee. Guidage non precise. 
Portae : 8.000 km. Moteur fusee. Guidage par inertie. Fabrique par 
Convair. En cours de mise au point. 
Version amelioree d'ATLAS. En cours de mise au point. 
ATLAS petit modele. Ell cours de mise au point. 
Royaume- Uni 
Projectiles 
Guidage visuel. Telecommande. Portee 
Auto-guide. Engin anti-char guide. Portae 
Moyenne portae. En cours de mise au point. Nom 1 Vitesse 1 Portae 1 
Moteur 1 Guidage: probablement par inertie. 
ICBM. (fusee balistique intercontinentale). Sol-sol. Portae: 3.300 km. 
Nom 1 Guidage a reference astronomique. Vitesse 1 
Systeme de guidage semi-actif. Portae 1 Vitesse : Mach 4,5 1 Guidage 
par radar. En cours de production. Lancement sur petite rampe. Stato-
reacteur. 
Portee 1 Vitesse : Mach 4 ( + ). Guidage radar. Lancement 1 Moteur : 
Depart fusee et statoreacteur. 
Systeme auto-guidage a l'infra-rouge. Portae : 8 km. Vitesse : Mach 3. 
Guidage par rayon. Portee : 7 km. Vitesse : Mach 3. Moteur fusee. 
Avro. En cours de mise au point. Nom 1 Portae 1 Guidage 1 
Portee 1 Moteur 1 Vitesse: Mach 3 a 5. Guidage: radar. 






( 1) SFECMAS 5200 
(2) ENTAC 
(3) SFECMAS 5210 
Ground-to-ground 
(1) SE 4200 
II Ground-to-air 
(1) PARCA 
(2) SE 4100 
(3) SE 4300 
Ill .Air-to-air 
(1) MATRA ROSI 
(2) SFECMAS 5103 
IV .Air-to-ground 
V 





VII Various r6les 
(1) VERONIQUE 
France 
Range : 6,500 feet. Made by SNCA du Nord. Visual wire control. 
For « engin tactique anti-char n. Designed by Armament Research and 
Production Directorate. Wire Control. 
Longer range than (1) and (2) and believed to have true remote guidance 
system. 
Ram-jet. Made by SNCA du Sud-Est. Surface-to-surface. Launched 
from mobile ramps with aid of powder propellant fuelled rockets. Range: 
60+ miles. 
Range: 5 to 25 km. Speed: Mach 2.5. Weight: 100 kgs. Explosive beam 
rider with homing device. 
2,200 1bs and 11'2" span. Made by SNCA du Sud-Est. 
Made by Societe Generale de Mecanique Aviation Production, Paris. 
Two-stage solid fuel rocket. 10 ft. long, 3' 3" span. Weight: 350 1bs. 
Two-stage solid fuel rocket. Made by SGNA du Nord. 8ft. long, 2'6" 
span. Weight: 287 lbs. 
Wire-guidance. Range : 2 miles. SFECMAS. Explosive guided bomb. 
} Under development for French Navy. 
LRBM. Ballistic high altitude rocket (but could be a missile for warfare). 
Range : about 150 miles. 
VIII Ground-to-ground (strategic). 
Italy 
Reported to be developing : 
(a) Ground-to-ground missiles of improved V 2 or CORPORAL type; 




(1) SFECMAS 5200 
(2) ENTAC 
(3) SFECMAS 5210 
Sol- sol 
(1) SE 4200 
II Sol- air 
(1) PARCA 
(2) SE 4100 
(3) SE 4300 
III .Air- air 
IV 
(1) MATRA ROSI 
(2) SFECMAS 5103 
.Air- sol 
(1) ss 10 
V Mer- air 
(1) MASALEA 
(2) MARICA 
VI M er - terre 
VII R8les divers 
(1) VERONIQUE 
VIII Sol- sol (strategique). 
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France 
Portee: 2 km. Fabrique par SNCA du Nord. Commande par fil visuel. 
Engin tactique anti-char. Mise au point par Direction de la R~cherche 
et de la Production d'armements. Commande par fil. 
A plus longue portee que (1) et (2). On le croit dote d'un authentique 
systeme de teleguidage. 
Statoreacteur. SNCA du Sud-Est. Surface-surface. Lance de rampes 
mobiles a l'aide de fusees a carburant-poudre-liquide. Portee: 100 km ( + ). 
Portee : 5 a 25 km. Vitesse : Mach 2,5. Poids : 100 kg. 
1.100 kg. et 3,70 m. d'envergure, fabrique par SNCA du Sud-Est. 
Fabrique par Societe Generale de Mecanique Production Aviation. Paris. 
Fusee a carburant solide a deux temps. Longueur : 3,30 m. 
Envergure : 1,10 m. Poids : 100 kg. 
Fusee a carburant solide a deux temps. Fabrique par SGNA du Nord. 
Longueur : 2,50 m. Envergure : 80 cm. Poids : 140 kg . 
Guidage par fil. Portee : 4 km. SFECMAS. Bombe explosive guidee. 
En cours de mise au point par la, Marine fraw;aise. 
LRBM. Fusee balistique a haute altitude. Mais pourrait servir a des 
fins militaires. Portee: environ 240 km. 
Italie 
Signales comme en cours de mise au point : 
(a) Engin sol-sol du type V 2 ou CORPORAL ameliore. 




Russian. missiles I 
Name Fuel Guidance system Weight and Range 
Air-to-air 
R.S. 82 Solid fuel - -
M 100 Solid fuel Infra-red 900 lbs - 2-3 miles 
- Solid fuel Radar and infra-red 3 + miles 
Ground-to-air 
Improved W asserfall Liquid fuelled Radio and radar 300-400 lb warhead. 
40,000-60,000 ft. 
Improved Rheintochter Solid plus liquid fuel Radio controlled Several hundred pounds; 
2-stage missile 30-60 miles. 
- Liquid fuel Radar Several hundred pounds; 
40-70 miles. 
Sea-to-air 
Anti-aircraft weapon - Radar -
Ship borne offensive weapon - Inertial 300-700 miles 







Improved V 2 type Liquid fuel Inertial 12.5 tons; 
500-mile range 
Two-stage missile Liquid (possibly plus Inertial 50 tons ; 2,000 miles. 
solid) 




Engins russes 1 
Nom Carburant Guidage Poids et portae 
.Air-air 
R.S. 82 Solide - -
M. 100 Solide Infra-rouge 450 kg - 3,5/5 km. 
Solide Radar et infra-rouge 5 km(+)· 
Sol-air 
Wasserfall ameliore Liquide Radio et radar 150-200 kg - Ogive. 
13/20.000 m. 
Rheintochter 
ameliore 2 etages Solide-liquide Telecommande Plusieurs centaines de kg. 
radio 55/100 km. 
-
Liquide Radar Plusieurs centaines de kg. 
65/llO km. 
Mer-air 
Engin anti-aerien - Radar -
Engin offensif base sur - Inertial 500/1.100 km. 
navires 
Engin offensif sous-marin Liquide - 230 km(+) 
.Air-sol 
Bombe guidee - Infra-rouge -
Sol-aol 
Type V 2 ameliore Liquide Inertial 12,5 T. - 800 km. 
Engin 2 etages Liquide Inertial 50 T. - 3.200 km. 
(plus solide peut-etre) 
I. D'apres un tableau paru, le 3 septembre 1957, dans le Financial Times. 
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Document 67 9th October, 1957 
MOTION TO APPROVE THE FINAL ACCOUNTS OF THE ASSEMBLY 
FOR THE FINANCIAL YEAR 1956 
presented by Mr. Edwards, 
Chairman of the Committee on Budgetary Affairs and Administration 
The Assembly, 
Having examined the Final Accounts of the Assembly for the financial year 1956, together 
with the Auditor's Report, in accordance with Article 16 of the Financial Regulations, 




Document 67 9 octobre 1957 
MOTION D'APPROBATION DES COMPTES DEFINITIFS DE L'ASSEMBL£E 
POUR L 'EXERCICE FINANCIER 1956 
presentee par M. Edwards, 
president de la commission des Affaires budgetaires et de l'Administration 
L' Assemblee, 
Ayant examine les comptes definitifs de l'Assemblee pour l'exercice financier 1956, ainsi que 
le rapport du Commissaire aux comptes, conformement a !'article 16 du Reglement financier, 




Document 68 9th October, 1957 
Administration of Western European Union 1 
REPORT 2 
submitted on behalf of the Committee on Budgetary Affairs and Administration 8 
by M. Molter, Rapporteur 






Considering tha.t both N.A.T.O. and the Coun-
cil of Europe have now appointed to their res-
pective Secretary-Generalships political figures 
whh European experience, 
Considering undesirable the nomination of 
members of national foreign services to the post 
of Secretary-General of European Organisations 
on the basis of secondment, 
RECOMMENDS TO THE CoUNCIL 
Tha.t candidates considered for the position of 
Secretary-General of Western European Union, 
at such time as this post may even tu ally become 
vacant, should possess either parliamentary or 
European civil service experience. 
I. See Document 49 (May 1957), Amendment No. 1. 
2. Adopted in Committee by 11 votes to 1, with no 
abstentions. 
3. Membe!8 of the Committee: Mr. Edwards (Chairman); 
MM. Punder, Radius, (Vice-Chairmen); MM. Basile, Bichet 
(Substitute: Moutet), Cerulli Irelli, Conte, Ounningham, 
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Explanatory Memorandum 
(submitted by M. Molter, Rapporteur) 
1. At its Sitting on 9th May the Assembly 
referred back to the Committee an amendment 
which had been tabled by Mr. Willey in relation 
to the Assembly's Reply to the Annual Report of 
the Council, with a request to table a report 
thereon for consideration at the As<!embly's 
Oct()ber Session. 
2. Your Committee first examined the compe-
tence of the Assembly in relation to the matter 
raised by Mr. Willey's amendment, namely, the 
qualifications desirable with regard to the ap--
pointment of the Secretary-General. 
The view of your Committee is that the posi-
tion in Western European Union is not the same 
as that in the Council of Europe, where the Sta-
tute lays down that the Secreta.ry-General can-
not be appointed without the approval of the 
De Vita, Duynstee (Substitute : Fens), Finch, Haasler, 
Kalenzaga, Kirk, le Hodey, Marx (Substitute: Mommer), 
Metzger, Molter, Schaus, Storchi (Substitute: Ebner). 
N. B.- The names of the Representatives who voted are 
printed in italics. 
-... \ 
Document 68 9 octobre 1957 
Administration de l'Union de l'Europe Occidentale 1 
RAPPORT 8 
presente au nom de la commission des Affaires budgetaires et de l 'Administration 8 
par M. Molter, rapporteur 
TABLE DES MATIERES 
PROJET DE RECOM:MANDATION 
EXPOSE DES MOTIFS 
CoNCLUSIONS 
Projet de recommandation 
L' .A.ssemblee, 
Considerant que l'O.T.A.N. et le Conseil de 
l'Europe ont nomme au poste de Secretaire Ge-
neral des personnalites politiques d'experience 
europeenne ; 
Estimant que la designation, au poste de Se-
cretaire General d'organisations europeennes, de 
fonctionnaires detaches des ministeres des A££ai-
res etrangeres nationaux n'est pas souhaitable, 
RECOMMANDE Au CoNSEIL 
Que les candidats pris en consideration pour 
le poste de Secretaire General de l'Union de 
l'Europe Occidentale, dans l'eventualite d'une 
vacnnce dudit poste, possedent une experience 
parlementaire ou une formation de fonction-
naire europeen. 
I. Voir Document 49 (mai 1957), amendement no I. 
2. Adopte en Commiasion par ll voix contra I, sans 
abstentions. 
3. Membrea de la Commission: M. Edwarda (president); 
MM. Punder, Radius (vice-presidents); MM. Basile, Bichet 
(suppleant: Moutet), Cerulli Irelli, Conte, Ounningham, 
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Expose des motifs 
(presente par M. Molter, rapporteur) 
1. Lo:rs de sa seance du 9 mai, l'Assem:blee a 
renvoye a la Commission un amendement pre-
sente par M. Willey, relatif a la reponse de 
l'Assemblee au rapport annuel du Conseil, a 
charge pour la Commission de lui soumettre a 
ce sujet un rapport aux fins d'examen par l'As-
semblee durant la session d'octobre. 
2. Votre Commission s'est tout d'abord deman-
de si l'Assemblee est competente pour discuter 
la question soulevee par l'amendement de M. 
Willey, a savoir celle des qualites requises des 
candidats au poste de Secretaire General. 
Votre Commission estime qu'a cet egard la 
situation de l'Union de l'Europe Occidentale 
n'est pas la meme que celle du Conseil de !'Eu-
rope, dont le Statut stipule que le Secretaire 
General ne peut etre nomme sans !'approbation 
De Vita, Duynstee (suppleant: Fena), Finch, Haaaler, 
Kalenzaga, Kirk, le Hodey, Marx (suppleant: Mommer), 
Metzger, Molter, Schaus, Storchi (suppleant: Ebner). 
N. B. - Lea noma dea Repreaentanta ayant pri8 part 
au tJote aont imprimea en italique. 
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Assembly. In Western European Union there is 
not a single Secretariat but two Secretariats, one 
serving the Ministerial organs and a parliamen-
tary staff serving the Assembly. It is therefore 
normal that in Western European Union the 
final responsibility for the appointment of the 
Secretary-General should lie with the Council. 
On the other hand, it is the Assembly's function 
and duty to exercise pa.rliamentary supervision 
over all the activities of Western European 
Union, and the Council therefore communicates 
to the Assembly each year a detailed Report on 
the administrative arrangements within its Se-
cretariat, together with a detailed breakdown of 
the budget with regard to staff. 
In view of this the Assembly is entitled to 
make any general Recommendation it may deem 
fit concerning the administration of Western 
European Union, including the position of the 
Secretary-General. Such Recommendations should 
be taken by the Council as indications of the As-
sembly's wishes. 
3. The first difficulty in front of your Com-
mittee in considering the text proposed by 
Mr. Willey is that in matters of this kind it 
would be difficult, and indeed inimical to the 
European interest, to lay down hard and fast 
rules. It is certainly the case that as our Euro-
pean institutions develop, there should develop 
at the •same time a genuine European civil ser-
vice. But in the early years there must clearly 
be great elasticity. Secondment from national 
civil services can be useful in certain special cir-
cumstances. When it is a matter of the highest 
appointments, the matter is made yet more diffi-
cult because of the importance of personal quali-
fications. It is much more important to appoint 
the right man to the highest position than it is to 
observe the general rule of promotion from 
within the Secretariat, however justified this 
may lbe in normal circumstances. 
Nevertheless, having entered this caveat, your 
Committee was unanimous in considering that it 
·would be in the European interest for certain 
principles to be borne specifically in mind by the 
Council in considering the appointment of the 
Secretary-General of Western European Union. 
4. The first principle is that the Secretary-
Ger•.~ral iR genuinely able to fulfil his role inde·-
pendently of national considerations. The Secre-
tary-General represents the focal point of the 
European interest, and he must be in a position to 
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recall this interest to the Council and, if neceg,.. 
sary, be able to criticise a position incompat1ble 
with the European interest which might be taken 
up by a member government. The Secretary-
General is the highest political appointment of 
the Ministerial side of the Organization, and it 
follows from this that he must be a!ble to take a 
political position within the Council. The Secre-
tary-General is not merely an administrator; he 
should be able to act as a motor element within 
the Council, and be able to take initiatives to 
promote ''the progressive integration of Euro-. 
pe'' which the Council is under solemn Treaty 
obligation to ensure. 
It follows from this that careful examination 
must be given to the question of whether a civil 
servant should lbe asked to fill this post. Expe-
rience has •shown the difficulty of a national 
civil servant fulfilling this role in a fully Euro-
pean fashion. It is for this reason no doubt that 
both N.A.T.O. and the Council of Europe have 
appointed political figures, rather than civil ser-
vants, to the office of Secretary-General. Your 
Committee did not wish to prejudge whether 
this should necessarily be the case in Western 
European Union, but it is of the opinion that the 
Secretary-General should have sufficient politi-
cal stature to take polit1cal initiatives to promote 
unity; as in N.A.T.O., should have direct access 
to governments ; and be in a position to act as 
the effective Chairman of the Council both on 
the ministerial and ambassadorial levels. 
5. If the political stature of the Secretary-
General i•s evidently of primary importance, no 
less so is the need for him to :be, and to be seen • 
to be, working entirely in the European interest 
and in no way being influenced by national con-
siderations. This his oath of allegiance should in 
principle ensure. But if we get away from high-
sounding principles and look at the way that 
things work in pra·ctice, it has been shown that 
•such independence is almost impossible for a na-
tional civil servant on secondment. Too many 
human factors militate against it. 
6. In the Staff Regulations of the United Na-
tions Specialized Agencies it is laid down that : 
"Without prejudice to the recruitment of 
fresh talent at all levels, the fullest regard 
should be had, in filling vacancies, to the 
requisite qualifications and experience of 
pm-sons already in the service of the Uni-
ted Nations." 
de l'Assemblee. L'Union de l'Europe Occidentale 
est dotee non pas d'un, mais de deux secreta-
riats : l'un pour les organes ministeriels et un 
secretariat parlementaire a la disposition de 
l'Assem'blee. Il est done normal que pour I 'Union 
de l'Europe Occidentale, le Conseil statue en 
dernier ressort sur la nomination du Secretaire 
General. Toutefois, l'Assemblee a pour fonction 
et pour devoir d'assurer le controle parlemen-
taire de toutes les activites de l'Union de l'Eu-
rope Occidentale. Le Conseil lui communique un 
rapport annuel detaille du fonctionnement de 
son secretariat, accompagne d'un releve detaille 
du budget relatif au personnel. 
Il s'ensuit que l'Assemblee est habilitee a pre-
senter toute recommandation d'ordre general qui 
lui parait indiquee concernant }'administration 
de l'Union de l'Europe Occidentale, y compris 
la situation du Secretaire General. Le Conseil 
voudra voir dans une telle recommandation uni-
quement }'expression des vo:mx de l'Assemblee. 
3. La premiere difficulte a laquelle s'est heur-
tee votre Commission lorsqu'elle a examine le 
texte propose par M. Willey, c'est qu'il serait 
malaise, voire nuisible a l'interet de la cause 
europeenne, d'enoncer des dispositions intangi-
bles en des questions de cet ordre. Certes, au fur 
et a mesure du developpement des institutions 
europeennes, il faut qu'une verita·ble fonction 
publique europeenne soit mise sur pied, mais 
une grande souplesse s'impose dans les premieres 
annees. Le detachement de fonctionnaires natio-
naux peut rendre service en des circonstances 
bien determinees. Lorsqu'il s'agit de pourvoir 
aux postes les plus eleves, les qualites person-
Delle~ interviennent. Il est beaucoup plus impor-
tant de designer l'homme qui convient au 
sommet de la hierarchie que d'observer le regle-
ment general de promotion au sein du secreta-
riat, aussi justifie soit-il en des circonstances 
normales. 
Neanmoins, ces reserves faites, votre Commis-
sion a estime a l'unanimite que, dans l'interet 
europeen, le Conseil devrait tenir compte de 
certains principes lors de l'examen des candida-
tures au poste de Secretaire General de l 'Union 
de l'Europe Occidentale. 
. 4. Le premier de ces principes est que le Se-
cretaire General doit etre a nreme de remplir ses 
fonctions independamment de considerations 
d'ordre national. Le Secretaire General doit ser-
vir l'interet europeen. Il doit veiller a ce que le 
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Conseil serve egalement uniquement cet interet. 
Il doit garder la liberte de juger eventuellement 
une attitude adoptee par un gouvernement 
membre qui a ses yeux ne respecterait pas cet 
interet. ·Le Secretaire General est au sommet de 
la hierarchie des organes ministeriels de }'orga-
nisation, il en resulte qu'il doit pouvoir prendre 
position au sein du Conseil. Le Secretaire Gene.. 
ral n'est pas seulement un administrateur, exe-
cutant les decisions prises. Il convient qu'au 
Conseil il soit un element moteur, generateur 
d'initiatives, en vue de promouvoir «!'integra-
tion progressive de 1 'Europe », obligation solen-
nelle qu'impose le Traite. 
Des lors, il convient d'examiner si seul un 
fonctionnaire doit etre appele a ce poste. L'ex:-
perience prouve qu'il est difficile pour lui de 
remplir ce role dans un esprit europeen. C'est 
sans doute la raison qui a amene l'O.T.A.N. et le 
Conseil de l'Europe a nommer des personnalites 
politiquP-s plutot que des fonctionnaires au poste 
de Secretaire General. La Commission n'a pas 
voulu prejuger une telle question dans le cadre 
de l'Union de l'Europe Occidentale : mais elle 
admet que le Secretaire General devrait digposer 
de }'experience et de l'autorite requises pour etre 
a. meme de prendre des initiatives politioues de 
nature a promouvoir l'unite euroneenne. Comme 
le Secretaire General de l'O.T.A.N., il doit pou-
voir contacter directement les gouvernements et 
o'btenir le mandat de presider effectivement les 
trav.aux du Conseil a l'echelon des ministres 
comme a celui des ambassadeurs. 
5. Si la competence politioue du Secretaire 
General est importante et evidente, il est tout 
aussi necessaire au'il soit, aux yeux de tous, en-
tierement devoue a la cause europeenne, et nul-
lement influence par des considerations nationa-
les. Ceci resnlte en principe de la prestation du 
serment d'allegeance. Mais si nous nassons du 
plan des princines a celui de la realite, ]'exne-
rience a prouve qu'il est extremement difficile 
pour un fonctionnaire national detache de mani-
fester une entiere independance. Il y a trop de 
raisons humaines qui ne garantissent pas cette 
independance. 
6. Dans le reglement du personnel des Nations 
Unies, i1 est stipule que : 
« Sans entraver l'apport de talents nou-
veaux aux divers echelons, il doit etre plei-
nement tenu compte, pour les nominations 
aux postes vacants, des aptitudes requises 
et de !'experience de personnes qui sont 
deja au service de !'Organisation ». 
1 t'-
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This is clearly of the greatest importance for 
the development of a cadre of able civil servants. 
But the question is whether or not promotion 
from !below is satisfactory in present circumstan-
ces in the case of the highest appointment of all, 
that of the Secretary-General. The answer is 
clearly that it should be so and it should be un-
nec~ary to appeal to outside persons. But this 
presupposes that the Organisation has been 
established for a number of years and that there 
is a wide range of talent available. It may there-
fore still be necessary in this decade to call on 
fresh talent f.rom outside. Clearly, however, this 
should be strictly limited, in view of the preju-
dice it causes to the development of the Euro-
pean civil service. 
7. The question of promotion from within the 
Organisation raises the question of the kind of 
experience required. It would be generally 
agreed that it would be untrue to assume that 
the qualifications and experience of diplomats 
aut(lmatically fit them for the v.ery different 
post of .Secretary-General. 
8. The last principle which is of sufficiently 
major importance to draw to the particular 
attention of the Council: must there be an aibso-
lute caveat against the appointment to the post 
of Secretary-General of a person of the same 
nationality ·as his predecessor? Your Committee 
is conscious that at this stage of European 
development it would be undesirable to make 
appointment without regard to nationality. 
What must be sought is an appropriate balance 
between the different contributions which offi-
cials of different nationalities can make, and the 
essential rule that these appointments should not 
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become the appanage of any one country, but 
are in fact European appointments in the ge-
nuine sense of this word. As a practical rule it 
may tbe taken that : 
(i) there should be no automatic rotation be-
tween the nationals of Member States, but 
that ability must be the first criterion; 
(ii) a Secretary-General should not necessarily 
have the same nationality as his predecessor. 
9. The term of office of the Secretary-General 
should ihe limited to five years, though with the 
possibility of renewal of contract for a further 
period. 
Conclusions 
10. The preceding ideas do not seek to consti-
tute immutable rules. They are general indica-
tions and should be regarded in the light of what 
has been said at the 'beginning of this Report 
in paragraph 3. They form part of the 
progressive development of the concept of the 
European Civil Service and reflect experience 
both in the wider framework of the United 
Nations and in the other. European Organisa-
tions. Particularly helpful was Recommendation 
No. 49 adopted by the Consultative Assembly in 
1953. 
In general the Committee considered that the 
draft Recommendation tabled by Mr. Willey 
summarises the essential points. The Committee 
'submits Mr. Willey's draft Recommendation to 
the Assembly. 
C'est la une disposition extremement impor-
tante, de nature a assurer la formation d'un ca-
dre de fonctionnaires capables. Mais il reste a 
savoir si l'acces par voie d'avancement au tout 
premier poste, celui de Secretaire General de 
l'Union de l'Europe Occidentale, est souhaitable 
dans les circonstances actuelles. Il ne fait aucun 
doute qu'en principe il ne devrait pas etre ne-
cessaire de faire appel a des gens de l'exterieur. 
Mais ceci presuppose une admini~Stration fonc.-
tionnant deja depuis plusieurs annees et offrant 
de grandes possibilites de selection ; il se peut 
done que, pendant la prochaine decade, il soit 
necessaire de faire appel a des talents exterieurs, 
evidemment de fac;on strictement limitee pour ne 
pas nuire au developpement de la fonction pu-
blique europeenne. 
7. Le probleme de l'avancement hierarchique 
dans le cadre de !'organisation pose la question 
de !'experience requise. On serait generalement 
d'accord pour ne pas estimer que des diplomates 
peuvent automatiquement occuper le poste, tres 
different, de Secretaire General, ceux-ci n'etant 
paiS prepares a ce genre de travail. 
8. Dernier principe suffisamment important 
pour etre soumis a !'attention du Conseil : une 
disposition imperative doit-elle interdire la no-
mination au poste de Secretaire General d'une 
personne de la meme nationalite que son prede-
cesseur Y Votre Commission accepte le fait qu'au 
stade actuel de !'evolution europeenne, il n'est 
pas souhaitable de procooer a des nominations 
sans tenir compte de la nationalite. Il faut cher-
cher un equilibre entre les diverses contributions 
que peuvent apporter des fonctionnaires de di-
verses nationalites, veiller a ce que les nomina-
tions ne soient pas la prerogative d'un seul pays. 
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Il faut veHler a ce que oes rwminations aient un 
caractc1re veritablement europeen. En termes 
concrets, ceci revient a dire : 
(i) qu'il ne devrait pas y avoir de roulement 
automatique entre nationaux des Etats 
membres, la valeur personnelle constituant 
le criterium principal ; 
(ii) qu'un nouveau Secretaire General ne de-. 
vrait pas necessairement avoir la meme na-
tionalite que son prooecesseur. 
9. La duree du mandat du Secretaire General 
devrait etre limitee a cinq ans, en prevoyant La 
possibilite d'un renouvellement de ce mandat. 
Conclusions 
10. Les idees emises ci-dessus ne tendent pas a 
etablir des regles immuables, et ne contiennent 
que des indications generales qu'il faut lire dans 
le contexte de ce qui a ete dit au debut de ce 
rapport, au paragraphe 3. Ces principes s'inte-
grent dans la genese de la fonction publique eu~ 
ropeenne, etant le fruit de !'experience acquise 
sur un plan plus large aux Nations Unies et dans 
le cadre d'a.utres organisations europeennes. La 
Recommandation n° 49 adoptee en 1953 par 
l'Assemblee Consultative en particulier a facilite 
cette tache. 
Dans !'ensemble, la Commission estime que le 
projet de recommandation presente par M. 
Willey resume les points essentiels, et la Com-
mission soumet done le projet de recommanda-
tion de M. Willey a l'Assemblee. 
Document 69 9th October 1957 
Action taken in national Parliaments 
in support of the Recommendations adopted by the Assembly 
during the First Part of the Third Ordinary Session 1 
REPORT 2 
submitted on behalf of the Working Party for liaison with national Parliaments 3 
by M. Moutet, Rapporteur 
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1. Action in national Parliaments between the 
First and Second Part of the Third Ordinary 
Session has been handicapped for several rea-
sons: 
(i) Government crises in Italy and France 
immediately after the May Session of the 
Assembly; 
(ii) the debate and vote of the Treaties creat-
ing the European Economic Community 
and the European Atomic Communiny, in 
the French, German and Italian Parlia-
ments; 
(iii) the end of the legislature in the German 
Federal Parliament; 
(iv) the parliamentary recess. 
2. This explains why few results were recorded 
in Parliaments between May and September. 
1. See Document 39 (May 1957). 
2. Adopted unanimously by the Working Party. 
3. Members of the Working Party: M. Mommer 
(Chairman); M. Fens (Vice-Chairman); MM. De Kinder, 
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Conversely, it must be hoped that more impor-
tant results can be achieved after the October 
Session. 
3. On the other hand, the Working Party con-
siders that in view of the fact that it was not 
created until last May, it has not had the time 
necessary to undertake action in all national 
Parliaments. One should not besides un-
derestimate the difficulty which action of 
this kind has to overcome : the procedure 
varies from one Parliament to another; on 
the Continent, parliamentary work is done by 
Committees, contrary to what happens in the 
British Parliament. The Government, in some 
cases, political parties, in other cases, fix the 
time-table, and the adoption of an adequate pro-
cedure common to all Parliaments is a long-term 
undertaking. 
4. On the proposal of the Working Party, the 
Assembly had decided, in the course of its last 
de la Vallee Poussin, van Kauvenbergh, Lawson, 
Legendre, Leverkuehn, Montini, M outet, Ramsden (Sub· 
stitute: Kirk), Santero, Schaus, V os. 
N. B. - The names of the Representatives who voted 
are printed in italics. 
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Action entreprise au sein des parlements nationaux 
afin d'assurer la mise en muvre des recommandations adoptees par l' Assemblee 
pendant la premiere partie de la troisieme session ordinaire 1 
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1. L'action dans les parlements nationaux entre 
la premiere et la deuxieme partie de la troisieme 
session ordinaire a ete desavantagee par plusieurs 
facteurs: 
(i) les crises gouvernementales en Italie et 
en France, au lendemain de la session de 
mai de l'.Assemblee; 
(ii) la discussion et le vote des traites insti-
tuant la Communaute economique euro-
peenne et la Communaute europeenne de 
l'Energie atomique dans les parlements 
de France, d'Allemagne et d'Italie ; 
(iii) la fin de la periode legislative du parle-
ment federal allemand ; 
(iv) les vacances parlementaires. 
2. Ces facteurs expliquent le peu de resultats 
obtenus dans les parlements entre mai et septem-
l. Voir Document 39 (mai 1957). 
2. Adopte 8. l'unanimite par le Groupe de Travail. 
3. Membres du Grou;pe de Travail: M. Mommer, 
(president) ; M. Fens (vice-president) ; MM. De Kinder, 
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bre. Inversement, il est a esperer que des resultats 
plus importantJs pourront etre obtenus apres la 
session d'octobre. 
3. Par ailleurs, le Groupe de Travail considere 
que, n'existant que depuis le mois de mai, il n'a 
p·as encore dispose du temps necessaire pour en~ 
treprendre une action dans tous les parlements 
nationaux. Il ne faut pas, en outre, sous-estimer 
les difficultes auxquelles se heurte toute action 
de cet ordre : chaque parlement a sa procedure 
propre : sur le Continent, les travaux parlemen-
taires sont confies a des commi,ssions, ce qui n'est 
pas le cas pour le parlement britannique; dans 
certains cas, c'est le gouvernement qui fixe l'em-
ploi du temps, dans d'autres ce sont les partis. 
La mise au point d'une procedure appropriee 
applicable dam;~ tous les parlements est un tra-
vail de longue haleine. 
4. Sur proposition du Groupe de Travail, l'As-
semblee avait decide, lors de sa derniere seance 
de la Vallee Poussin, van Kauvenbergh, Lawaon, Legendre, 
Leverkuehn, Montini, Moutet, Ramsden (suppleant: 
Kirk), Santero, Schaus, Vos. 
N. B. - Les noms des Reprtlaentants ayant pria part 
au vote aont imprimea en italique. 
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Sitting, in May, to transmit to national Parlia-
ments the texts of Recommendations Nos. 8, 9, 
10, 11 and 12. In a letter dated 16th May, 1957, 
the President of the Assembly transmitted those 
Recommendations, together with the accom-
panying Explanatory Memoranda, to the Pre-
sidents of each Chamber of the national Par-
liaments of Member States. 
Action taken 
in national Parliaments 
5. Here is now a summary of the action taken 
m each Parliament : 
BELGIUM 
Senate: 
The President stated that the texts have been 
transmitted to the Chairman of the Committee 
on Foreign Affairs. 
House of Representatives : 
Written question put by M. Heyman on 20th 
June, 1957, and reply on 2nd July, by the Fo-
reign Minister : 
"Could the Minister of Foreign Affairs tell me 
what is the point of view of the Belgian Go-
vernment regarding Recommendations 8 and 
10 adopted by the Assembly of Western Eu-
ropean during its last Session, in May 1957, 
on the subject of the present state of Euro-
pean Security, taking into account the joint 
production of guided missiles, and, inter alia, 
the aims listed in the above-mentioned Re-
commendations : 
1. Equipment of all Armed Forces of 
W.E.U. with tactical atomic weapons. 
2. Introduction by the Standing Armaments 
Committee of Western European Union, 
before lst October, 1957, of a plan for the 
joint research and production of guided 
missiles particularly important for the 
defence of Europe, especially in the field 
of the very-short and short-range ground-
to-ground missiles, and for the air-to-air 
and ground-to-air missiles. 
3. The maintenance on the mainland of Eu-
rope of at least 30 land divisions by the 
Member States of N.A.T.O. ? " 
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Reply: 
"1. Steps are being taken towards implemen-
tatio~. 
2. The Belgian Government took part in the 
work of the Standing Armaments Com-
mittee of Western European Union. The 
Committee have defined a procedure 
whereby certain problems of a complex 
nature relating to guided missiles should 
be solved. In view of this complexity, it is 
however unlikely that the time-limits 
suggested by the Assembly of Western 
European Union can be observed. 
3. According to the political instructions of 
the NATO Council, the Supreme Com-
mander, Allied Forces, Europe, has fixed 
the minimum number of active divisions 
necessary to the defence of Europe at 30. 
At the end of 1956, the Belgian contri-
bution to land forces was fixed at two 
divisions :one infantry and one armoured 
division, plus supporting units. This 
commitment has been strictly observed." 
FRANCE 
Council of the Republic: 
The President stated that the texts have been 
transmitted to the Chairman of the Committee 
on Foreign Affairs. 
National Assembly : 
No information available as to the action 
undertaken. 
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 
Bundestag: 
(i) The President of the Bundestag stated that 
the texts of the Recommendations had been distri-
buted to each Member of Parliament, together 
with the accompanying letter of the President 
of the Assembly of Western European Union, 
which has been published as an official docu-
ment of the Bundestag. 
(ii) During its meeting on 29th June, the 
Bundestag took note of Recommendations Nos. 5, 
6 and 7 adopted in October 1956 by the Assem-
bly of Western European Union. The Bundestag 
acted on a Report of its Foreign Affairs Com-
... ~ •, ,. : -
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du mois de mai, de communiquer aux parlements 
nationaux les textes des Recommandations n°8 8, 
9, 10, 11 et 12. Par lettre du 16 mai 1957, le Pre-
sident de 1' Assemblee avait adresse ce<~ recom-
mandations, ainsi que les exposes des motifs les 
accompagnant, aux presidents de chaque Cham-
bre des parlements nationaux des Etats membres. 
Action entreprise 
dans les parlements nationaux 
5. Dans le releve figure !'action entreprise dans 
chacun des parlements : 
BELGIQUE 
Sbw1J: 
Le President a fait savoir qu'il avait commu-
nique les textes au president de la commission 
des Affaires etrangeres. 
Chmmbre d68 Deputes : 
Question ecrite de M. Heyman en date du 
20 juin 1957 et reponse du ministre des Affaires 
etrangeres (2 juillet) : 
'·' 
~ M. le ministre des Affaires etrangeres vou-
drait-il me faire connaitre le point de vue 
adopte par le gouvernement ibelge a l'egard 
des Recommandations 8 et 10, adoptees par 
l'Assemblee de l'U.E.O. au cours de sa derniere 
session, en mai 1957, au sujet de l'etat actuel 
de la securite europeenne, compte tenu de la 
production commune d'engins teleguides, et 
notamment des objectifs indiques dans les re-
commandations precitees : 
1. Equipement de toutes les forces armees 
de l'U.E.O. en armes atomiques tactiqnes. 
2. Introduction par le Comite permanent 
des Armements de l'U.E.O. avant le r• 
octobre 1957, d'un plan de recherche et de 
production en commun d'engins teleguides 
qui revetent une importance particuliere 
pour la defense de !'Europe, notamment 
les engins terre-terre a faible et a tres 
faible rayon d'action, les engins air-air et 
terre-air. 
3. Le maintien, par les Etats membres de 
l'O.T.A.N. de 30 divisions de terre au 





« 1. Des mesures d'execution sont a l'etude. 
2. Le gouvernement beige a participe aux 
travaux du Comite permanent des Arme-
ments de l'U.E.O. Le Comite a mi8 au 
point une procedure qui doit permettre 
de resoudre un certain nombre de pro-
bl~mes complexac:~ qui ooncernent les en-
gins teleguides. En raison de cette com-
plexite, il est cependant peu probable que 
les delais suggeres par l'.Assemblee de 
l'U.E.O. puissent etre observes. 
3. Selon les directives politiques du Conseil 
de l'O.T.A.N., le Commandant supreme 
des Forces alliees en Europe a fixe a 30 
le nombre minimum des divisions d'active 
necessaires a la defense de l 'Europe. 
En fin 1956, la contribution de la Bel-
gique a ete arretee, en ce qui concerne les 
forces terrestres, a deux divisions : nne 
d'infanterie et nne blindee, plus des uni-
tes de soutien. Cet engagement est tenu 
integralement. » 
FRANCE 
Conseil a;e la Repub'liqwe : 
Le President a fait savoir qu'il avait communi-
que les textes au President de la commission des 
Affaires etrangeres. 
Assemblee Nationale: 
Aucnne information n'a. ete communiquee au 
sujet d'une eventuelle action entreprise. 
REPUBLIQUE FEDERALE D' Al.LEMAGNE 
B'111Yti1e!ftag : 
(i) Le President du Bundestag a fait savoir 
qu'il a fait distribuer les textes des reeommanda-
tions ·a chacun des membres du parlement, sous 
couvert de la lettre de transmission du President 
de l'Assemblee de l'Union de !'Europe Occiden-
tale, qui a ere publiee comme document officiel 
du Bundestag. 
(ii) Au cours de la seance du 29 juin, le Bun-
destag a pris connaissance des Recommandations 
no• 5, 6 et 7 adopteac:~ par l'Assemblee de l'U.E.O. 
au mois d 7octobre 1956. Le Bnndestag avait ete 
saisi d'nn rapport de sa commission des Affaires 
, ... ' 
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mittee drafted on the proposal of several Mem-
bers of the German Representation to the 
Assembly. 
(iii) The German Representation has submitted 
Recommendations Nos. 11 and 12 to the Special 
Committee of the Bundestag whose task was to 
prepare the Reports on the Common Market and 
Euratom. The Special Committee reproduced 
these Recommendations in an Appendix to its 
Report. 
(iv) M. Piinder, spokesman of the German 
Representation, indicated that he would ask for 
a debate on the Recommendations adopted in 
May as well as in October, immediately after 
the Autumn Session. 
ITALY 
Senate: 
No information available as to the action 
undertaken. 
Chamber of Deputies : 
Mention was made of the work of the Assem-
bly in the Report on the Budget of the Foreign 
Affairs Ministry. 
LUXEMBOURG 
State Council : 
No information available as to the action 
undertaken. 
Chamber of Deputies : 
No information available as to the action 
undertaken. 
NETHERLANDS 
First Chamber of the States-General : 
No information available as to the action 
undertaken . 
Second Chamber of the States-General : 
(i) Written question put by M. Fens on 18th 
.Tune, 1957, and reply of the Prime Minister on 
behalf of the Minister for Foreign Affai:\s . 
1. '' Oan the Minister tell us whether it is true 
that the Belgian Government after prior 
consultation with N.A.T.O has decided 
us 
to reduce the term of military service 
from 18 to 15 months ? 
2. If so, can the Minister tell us whether 
the phrase 'after prior consultation' 
means that the NATO Council has given 
its sanction to the decision of the Belgian 
Government~ 
3. If question 2 should be answered in the 
affirmative : 
(a) Is not then the Minister of the opi-
nion that this sanction is not in con-
formity with the spirit of the decision, 
taken by the Council of the Ministers 
of W.E.U. in London on 18th March, 
1957, and with the decision taken by 
the NATO Council in Bonn in May 
1957, to draw up a report which is to 
give a new general survey of the whole 
complex of allied problems in various 
fields, which report is to be issued in 
October of this year and which will 
enable the Governments and Parlia-
ments to take their decisions with an 
intimate knowledge of the facts~ 
(b) Is the Minister then prepared to 
communicate the grounds on which 
this sanction was granted ~ 
4. If the sanction mentioned in question 2 
has not been given, would the Minister 
then be prepared to ask the NATO Coun-
cil to use its influence with the Belgian 
Government so as to postpone its - in 
that case - clearly unilateral decision 
until the report referred to in question 3 
will have appeared and the allies will have 
had the opportunity to consult with one 
another on its contents?" 
Reply by M. Drees, Minister for Foreign 
Affairs a. i. : 
1. ''It is true that the Belgian Government 
after prior consultation with N.A.T.O. has 
decided to reduce its term of military ser-
vice from 18 to 15 months, except for spe-
cial categories of conscripts for whom the 
service time of 18 months will be main-
tained. The Belgian Government has 
stated that for the time being this mea-
sure is only in legal preparation and will 
not become valid before the autumn. 
2. During the consultation in the NATO 
Council the Belgian Minister of Defence 
etrangeres etabli sur proposition de la plupart 
des membres de la Representation allemande de 
l' Assemblee. 
(iii) La Representation allemande a soumis les 
Recommandations n•• 11 et 12 a la Commission 
speciale du Bundestag chargee de prep.arer les 
rapport..s sur le marche commun et l'Euratom. 
La Commission speciale les a :fait reproduire en 
annexe a son rapport. 
(iv) Le porte-parole de la Representation alle-
mande, M. Piinder, a :fait savoir qu'il demande-
rait !'organisation d'un debat sur les recomman·· 
dations adoptees tant en mai qu'en octobre, et 
cela immediatement apres la session d'automne. 
ITALIE 
Senat: 
Aucune information n'a ete communiquee au 
sujet d'une eventuelle action entreprise. 
Chamtbre des Deputes : 
Dans le rapport sur le budget du ministere 
des A:ffaires etrangeres, une section a ete consa-
eree aux travaux de l'Assemblee. 
LUXEMBOURG 
Conseil d'Etat: 
Aucune information n'a ete communiquee au 
sujet d'une eventuelle action entreprise. 
Ohmmbr.e des Deputes : 
Aucune information n'a ete communiquee au 
sujet d'Un'6 eventuelle action entreprirse. 
PAYs-BAS 
Premier.e Chambre des EtaCs-Generaux : 
Aucune information n'a ete communiquee au 
sujet d'une eventuelle action entreprise. 
Deuxieme Chambre de'S Etats-Generaux : 
(i) Question ecrite posee par M. Fens, le 18 juin 
1957, et reponse du Premier Ministre au nom du 
ministre des A:ffaires etrangeres. 
1. «Le Ministre peut-il nous dire s'il est 
exact que le gouvernement beige a decide, 
apres consultation prealable de l'O.T.A.N., 
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de reduire de 18 a 15 mois la duree du 
service militaire ? 
2. Si c'est exact, le Ministre peut-il nons dire 
si les termes « apres consultation preala-
ble » signifient que le Conseil de 
l'O.T.A.N. a donne son consentement a la 
decision du gouvernement beige? 
3. Au cas ou la question 2 recevrait une re-
ponse affirmative : ' 
(a) Le Ministre n'estime-t-il pas que ce 
consentement est contraire a l'esprit 
de la decision prise, le 18 mars 1957 
a Londres, par le Conseil des Minis· 
tres de l'U.E.O. et de la decision pri-
se en mai 1957 a Bonn par le Conseil 
de l'O.T.A.N., de rediger un rapport 
revoyant !'ensemble des problemes 
allies dans les divers domaines, rap-
port qui doit etre publie en octobre 
prochain et qui permettra aux gou-
vernements et aux parlements de 
prendre leurs decisions en toute 
connaissance de cause ? 
(b) Le Ministre est-il dispose a nons :faire 
connaitre les raisons qui auraient pu 
motiver ce consentement ? 
4. Si le consentement mentionne a la ques-
tion 2 n'a pas ete donne, le .Ministre 
serait-il dispose a demander au Conseil de 
l'O.T.A.N. d'obtenir que le gouvernement 
beige reporte cette decision manifeste-
ment unilaterale jusqu'au moment ou le 
rapport mentionne a la question 3 aura 
ete publie et ou les .Allies auront eu la 
possibilite d'examiner ensemble 8on conte-
nu Y » 
Reponse de M. Drees, ministre des Affaires 
etrangeres par interim: 
« 1. Il est exact que le gouvernement beige, 
apres avoir au prealable consulte 
l'O.T.A.N., a decide de reduire de 18 a 15 
mois la duree du service militaire, sauf 
pour certaines .categories speciales de 
conscrits qui demeureront astreints au ser-
vice de 18 mois. Le gouvernement beige 
a precise que les modalites juridiques 
sont encore a l'etude et que cette mesure 
n'entrera pas en vigueur avant l'automne. 
2. Au cours des consultations au sein du 
Conseil de l'O.T.A.N., le ministre beige de 
' ,, 
!•'' 
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and the Belgian Permanent Representa-
tive to the Council have explained the 
measures to be taken from the Belgian 
side to compensate the weakening of the 
Belgian forces as a result of the reduction 
of the first training period. Some mem-
bers, on the grounds of reports of the 
NATO military advisers, continued to 
have misgivings as to the possibility of 
avoiding unfavourable quantitive and qua-
litative effects. These misgivings have 
been brought to the attention oftheBelgian 
Government. The answer of the Belgian 
Government was that it is determined not 
in any way to weaken the Belgian contri-
bution to the Atlantic defence. It wishes 
to dispel all the doubts about the real 
significance of the proposed compensa-
tory measures. 
The Belgian Government further stated 
that the proposed reduction of the term of 
military service in no way implies a pre-
judgment on the conclusions of the 
report to be issued by the NATO comman-
ders early this autumn. The NATO Coun-
cil has only been informed of these expla-
nations and guarantees as the Council does 
not have a formal right of sanction. 
3. The questions 3a and 3b haYe already 
been dealt with in the above. As to 
question 3c - whether the sanction to a 
reduction of the term of military service 
renders it possible for the other Allies 
to reduce their terms of military service 
- it may be repeated that there is no 
question of sanction in this connection. 
This matter is closely related, however, to 
the commitments assumed by the allies to 
supply the necessary contribution, to the 
common NATO Defence IR.nd is as such 
subject to a procedure of consultation. No 
conclusions must be drawn from the Bel-
gian step with respect to possible similar 
measures elsewhere. The duration of the 
first training period is only one of the 
factors, which - together with the fac-
tors strength of levy and number of pro-
fessional personnel determine the 
strength of the NATO troops and the 
territorial defence, which on the Conti-
nent of Europe must be considered as a 
part of NATO's military effort. 
J Hl 
From the Belgian statements and expla-
nations it should be concluded that the 
Belgian Government will continue to 
fulfil its NATO commitments, but that the 
Belgian military effort as regards territo-
rial defence will be reduced. 
From the above it may be concluded that 
the introduction of similar measures with 
respect to the term of military service in 
the other countries will have effect on 
either NATO commitments or territorial 
defence. 
4. Taking into account the statement at the 
end of sub-paragraph 2, the Netherlands 
Government can for the moment take no 
further steps in the NATO Council on 
this matter. 
lt should be noted that the NATO Council 
will in the course of time form an opi-
nion on the effect of the Belgian compen-
satory measures and that it will at the 
same time check - after the report of the 
NATO Commanders has been completed-
whether the reduction of the term of 
military service as decided upon by the 
Belgian Government is in conformity with 
this report. The Netherlands Government 
will naturally be included in this consul-
tation." 
(ii) The Repm·ts on the Budgets of the 
~Iinistries of Foreign Affairs and National 
Defence will contain a study of the Recommen-
dations adopted in May by the Assembly. 
UNITED KINGD01\l 
ll ouse of Lords : 
No information available as to action under-
taken. 
House of Commons: 
(i) Question put by Mr. Kenneth Younger on 
20th May, 1957, and reply of the Under-Secre-
tary of State for Foreign Affairs : 
Mr. Younger asked the :Secretary of State for 
Foreign Affairs what steps Her Majesty's 
Government are taking to remedy the state 
of affairs revealed by the report of the 
Defence Committee of Western European 
Union, especially the failure to secure adequate 
standardization of equipment, mobilisation 
. ' . 
I 
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la Defense et le representant permanent 
de la Belgique aupres du Conseil ont ex-
pliqu~ que les mesures que leur- gouver-
nement se dispose A prendre compensent 
l'affaiblissement des forces beiges par 
suite' de la reduction de la premiere pe-
riode d'instruetion. Ayant pris. connais-
sance des rapports des conseillem militai-
res de l'Q.T.A.N., certairus representants 
continuant a avoir des doutes sur la possi-
bilite d'~viter les consequences defavora-
bles, tant sur le plan quantitatif que qua-
litatif. Ces doutes ont ete signales a !'at-
tention du gouvernement beige. Le gou-
vernement beige a repondu qu'il etait 
Iisolu a n'aff'aiblir en aucune maniere la 
contribution beige a la defense atlantique. 
Il souhaite dissiper tous les doutes quant 
a la portae reelle des mesures compensa-
toires proposees. 
Le gouvernement belge a declare en outre 
que la reduction envisagee de la duree du 
service militaire ne prejuge en rien les 
conclusions du rapport que les comman· 
dants de l'O.T.A.N. doivent publier au 
debut de l'automne. Le Conseil de 
l'O.T.A.N. a seulement ete informe de ces 
explications et de ces garanties puisqu'il 
n'est pas officiellement habilite a sanc-
tionner la decision. 
3. Les questions 3 a et 3 b ont deja ete trai-
tees plus haut. Quant a la question 3 c -
a savoir si le fait d1approuver une rMuc-
tion de la duree du service militaire auto-
rise les autres Alli6s a operer une reduc-
tion semblable -l'on se bornera a repeter 
que la question de !'approbation ne se 
pose pas. Toutefois cette quemi001, etroi· 
tement liee aux engagements pris par les 
Allies de fournir la contribution neces-
saire a la detense commune de l'O.T.A.N., 
e$t de ce chef soumise a une procedure dP 
consultation. Rien n'autorise i penser que 
la decision belge doive entrainer une reac-
tion en chaine ; la duree de la premiere 
periode d'instruction n'est qu'un facteur 
auquel s'ajoute !'importance des contin-
gents appeles et de l'armee de metier, 
pour detewiner l'efficacite des troupes de 
l'O.T.A.N. et de la defense territoriale 
qui, sur le continent europeen, doivent 
etre considerees comme faisant partie de 
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Des doolarations et explications du gou-
vernement beige il ressort que celu).ci 
continuera a remplir ses engagements en-
vers l'O.T.A.N., mais que l'effort roili-
taire de la Belgique en roatiere de defense 
territoriale sera reduit. 
Ce qui a ~t~ dit plus haut permet Je 
conclure que !'introduction de mesures si-
milaires portant sur la duree du service 
dans d'autres pays se repercutera soit sur 
les engagements envers l'O.T.A.N., soit 
sur la defense territoriale. 
4. Compte tenu de la declaration figu:rant 
a la fin du paragraphe 2, le gouvernement 
des Pays-Bas ne peut, en ce moment, en-
treprendre aucune nouvelle demal"Che en 
cette matiere aupres du Conseil de 
l'O.T.A.N. 
Ajoutons que le Conseil de l'O.T.A.N. se 
formera peu a peu une opinion sur les 
consequences des mesures compensatoires 
prises par la Belgique et verifiera, quand 
le rapport des commandants de l'O.T.A.N. 
sera acheve, si la rMuction de la duree du 
service militaire decidee par le gouverne-
ment beige est conforme a ce rapport. Le 
gouvernement des Pays.Bas participera, 
bien entendu, a cette consultation. 
(ii) Les rappor!Js sur le budget des roinieteres 
des Affaires etrangeres et de la Defense natio-
nale contiendront un examen des recommanda-
tions votees par l'Assemblee au mois de mai. 
RonUME-UNI 
Ckambre des Pairs : 
Aucune information n'a eta communiquoo an 
sujet d'une eventu('lle action entreprise. 
Chambre des Comm1tnes : 
(i) Question posee le 20 mai 1957 par NI. 
Kenneth younger et reponse du sous-secretairP 
d'Etat aux Affaires etrangeres : 
M. Younger demande ·au ministre des Affaires 
etrangeres queUes mesures le gouvernement de 
Sa Majeste compte prendre ·afin de remedier a 
l'etat de choses decrit dans le rapport de la 
commission de DMense de l'Union de l'Europe 
Oceidentale, et notamment a la lenteur du pro-
gramme de standardisation du materiel, des 
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plans or logistic systems of the various national 
contingents. 
Mr. lAN HARVEY : "The Recommandation and 
Report of the Defence Committee have been 
received by the Western European Union 
Council today. They will be considered by 
the Permanent Representatives shortly. It 
would not be proper for me to anticipate their 
conclusions. 
Standardization of equipment is not a field in 
which spectacular results can be quickly achie-
ved, but I can tell the right hon. Gentleman 
that good progress is already being made as 
to standardization in the appropriate organs of 
the Western European Union and the North 
Atlantic Treaty Organization, namely the 
Standing Armaments Committee and the 
Defence Production Committee. 
Mr. YouNGER: While welcoming that state-
ment from the Joint Under-Secretary, may I 
ask him whether he is aware that what is 
alleged in this Report is not a failure to make 
spectacular progress but virtually an allegation 
of a failure to make any progress at all ? As 
this is spelled out in black and white and has 
been b~fore a Parliamentary Assembly in 
Europe, with no answer of any kind being 
given by any Minister of the Member States, 
it had a very damaging effect. Is it not 
extremely important, if these things are true, 
that they should be put right and that, if they 
are not true, they should he denied ? 
Mr. IAN I!ARVEY : One readily accepts the 
views of the right hon. Gentleman on the 
second part of his Question, but I think, at the 
same time, that possibly the picture he has 
painted is rather more black than it actually 
is. As I have stated, this is being considered, 
and it would be improper, at this stage to 
anticipate any conclusion. 
Mr. P. NoEL-BAKER : Will the Government 
give us a White Paper on the result of this 
, discussion, so that we can see where we are ? 
Mr. IAN HARVEY: I do not think it is necessary 
to eall for a White Paper, but certainly a 
statement will be issued in due course and 
when the proper proceedings haye taken place. 
Mr. RoBENS: Will the hon. Gentleman say how 




Mr. NICHOLSON : Can my hon. Friend say 
whether his right hon. and learned Friend has 
read this Report, because it is so shocking that, 
if it is true, it is plain that the defence of 
Western Europe is nothing more or less than 
a mockery? It is a very serious Report which 
deeply shocked all members of the Western 
European Union Assembly. 
Mr. IAN I!ARVEY : I admit that the Report does 
contain some very disturbing details. My right 
hon. and learned Friend has, of course, read 
it ; but it is being considered at the moment 
and it would be premature for any statement 
to be made." 
(ii) Adjournment debate initiated by Sir James 
Hutchison 1 on 2nd August, 1957. There took 
part in the debate: Mr. Kenneth Younger, Mr. 
Gilbert Longden, Mr. Frederick Willey, Dame 
Florence Horsbrugh, Mr. David Jones, Mr. Peter 
Kirk, Mr. J.Jeslie Hale. 
The Joint Under-Secretary of State for 
Foreign Affairs, Mr. Ian Harvey, made the 
following statement on behalf of the Govern-
ment: 
"Perhaps not the least remarkable part of this 
very valuable debate has been the fact that 
it has drawn from the hon. Member for Old-
ham West (Mr. Hale) what must be one of the 
shortest speeches that he has ever made, but it 
was none the less valuable for that. 
I am very glad to have the opportunity in this 
debate of saying, first, something about the 
Report of the Council and of the W.E.U. 
Recommendations which have been referred to, 
and of saying exactly what is the attitude of 
Her Majesty's Government to W.E.U. Before 
I do so, however, I should like to associate my-
self with the congratulations that have already 
been tendered to my hon. Friend the Member 
for Scotstoun (Sir James Hutchison) on 
his election as President and also to thank him 
for the very careful way in which he deployed 
his arguments. I think I have been able to fore-
shadow, largely due to his own co-operation, 
what he was proposing to say in his speech, 
and I trust that he will find that as I proposed 
I shall deal with the points that he has made. 
I would at once confirm the point that my 
hon. Friend made, which has been sustained 
throughout the debate, that if we are to have 
l. See Official RPport, Vol. 574, No.l55, cols. 1668.}705. 
plan8 de mobilisation et des systemes logisti-
ques des divers contingents nationaux. 
M. IAN HARVEY : « Le Conseil de 1 'Union de 
l'Europe Occidentale a re<1u aujourd'hui la 
recommandation et le rapport de la commis. 
sion de Defense. Les representants permanentB 
les etudieront sous peu. Il ne serait pas conve-
nable que j'anticipe leurs conclusions. 
La standardisation du ma:teriel n'est pas un 
domaine dans lequel on peut obtenir rapide-
ment des resultats spectaculaires; je puis 
neanmoins affirmer a mon honorable collegue 
que les organismes competents de l 'Union de 
l'Europe Occidentale et de !'Organisation du 
Traite de l'Atlantique Nord, en l'espece le Co-
mite permanent des Armements et le Comite 
de Production d'Armements ont deja realise 
des progres notables en cette matiere. 
M. YoUNGER : J'enregistre avec satisfaction 
cette declaration du sous-tsecretaire d'Etat ; 
puis-je toutefois lui demander s'il se rend 
compte que, dans ce rapport, il n'est pas tene-
ment question de Fabsence de progres specta-
culaires, que de !'absence de progres tout 
court~ C'esrt en noir sur blanc, une assemblee 
parlementaire europeenne en a discute, sans 
qu'aucun ministre d'aucun Etat membre ait 
repondu, cela a fait le plus mauvais effet. N'est-
il pas extremement important, si pareille alle-
gation est vraie, d'agir en consequence, et si 
elle est fausse, de la dementir? 
M. lAN HARVEY : L'on admettra volontiers 
!'opinion qu'exprime mon honorable collegue 
d·ans la seconde partie de sa question, mais je 
pense, nel!-nmoins, qu'il a peut-etre depeint la 
situation sous des dehors trop noirs. Ainsi que 
je l'ai dit, la question est examinee en ce mo.. 
ment et il ne serait pas convenaJble d'anticiper 
les conclusions de cet examen. 
M. P. NoEL-BAKER: Le Gouvernement publie-
ra-t-il un Livre Blanc sur Je resultat de cette 
discussion, afin que nous puissions savoir ou 
nous en sommes ? 
M. lAN HARVEY : J e ne vois pas la necessite 
d'un Livre Blanc, mais soyez assure qu'une de-
claration sera faite en temps utile, quand les 
consultations necessaires auront eu lieu. 
M. RoBENS : Mon honorable collegue me dira-
t-il comment on peut concevoir quelque chose 
de plus noir que le noir ? 
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M. NICHOLSON : Mon honorable ami me dira-
t-il si son honorable et eminent collegue a lu ce 
rapport, parce que, s'il est exact, la defense de 
l'Europe Occidentale ne serait qu'une plaisano. 
terie ? C'est un rapport tres serieux et qlli a 
profondement choque tous les membres de 
l'Assemblee de l'Union de !'Europe Occiden-
tale. 
M. lAN HARVEY : Je reconnais que le rapport 
contient certainrs details inquietants. Mon ho-
norable et eminent ami l'a evidemment lu ; 
mais ce rapport est actuellement a l'etude et 
toute declaration a ce propos serait prema-
turee. » 
(ii) Debat de cloture du 2 aout 1957 :t intr()-
duit par Sir James Hutchison ; au cours de ee 
debat ont pris la parole: M. Kenneth Younger, 
M. Gilbert Longden, M. Frederick Willey, Dame 
Florence Horsbrugh, M. David Jones, M. Peter 
Kirk, M. Leslie Hale. 
M. l:an Harvey, sous-secretaire d'Etat aux Af-
faires etrangeres, a fait la declaration suivante 
au nom du Gouvernement : 
« L'un des aspects les plus remarquables de ce 
tres utile debat, c'est qu'il nous a valu l'un des 
discours les plus brefs que l'honorable depute 
d'Oldham West (M. Hale) ait jama~ pronon-
ces, ce qui n'enleve rien du reste aux merites 
de cette intervention. 
.Je suis tres heureux de !'occasion qui m'est 
donnee dans ce debat de vous parler tout 
d'abord du rapport du Conseil et des recom-
mandations de l'Assemblee de l'U.E.O. dont il 
a ete question, et de vous dire exactement 
queUe est l'attitude du gouvernement de Sa 
Majeste envers l'U.E.O. Je voudrais toutefois 
auparavant ajouter mes felicitations a celles 
qui ont ere adressees ~ mon honorable ami le 
depute de Scotstoun (Sir J·ames Hutchison) a 
!'occasion de son election a la presidence. Je 
voudrais aussi le remereier du soin qu'il a ap.. 
porte ·a la presentation de son point de vue. Je 
crois que dans une certaine mesure, et en gran-
de partie grace a son bon vouloir, j'ai pu pre-
voir ce qu'il allait dire lors de son interven-
tion, et j'espere done pouvoir repondre aux 
divers points qu'il a souleves. Je voudrais tout 
d'rubord me declarer en plein accord avec ce 
qu'a dit mon honorable ami, ce qui a ete l'iepete 
tout au long du debat, a savoir qu'une assem-





an Assembly of this kind it must have the 
necessary infonnation on whieh to debate, if its 
debates are to be useful. I tl'UIIt that in some 
of the infonnation which I shall be able to 
give to-day I shall indicate that Her Majesty's 
Government have taken that point carefully 
into consideration ; we fully realise that this 
is one of the underlying problems with which 
W.E.U. is undoubtedly confronted. 
I think that, possibly, there has been a ten-
dency in this debate rather to underestimate 
the importance of the achievements of W.E.U. 
-there have been quite a number of achieve-
ments - and also to exaggerate the attitude 
of Her Majesty's Government towards 
W.E.U. There has never been any suggestion, 
Ro far as I know, in any of the observations 
on the conduct of Her Majesty's Government 
that we regard W.E.U. as a collection of 
children or that we do not regard thei:r delibe-
rations as extremely responsible and useful. 
In fact, we look upon W.E.U., in the words of 
President Eisenhower, as a ''core of unity at 
the heart of N.A.T.O." It is in fact, as has 
been stated in this debate, a special meeting 
place between the members of the United King-
dom and the Six. 
As has been emphasised in a recent statement 
in the Report, the Governments represented 
in the Council are well satisfied with the pro-gress made so far by W.E.U. in fulfilling the 
mandate that they have given it. The admi-
ni~:~trative framework has now been largely 
constructed. The arms control system is now 
in being, which is no mean task, considering 
that it covers ground hitherto scarcely touched 
by international co-operation. The Standing 
Annaments Committee is functioning use-
fully. A good deal of solid work of co-operation 
has already been achieved in the social and 
cultural sections, and the Council, for its part, 
is developing as a valued forum for political 
consultations on matters of common interest 
to the seven member countries. 
The right hon. Member for Gri~sby (Mr. 
Younger) was very modest in his claim to the 
attention of the House. He has, in fact, a 
profound understanding of foreign affairs, 
and I should like to say at once that I entirely 
endorse what he said about the danger of 
pretending to be what one is not, and his 
definition of the position of W.E.U., how it 
came into being, and how it now stands. 
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Perhaps the truest of the things to whieh he 
drew attention was the long proQess of ratio-
nalisation. In fact, the problem here is the 
difficulty of the length of time that any of 
these negociations must take and at the same 
time the great desirability of maintaining the 
enthusiasm and interest of those who are 
devoted to the cause of European co-operation. 
Of course, that is one of the dangers here, that 
if that enthusiasm were to wane, then the 
whole process which, as the right hon. Gentle-
man says, is a long one, would be endangered. 
I endorse his remarks on the importance of 
Ministers taking a closer personal interest in 
the function of W.E.U. That is of great impor-
tance and is something which Her Majesty's 
Government not only support but, I trust, will 
do everything to implement, although I do not 
think that on that particular issue we are so 
vulnerable as are others. 
The right hon. Gentleman referred to the Fens 
Report. That is dealt with by inference in the 
answers to the various recommendations, and I 
thought it would be useful i£ I were to deal 
with those recommendations point by point. 
I shall, therefore, deal with the right hon. 
Gentleman's remarks about the Fens Report in 
the course of my observations. 
My hon. Friend the Member for Gravesend 
(Mr. Kirk) asked how we stood in the matter 
of the Grand Design and I shall deal with that, 
too, in the course of mY, speech. 
My right hon. Friend the Member for Moss 
Side (Dame Florence Horsbrugh) referred to 
Recommendation No. 11. This touches on 
cultural and social aspects. It is still under 
consideration, but it affects very much the 
future operation of W.E.U. on its non-defence 
side. While I could not at this moment give 
my light hon. Friend any particular satisfac-
tion on her direct questions, I assure her 
that this matter is being considered carefully 
and that a statement is likely to be made before 
long. 
On Recommendation No. 8, which is concerned 
with the level of forces in Europe, the Fens 
Report poses a large number of pressing 
problems whieh are common to all those who 
make up the NATO organisation. Before 
dealing with the actual Recommendation, I 
•,, 
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bl~e de ce type doit disposer des renseigne-
menta nooessaires a sestravaux, si l'on veut que 
ses deba.ts soient utiles. J'espere, grace aux 
elements que je vais vous eommuniquer au-
jourd1mi, vous montrer que le gouvernement 
de Sa \Ma,jeste a pris bonne note de ce pro-
bleme ; nous comprenons parfaitement que 
c'est l1a une des difficultes fondamentales qui 
confrontent l'U.E.O. 
Je erois que l'on a eu un peu tendance dans ce 
debat a SOU'SI-estimer !'importance de l'<euvre 
de l'U.E.O. - elle •a obtenu nombre de resul-
tats tangibles - et aussi a exagerer !'atti-
tude du gouvernement de .Sa Majeste envers 
l'U .E.O. Pour autant que je sache, on ne peut 
reprocher au gouvernement de Sa Majeste au-
cun propos, aucun geste de tendanee a faire 
croire que nous considerons l'U.E.O. comme 
un jardin d'enfants, et que nous ne reconnais-
sons aucune utilite, aucune valeur a ses deliM-
rations. La veriM c'est que, pour reprendre les 
propos du President Eisenhower, nous conside-
rons l'U.E.O. comme «le, noyau source d'unite 
au creur de l'O.T.A.N. ». C'est en fait, comme 
il a ete dit au cour~ de re debat, le lieu de ren-
contre ent~ les deputes du Royaume-Uni et 
ceux des Six. 
Com:me il a ete souligne dans une recente de-
claration fignrant au rapport, leos gouverne-
ments representes au Conseil sont trea satis-
faits d~ progres realises jusqu'ici par l'U.E.O. 
dans !'execution du mandat qui lui a ete confie. 
La. structure administrative est maintenant a 
peu pr~ en place. Le systeme de controle des 
armaments existe, ce ·qui represente quelque 
chose quand on pense que c'est la un terrain 
ayant pratiquement echappe jusqu'ici a la COO· 
peration internationale. Le Comite pel1Uanent 
des Armements fait muvre utile, la cooperation 
a abouti a des resultats tangibles dans les do~ 
maines social et culture!, et le Conseil pour sa 
part est le cadre precieux de consultations po-
litiques sur des questions d'inMret commun 
aux sept pays membres. 
I/honorable depute de Grimsby (M. Younger) 
est vraiment trop modeste. Il a une grande 
comprohension de la politique etrangere, et je 
tiens a dire d'emblee que je suis entierement 
d'accol'd avec lui quant au danger de vouloir 
se faire passer pour ce que l'on n'est pas, 
quanta la definition qu'il donne de la position 
de FU.E.O., comment elle a vu le jour, et ou 
elle en est aujourd 'hui. 
._, 
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Cependant, ce qu'il y a de plus vrai dans les 
propos qu'a tooU!S le d'puM de Grimsby, c'est 
que le proceS8Us de rationalisation sera long. 
C'est la le probleme principal : toutes negocia·· 
tions :prendront beaucoup de temps alors qu'il 
est eminemment souhaita:ble de ne pas deeou-
rager l'enthousiasme et l'interet de ceux qui 
sont devoues a la cause de la cooperation euro-
peenne. Il y a la evidemment un danger : si 
cet ~nthousiasme perd de son elan, c'est toute 
!'operation qui, comme Fa dit l'honorable 
gentleman, sera longue, c'est Foperation qui 
sera menaeee. 
.Je rooonnaia comme lui combien il est impor-
tant que les Ministres suivent personnellement 
de plus pres le fonctionnement de l'U.E.O. Ce-
ci me parait essential, le gouvernement de Sa 
llajeste le reeonnait et fera son possible pour 
y veiller, encore que je ne pense pas qu'on 
puisse lui adresser sur ce plan autJant de re-
proches qu'a certains autres gouvernements. 
L'honora:ble gentleman a mentionne le rapport 
Fens. Dane les reponses donnees aux diverses 
recommandations, il est indirectement repondu 
a ce rapport ; je vais done, si vous le voulez 
bien, examiner ces recommandations point par 
point, et ce faisant, repondre aux remarques 
de mon estime collegue concernant le rapport 
Fens. 
Mon honorable ami le depute de Gravesend 
(M. Kirk), m'a demande quelle etait notre 
attitude a l'egard du Grand Dessein et je lui 
r6pondrai ega]ement au cours de cette inter-
vention. 
Mon honorable amie deputee de Moss Side 
(Dame Florence Horsbrugh) a evoque la Re-
commandation no 11 qui concerne les aspects 
culture! et social. Cette recommandation est 
actnellement a l'etude et interesse directement 
le fonctionnement fut}lr de l'U.E.O. dll!llB les 
domaine!! a.utres que la defense. Je ne suis pas 
aetuellement en mewre de repondre direc-
tement aux questions que m'a posees mon ho-
norable amie, mais je puis 1 'assurer que eette 
recommandation fa,it l'objet d'un examen 
attentif et qu'une declaration sera :iiaite pro-
chainement a son sujet. 
En ce qui concerne la Recommandation no 8 
qui a trait au niveau des forces en Europe, le 
rapport Fens pose un certain nombre de pro. 
•blemes urgents communs a tous les pays qui 
constituent !'organisation de l'O.T.A.N. Avant 
d'en venir a la rooommandation proprement 
',( 
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should like to deal, first, with the point that 
has been made, and which was referred to by 
the right hon. Member for Grimsby, on the 
subject of the suggested unilateral decision 
of Her Majesty's Government to alter the 
level of our defence forces in Europe. 
It is not true that this decision was made 
without consultation with our allies in Europe. 
It is, I think, a fact well known to all con-
rerned and others that the views of SACEUR. 
which were subsequently expressed when these 
recommendations were made known, did affect 
our decisions in that direction and we have 
considerably adjusted the arrangements that 
were originally proposed. It is not, in fact, 
true to say that these were a unilateral deci-
sion presented as a «fait accompli» to our 
a1lies in W.E.U. or in N.A.T.O. 
On the subject of Force levels, which is dealt 
with very effectively in the Fens Report, it is 
important to remember that what matters 
basically with any Armed Forces is their 
capability of dealing with situations which ma~· 
arise rather than the actual question of their 
levels. As has been emphasised by the hon. 
Member for Oldham 'Vest, an unarmed Army 
is not particularly useful, but an Army armed 
with the wrong equipment is also not particu-
larly useful. This radiralJy affects the views 
of Her Majesty's Gowrnment on future 
rlefence planning. 
It would not he appropriate for me to enter 
deeply into that subject this morning, but it is 
rr,levant to this discussion because static min-
rledness in defence planning is a militarily 
dangerous QUality. To commit oneself to levels 
and formations without any possibility of the 
adjustment of the contPnt of those formations 
is not a realistic policy. 
Onr defr,nce plans for the future depend on 
thP rr<>ation of forces which are highly mobile, 
flrxible and equipped with the most modern 
weapons. That demands a radical readjust-
ment of the whole svstem. The forces which 
ar<' at present in Eu~ope form a considerable 
part of th<> d<>f<>nc<> structur<>. 
'Mr, HALE : They are mostl~· in Algeria. 
Mr. HARVEY : I think that the hon. Member 
is slightly misinformed on that. I shall deal with 
some of the other aspects in a moment if he 
wi11 not deflect m<> from thP argument I am 
deploying. 
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The whole defence mechanism must be taken 
as a whole. Therefore, unless we can be in a 
position to make certain adjustments in the 
nature of our forces in Europe, we cannot 
effectively carry out the complete adjustment 
of the whole of our defence contribution. 
In the arguments which have been going on 
on the subject of defence, I think slightly too 
much attention has been paid to the comparison 
of the amount that is being spent upon nuclear 
weapons as against conventional weapons and 
too little attention has been paid to the com-
parison between the amount that is being spent 
upon effective defence and on the civil side of 
our national economy. That is a balance which 
we have to consider in numerous defence de-
bates in this House. The consideration of that 
other balance is radical to the consideration of 
the present arrangements we are making in the 
field of defence which, of course, must have 
their bearing upon the European situation. 
The right hon. Member rightly asked me about 
the Fens Report, about its contents and what 
has been done about it. That impinges on what 
I said earlier and what was said by my right 
hon. Friend the Member for Moss Side, which 
was very much to the point. The value of any 
report depends largely on the sources available 
to those who make it and the authority with 
which the statements are produced. The Re-
commendations and the Fens Report have been 
forwarded to Member Governments of W.E.U. 
and are being closely considered here, but it 
would be untrue to say that all those Recom-
mendations can be upheld in the light of the full 
defence picture. It is perfectly true that this 
underlines the problem with which W.E.U. is 
faced at present. 
I wish to deal with this question of information 
aYailable to W.E.U. which is referred to in Re-
commendatio:r\ No. 9 of the Report. As was 
clearly underlined in the debate, one of the 
problems of W.E.U. is that the North Atlantic 
Council is, and will remain so long as present 
arrangements apply, the proper forum in which 
to discuss strategic planning and defence poli-
cies. It is in no way due to any lack 
of good will on the part of Her Majesty'!! 
Government that any information is with-
held or not made available to W.E.U. It 
is simply for the very straightforward rea-
'I 
dite, je voudrais tout d'abord rei-ever !'argu-
ment auquel a fait allusion l'honorable depute 
de Grimsby, concernant la pretendue deci>Sion 
unilaterale du gouvernement de Sa Majeste, de 
modifier le niveau de nos forces de defense en 
Europe. 
Il n'est pas vrai que cette decision ait ete prise 
sans consulter nos allies en Europe. C'est, je 
crois, un fait bien connu de tous les interesses 
et des autres, que nous avons tenu compte du 
point de vue du SACEUR, ulterieurement ex-
prime lorsque ces recommandations ont ete 
presentees ; nous avons considerablement mo-
difie les dispositions que nous entendions pren-
dre a l'origine, compte tenu de ce point de 
vue. On ne peut done parler de decision unila-
terale presentee comme un fait accompli a nos 
allies de l1J.E.O. ou de l'O.T.A.N. 
En ce qui concern e. le niveau des forees armees, 
question que le rapport Fens traite a fond, il 
est important de se souvenir que ce qui compte 
surtout, c'est de savoir dans quelle mes'ure les 
cforces armees en question seront a meme de 
faire face aux taches qui peuvent se presenter, 
plutot que la question de leur niveau. Comme 
l'a souligne l'honorable depute d'Oldham West, 
une armee sans armes ne oort pas non plus a. 
grand'chose. C'est la la conviction qui anime 
le gouvernement de Sa Majeste lorsqu'il en-
visage 1 'organisation future de notre defense. 
Il ne m'appartient pas d'approfondir cette 
question ce matin, mais je ne pouvais la passer 
sous silence car c'est un fait que l'immobilisme 
f'n matiere de politique de defense est une qua-
lite militairement dangereuse. Ce n'est pas une 
politique realiste que de s'engager •au main-
tien de tels ou tels nivea.ux et formations sans 
,;e reserver la possihilite de modifier le contenn 
de ces formations. 
L'organisation future de notre defense repose 
•;;ur la creation d'unites extremement mobiles, 
flexibles et equipees du materiel le plus mo-
derne, ce qui implique un changement radical 
de !'ensemble du systeme. Les unites qui sont 
actuellement en Europe constituent un ele-
ment important de la structure defensive. 
:M. HALE : La plupart sont en Algerie. 
::\I. HARVEY: .Te crois que les renseignements 
de l'honora:Me depute ne sont pas tout a fait 
exacts sur ce point. J'aborderai certains autres 
aspects de la question dans un instant, mais qu 'il 




Nous devons considerer globalement le meea-
nisme de notre defense. Il en resulte que si nous 
ne sommes pas en mesure de proceder a certains 
remaniements dans la composition de nos forces 
en Europe, nous ne pourrons effectivement men er 
a <bien la revision d'ensemble de notre contribu-
tion a la defense commune. 
Je crois que dans les discussions relatives a la 
defense, on a eu tendance a attribuer trop d'im-
portance a la comparaison entre les credits consa-
cres aux armes nucleaires et ceux consacres aux 
armes conventionnelles, tout en ne pretant pas 
suffisamment attention a la comparaison entre 
les credit'! consacres 1a la defense effective et 
ceux consacres aux besoins civils de notre econo-
mie nationale. Il y a la un equilibre que·nous ne 
devons pas perdre de vue dans les nombreux 
debats que la Chambre consacre a la defense. Et 
cettc comparaison : depenses civiles - depenses 
militaires, s'impose lorsqu'on eX'amine les me-
sures que nons prenons actuellement en matiere 
de defense, mesures qui naturellement auront 
des repercussions sur la situation en Europe. 
L'honorable depute m'a interroge a juste titre 
sur le rapport Fens, sur son contenu, ('t sur la 
suite qui lui a ete donnee. Cela empiete sur cr 
que j'ai dit precedemment et sur ce qu'a dit mon 
honorahle ·amie la deputee de Moss Side, remar-
ques d'ailleurs fort pertinentes. Il est evident 
que la qualite du rapport quel qu'il soit est dam 
une large mesure fonction des sources de ren;. 
seignements et de la competence des milieux 
consultes par 'SE'S auteurs. Les recommandations 
rt le rapport Fens ont ete transmis aux gouverne-
mrnts membres de l'U.E.O. et le gouvernement 
de Sa M•ajeste les etudie avec soin, mais il serait 
inexact de dire que toutes ces recommandations 
resistent a J'examen si on les confronte aYeC une 
vue d'ensemhle de la situation en matiere de 
defense. Ceci ne fait d'ailleurs que souligner le 
probleme qui se pose actuellement a l'U.E.O. 
J'en viens ainsi a la question des renseigne-
ments a la disposition de l1J.E.O., question qui 
fait l'objet de J.a Recommandation no 9 du rap-
port. On l'a dit au cours du debat : une des difl'i-
cultes auxquelles se heurte l1J.E.O., c'est que le 
Conseil de l'Atlantique Nord est et rrstera, tant 
que les dispositions actuelles demeureront en Yi-
gueur, le cadre approprie de discussions relatives 
a !'organisation strategique et a la politique dr 
dMense. Si l'U.E.O. se voit refuser l'acces a cer-
tains renseignements, ce n'est nullement en rai-
son de la mauvaise volonte du gouvernement de 
Sa Majeste. C'est simplement parce que, comme 
' ! •• 
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son which has already been touched on in the 
debate, that :although Her Majesty's G<>vernment 
would like to help the _assembly in the 
matter, W.E.U. -touches only part of a bigger 
defence picture ant it is not always possible 
to give it information which affects other coun. 
tries which are not members of W.E.U. This 
problem of information on defence goes right 
to the roots of the whole question of the future 
organisation of these Assemblies. The hon. 
Member for the Hartlepools (Mr. D. Jones) 
brought that out very clearly and forcibly. 
Mr. D. JONES :What is difficult to understand 
is that if, as a Member of this House, I address 
a Question to the Foreign Secretary I can get 
an Answer as a Member in this House of Com-
mons, but, when officials of W.E.U. ask for 
·precisely the same information in a collective 
capacity, he declines to give it. 
Mr. HARVEY : Although that is a cogent way 
of putting it, I think that there are certain 
questions on defence matters which, if the hon. 
Member put them to the Minister of Defence, 
for security reasons he would not get answered, 
even in this Hom;e. 
It is that type of information about which 
my right hon. Friend is most concerned. This 
involves the question which was raised by my 
hon. Friend the Member for GraYesend- (Mr. 
Kirk) - the whole future, the presetJt position 
and the actual intention of the Gov\\rnment. 
Reference has been made to the Grand Design. 
I think that the right hon. Member for Grimsby 
agreed in principle with the Grand Design v.nd 
the idea of a general reorganisation although. 
perhaps, he did not entirely agree with the 
way in which it was done. 
As a result of the initiative being taken ln 
this matter, as my hon. Friend the Member for 
Gravesend clearly indicated, other countries 
have reacted and brought forward their pro-
posals. I do not think that anyone in this House, 
however partisan he might be, would suggest 
that it is for this country alone to impose on 
the European scene a solution which everyone 
ought to accept - nor would there be much 
hope of them doing so. If, as a result of intro-
duding the ideas from the Grand Design, a 
reaction has been obtained from other countries 
and the recognition that the present position 
is not entirely satisfactory, some considerable 
proifess has been made. 
tl: ,' 1 '-' I/' -~· .y 
As hon. Members kno"W, we shall be meeting 
before very long. We shall persevere with the 
ideas in line with the Grand De$ign which, if 
I may say so, have found expression in the 
debates today, namely, a desire for a new form 
of expression, the elimination of the frustrations 
which are at present inherent in the system, and 
a more comprehensive organisation of all the 
various assemblies which e'l!:ist in Europe today. 
Now I turn to Recommendation No. 10 and 
the reply to it, because, on that subject, there 
are things which I can, I think, usefully tell 
the House which indicate that Her Majesty's 
Government are by no means unaware of the 
problems which have been outlined in discussion 
today. As the House is well aware, the Council 
of W.E.U. agreed to set in train an urgent study 
of further steps to stimulate and extend the 
co-operation between various countries in res-
earch, development and production of arma-
ments within the framework of the Standing 
Armaments Committee of W.E.U. 
I say at once that this was an initiative to 
which Her Majesty's Government attach parti-
cular importance, for two reasons, first, its 
intrinsic merits, and, secondly, the opportunity 
given to co-operate closely with our allies in 
W.E.U. and in N.A.T.O. There is no question of 
limiting co-operation in this respect to two or 
three, or seven, countries. But it is, of course, 
the W.E.U. side which we are considering this 
morning. 
Over the past year, Her Majesty's Govern-
ment have, as I have already e~plained, been 
active in setting on foot variollf) measures of 
co-operation within W.E.U., through the ma-
chinery of the Standing Armaments Committee. 
Before this initiative, the work of the Standing 
Armaments Committee was largely confined to 
the discussion of traditional weapons, though 
we did include some of our more advanced 
aircraft. Now, Her Majesty's Government have 
indicated their readiness to make available mo-
dern weapons of the most advanced kind. We 
have recently made it known in the S.A.C. that 
we are prepared to make available information 
on certain guided weapons, including both sur-
face-to-air and air-to-air types, and their asso-
ciated radars, to those WEU countries which 
have a genuine interest in adopting them. The 
interest of those countries whieh do not wish 
to produce these weapons is not being over-
looked. 
~ ·-: ' .. ~· ., ''. < 
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on l'a dit dans le debat et hien que le gouverne-
ment de Sa Majeste soit pret a aider l'Assemblee 
sur ee point, l'U.E.O. ne concerne qu'un secteur 
d'une organisation de defense plus large, et il 
n'est pas toujours possible de lui communiquer 
des renseignements interessant d'autres pays qui 
ne sont pas membres de l'U.E.O. Ce probleme 
d'information en matiere de defense BOuleve dans 
toute son ampleur la question de !'organisation 
future de ces assemblees, comme l'a clairement 
souligne l'honora:ble depute de Hartlepools(M. D. 
Jones). 
M. D. JoNES: Ce qui est difficile a compren .. 
dre, c'est que si, en tant que membre de cette 
Ghambre, j'adresse au ministre des Affaires 
etrangeres une question ecrite, j'obtiens une re-
ponse en ma qualite de depute a la Chambre deB 
Communes, alors que lorsque les representants 
de l'U.E.O. demandent precisement les memes 
rens:eignements a titre collectif, il refuse de les 
leur donner. 
M. HARVEY: C'est la une fa~on convaint"aH!<· 
de raisonner, mais je crois que si l'honorable 
depute posait au ministre de la Defense certaines 
questions du ressort de son departement, meme 
en cette enceinte il n'obtiendrait pas de reponsP 
pour des raisons de securite. C'est ace type d'in-
formations que mon honora;ble ami s'interesse 
principalement. Ceci nous amene i la question 
posee par mon honorable ami depute de Graves-
end (M. Kirk): la question de la situation d'en-
semble dans l'avenir, de la situation actuelle et 
des intentions du Gouvernement. On ra fait men-
tion du Grand Dessein. Je crois que l'honorable 
depute de Grimsby accepte en principe le Grand 
Dessein et l'idee d'une reorganisation generale, 
encore qu'il ne soit peut-etre pas entierement 
d'accord avec la fa<}On dont l'idee a ete lancee. 
Suite a !'initiative prise en la matiere par le 
gouvernement de Sa Majeste, comme l'a indique 
mon honora:ble ami depute de Gravesend, d'au-
tres pays ont presente a leur tour des proposi-
tions. Je ne crois pas que l'un quelconque d'entre 
vous, queUe que soit la force de !'esprit partisan 
qui pourrait l'animer, pense un seul instant qu'il 
nous appartient d'imposer en Europe une solu-
tion que chacun doit accepter ; d'ailleurs pareille 
attitude serait vouee a l'echec. Si par suite de la 
presentation du Grand Dessein on a enregistre 
des reactions dans les autres pays, si ces pays 
reconnaissent que la situation actuelle n'est pas 
entierement satisfaisante, c'est tout de meme la 
un progres important. 
12H 
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Uomme vous le savez, nous allons nous reunir 
prochainement et reprendre les ,idees contenues 
dans le Grand DeiSISein, idees qui, me semble-t-il, 
se sont fait jour dans nos debats d'aujourd'hui, 
a savoir le desir d'une nouvelle formule pouvant 
faire disparaitre les mecontentements inherents 
au systeme actuel, et le desir d'une organisation 
plus rationnelle des diverses assemblees existant 
actuellement en Europe. 
J'en viens maintenant a la Recommandation 
u o 10 et a la reponse qui lui correspond, car je 
crois que je puis apporter ·a la Chambre en ce 
domaine certains elements utiles d'appreciation, 
montrant que le gouvernement de Sa Majeste est 
pleinement conscient des problemes qui ont ete 
evoques au cours des debats d'aujourd'hui. Vous 
le savez, Messieurs : le Conseil de l'U.E.O. a de-
cide d'entreprendre immediatement une etude 
des mesures a prendre pour encourager et deve-
lopper la cooperation entre les divers pays en 
matiere· d'etude, mise au point et production des 
armements dall!S le cadre du Comite permanent 
iles Armements de l'U.E.O. 
Je dirai tout de suite que c'est la une initia-
tive a laquelle le gouvernement de Sa Majeste 
attache une grande importance, pour deux rai-
sons : d'abord a cause de ses merites intrinseques, 
cmruite a cause de !'occasion qui nous est ainsi 
offerte de cooperer etroitement avec nos allies de 
l'U.E.O. et de l'O.T.A.N. Il n'est nullement 
question de limiter la cooperation dans ce do-
maine a deux, trois ou sept pays, mais bien en-
tendu nous examinons la question ce matin sous 
l'angle de l'U.E.O. 
Au cours de l'annee ecoulee, le gouvernement 
de Sa Majeste a, comme je l'ai indique precedem-
ment, contribue a !'adoption de diverses mesures 
de cooperation dans le cadre de l'U.E.O. par 
l'intermediaire du Comite permanent des Arme-
ments. Jusque la, le Comite permanent des 
Armements limitait ses travaux principalement 
a l'examen des armes classiques, bien que nous 
ayons inclus certains de nos avions les plus mo-
dernes. Le gouvernement de Sa Majeste vient de 
se declarer dispose a confier au Comite des armes 
du type le plus recent. Nous avons recemment 
fait savoir au C.P.A. que nous sommes disposes 
a communiquer des renseignements concernant 
certains engins teleguides, y compris les engins 
sol-air et air-air et les dispositifs radar corres-
pondants, 'aux pays de l'U.E.O. qui en envisage-
raient !'adoption. Nous n'ignorons pas non plus 
que les pays qui ne desirent pas fabriquer ces 
armes peuvent egalement s'y interesser. 
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We have suggested, following those offers, 
that a working group of representatives from 
all the member countries should discuss the 
philosophy of air defence with reference to both 
interceptor aircraft and guided weapons. We 
are, naturally, willing to make a full contri-
bution to such a discussion. My hon. Friend 
the Member for Scotstoun asked me to be spe-
cific, perhaps, about the various spheres of 
activity here, and I must ask him to excuse 
me on that matter at this stage, because it 
would not be possible for me to make a very 
clear statement about it now. That, no doubt, 
is something which will be forthcoming. 
We proposed last year that the S.A.e. should 
be used as a clearing house for co-operation 
between the member countries on research and 
development in fields where several were will-
ing and able to make a contribution. We and 
some other member countries put in the· specific 
items of research on which we would welcome 
co-operation. Other member countries have 
shown interest in some of the items we have 
put forward, and we have indicated interest in 
some of the other items which they have put 
forward. Talks between experts on these items 
have been taking place. 
As hon. Members know, Her Majesty's Go-
vernment also have entered into bilateral 
arrangements with the West German and French 
Governments for co-operation in armaments 
research and development. These arrangements 
were made following talks between my right 
hon. Friend the Minister of Defence and his 
French and German colleagues. Anglo-French 
and Anglo-German steering committees have 
been set up to supervise these arrangements 
and to select those fields in which co-operation 
is most likely to be fruitful. I am glad to be 
able to state that considerable progress is being 
made. I think that it will be of interest that 
one of the matters selected for examination by 
both steering committees, in which progress 
during meetings of experts has been very satis-
factory, is that of guided weapons, about which 
the right hon. Member for Grimsby asked me. 
'the Standing Armaments Committee has been 
kept informed in general terms of the progress 
of these arrangements. We have assured the 
Committee that it will be informed when any 
specific projects for co-operation in research, 
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development or production emerge ; and that 
any other member country which is willing to 
co-operate and is in a position to make a con-
tribution will be free to do so, and welcome. 
That is, in fact, where we stand at present. 
The WEU Assembly, in its Recommendation 
No. 10, suggested that we should draw up a 
plan for the pooling of research and joint 
production of guided missiles. The Council has 
carefully considered this Recommendation and 
has just replied, explaining what we are doing. 
I hope that hon. Gentlemen who are mem-
bers of the Assembly will find that reply 
helpful, taken with the explanations given 
in joint committee and what I have said 
today. If the Council has not felt it proper 
to adopt an actual timetable for its plans, 
that is because we do not believe that the 
formidable difficulties of security, commer--
cial interests, and finance involved in this parti-
cular work of co-operation can be overcome by 
writing blueprints and setti)lg a time limit. 
However, what the Assembly intended, I feel 
sure, was to emphasise the urgency of the 
matter and the need to maintain the present 
initiative with all vigour. On that issue, I be-
lieve that it can be reassured. Her Majesty's 
Government, for· their part, have put a great 
deal into this initiative and set store by the 
important contribution it can make to their co-
operation with Europe. 
I regard it as important that we have had 
this debate at this particular juncture, before 
the meetings which are to take place in the 
autumn. I reiterate what I have said as to the 
importance we attach to W.E.U. At the same 
time, we fully realize, as we have indicated in 
the proposals contained in the Grand Design 
and other observations, particularly the speech 
of my right hon. Friend the Minister of State 
when he last spoke in the Assembly, that we do 
not regard as final the present arrangement, 
nor do we believe that it is by any means 
entirely satisfactory. But, in a very complex 
situation it forms the basis for operations, a 
basis which needs to be examined, but which 
can be effectively examined only with the co-
operation not only of those directly concerned 
but of those also whose interests are affected. 
To try to rush forward with any definite 
plans which did not receive general support 
would be a disastrous course. On the other hand, 
.. 
Notis avons propose, a la suite de ces offres, 
que soit constitue un groupe de travail de repre-
sentants de tous les pays membres, qui serait 
charge d'analyoor les principes de la defense 
aerienne sur le plan du role respectif du chas-
seur d'interception et des engins teleguides. Nous 
sommes naturellement disposes a contribuer 
pleinement a la reussite de tels travaux. Mon 
honorable ami depute de Scotstoun, m'a demande 
d'etl'e precis, je suppose en ce qui concerne les 
diverses spheres d'activite en ce domaine ; je le 
prie de bien vouloir m'excuser sur ce point, mais 
je ne suis pas actuellement en mesure de lui 
apporter toutes les precisions desirables. Nous ne 
manquerons pas de le faire par la suite. 
Nous avons propose l'an dernier que le C.P.A. 
soit utilise •comme centre d'echangesde renseigne-
ments entre les pays membres en matiere de 
recherche et de mise au point en des domaines ou 
plusieurs pays sont en mesure de fournir des ele-
ments de travail et desireux de le faire. Le 
Royaume-Uni ainsi que certains autres pays 
membres ont indique dans quel domaine de re-
cherche ils \SIOuhaiteraient la cooperation d'autres 
pays. D'autres pays membres se sont interesses 
a certains sujets de l'echerche que nous avons 
present&&, et inversement. Il y a eu en ce domaine 
des rencontres d'experts. 
Comme vous le savez, Messieurs, le gouv·erne-
ment de Sa Ma.jeste a egalement conclu des 
accords bilateraux avec le gouvernement de 
l'Allemagne federale et le gouvernement frangais 
aux fins de cooperation en matiere de recherche 
et mise au point d'armements. Les accords ont 
ete conclus a la suite de conversations entre mon 
honorable ami le ministre de la Defense et ses 
collegues allemand et frangais. Des groupes d'ex-
perts, anglo-fllang-ais et anglo-allemand, ont ete 
crees pour superviser !'application de ces accords 
et etudier les domaines ou la cooperation pour-
rait se montrer Je plus profitable. J e suis heureux 
de pouvoir vous dire que des progres importants 
ont ete realises, et qu'un des domaines retenus 
aux fins d'examen par les deux groupes d'ex-
perts est precisement celui des engins teleguides, 
au sujet duquel le depute de Grismby m'a inter-
rage tout a l'heure, qui a donne lieu a des 
conversations d'experts evoluaut de fa<}on sati..s-
faisante. 
Le Comite permanent des Armements a ete 
tenu au courant du progres de ces accoros, tout 
au moins dans les grandes lignes. Nous avons 
donne ·au Comite !'assurance qu'il sera informe 
de tous projets precis de cooperation en matiere 
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de recherche, mise au point ou fabrication; nous 
l'avons aJSSure que tout autre pays membre desi-
reux de cooperer a tel ou tel projet et a meme 
de le faire, serait le bienvenu. Telle est en fait 
la situation actuelle. 
Dans sa Recommandation no 10, l'Assemblee 
de l'U.E.O. propose la preparation d 'un plan de 
mise en commun de !'etude et de la production 
des engins teleguides. Le Conseil a serieusement 
etudie cette recommandation et vient, en reponse, 
d'expliquer ce que nous faisons. J'espere que les 
deputes membres de l'Assemblee trouveront cette 
reponse satisfaisante, compte tenu des explica-
tions donnees a la reunion commune et de ce que 
je viens de dire aujourd'hui. Si le Conseil n'a 
pas juge bon d'adopter un emploi du temps pre-
cis pour son programme, c'est parce que nous ne 
croyons pas qu'il suffira de preparer des plans 
et de se fixer un delai pour vaincre les difficul-
tes considerables dues aux exigences de la seen-
rite, aux interets commerciaux en cause et au 
financement. Quoi qu'il en soit, l'Assemblee vou-
lait certainement souligner le caractere pressant 
du prohleme et la nece~te de ne pas ralentir 
!'effort entrepris. Je puis la rassurer sur ce 
point : le gouvernement de Sa Majeste a, pour 
sa part, collabore puissamment a cette initiative 
et attache beaucoup de prix a la contribution 
importante qu'elle peut apporter a sa coopera-
tion avec !'Europe. 
J'estime qu'il etait particulierement approprie 
de tenir pareil debat avant les reunions qui au-
ront lieu en automne. Je repete ce que j'ai dit 
quant •a !'importance que nous attachons a 
l'U.E.O. Simultanement, comme nous l':avons in-
dique dans les propositions contenues dans le 
Grand Dessein et en d'autres circonstances, par-
ticulierement dans le cadre du discours prononce 
par mon ami le ministre d'Etat lors de la der-
niere session de l'Assemblee, nous comprenons 
parfaitement que l'on ne saurait considerer le 
systeme actuel comme definitif, nous ne le 
croyons pas non plus parfaitement satisfaisant. 
Cependant, en presence d'une situation tres 
complexe, le systeme actuel constitue une base 
de fonctionnement, qu'il convient de reviser, 
mais qui ne peut etre reexaminee qu'avec la 
cooperation non seulement des pays membres, 
mais egalement de ceux dont les interets sont en 
cause. 
Vouloir aller trop vite sur la base de plans 
precis ne jouissant pas de l'appui general serait 
risquer le desastre. J e comprends parfaitement 
I accept very fully the spirit which has pre-
vailed throughout this debate, a spirit which 
indicates that there is a sense of frustration 
and a demand that changes should be made, 
but a spirit, nevertheless, which indicates the 
very real interest of hon. Members in W.E.U. 
,,, . '• f' ~ - ·- ,. 
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That interest is entirely endorsed by Her Ma-
jesty's Government, and I hope that, in the 
few remarks which I have been able to make 
today, I have shown where the problems lie 
and the course of action which we believe ought 
to be taken in the future. 
. ·,f'.: ..... <'l'\ 
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1 'humeur qui s'est manifeatee au cours de ce 
debat, humeur traduisant un sentiment de frus-
tration et !'exigence d'un changement, mais qui 
exprime neanmoins l'interet que vous portez, 
Messieurs, a l'U.E.O. Cet interet, le gouverne-




avoir montre dans cette breve intervention la 
nature des problemes qui se posent et indique 
quelle ligne de conduite il y aurait, a notre avis, 
lieu de suivre a l'av~mir. 
f '~· "I, 
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expressing an opinion on nuclear explosions, at 
the request of the Consultati11e Assembly of the 
Council of Europe 
The Assembly, 
Having studied the request for an opinion on 
nuclear explosions addressed to it by the Consult-
ative Assembly of the Council of Europe, 
I 
Supports Recommendation 140 (1957) of the 
Consultative Assembly asking that a Conference 
of Expe~ts be convened to draw up a report 
on the nature and magnitude of the risk of 
radiation which may result from the carrying 
out of nuclear tests; 
Considering that the study at present being 
undertaken by the United Nations ~cientific 
Committee of the effects of ionizing radiations 
on human health can in no way dispense the 
countries of Europe from asking that their 
most eminent scientists undertake a similar work 
I. See Documents 52 and 55 (May 1957). 
2. Adopted in Committee by 12 votes to 0, with 2 
abstentions. 
3. Members of the Committee: Marehue Lucifero 
d'Aprigliano (Chairman); MM. Erler, Fens (Vice-Chair-
men) ; MM. Biesbeuvel, Boggiano Pico (Substitute : 
Montini), Brooman-Wbite (Substitute : Viscount 
Stonehawn), MM. Broughton, Oomiglion-Molinier, Galletto, 
Oerns (Substitute: Hofler), Goedhart (Substitute: de 
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in order to reach unbiased conclusions within 
the shortest possible time, 
EXPRESSES THE OPINION 
1. That the experts should also study ways 
and means of protecting the population of the 
world from dangerous radiation resulting from 
atomic piles, cyclotrons and all other installa-
tions based on nuclear fission or nuclear fusion; 
2. That Member States should be requested 
to accept this Recommendation in its present 
amplified form. 
II 
Having considered the proposal to invite 
atomic Powers to cease nuclear tests for a 
limited period, duriug which proposals tending 
to control and limit those tests would be 
examined; 
Gou), Janssens, Jannuzzi, Le Bail, Leievre (Substitute: 
de la ValUe Pot18Bin), Legenrlre, Leverkuehn, MMgue, 
Paul, Ramsden (Substitute : Dame Florence Horsbrugb), 
Lord Rea, MM. Reif (Substitute : FilrBt von Bismarck), 
Teitgen (Substitute: Alric), Temple, Treves (Substitute: 
Matteotti), Van Remoortel, Younger. 
N. B. - The namBB of Repr88entatitJ88 who voted MB 
printed in italicB. 
'"I, 
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TABLE _DES MA TIE RES 
PRO.JET DE RESOLUTION 
EXPOSE DES MOTIFS 
Projet de resolution 
11ortant avis sur les explosions nucUaires, cl la de-
mande de l' Assemblee Consultative du Conseil 
de l'Europe 
L'Assemblee, 
Ayant etudie la demande d'avis que l'Assem-
blee Consultative du Conseil de l'Europe lui 
avait adressee au sujet des ·explosions nucleaires, 
I 
Se rallie a la Recommandation 140 (1957) de 
l'Assemblee Consultative tendant a la convo-
cation d'une Conference de savants charges 
d'etablir un rapport sur la nature et !'impor-
tance du risque cause par les radiations pou-
vant resulter de la poursuite des essais nu-
cleaires; 
Considerant que l'etude entreprise actuelle-
. ment par le Comite scientifique des Nations 
Unies sur les effets des radiations ionisantes 
sur l'etre humain ne peut aucunement dispenser 
les pays europeens de confier, de leur cote, aux 
savants europeens les plus eminents, un travail 
1. Voir Documents 52 et 55 (mai 1957). 
2. Adopte en Commission par 12 voix contra 0, et 2 
abstentions. 
.3. Membre8 de la Commiallion: Marchese Lucifero 
d'Aprigliano (president); MM. Erler, Fens (vice-presi-
dents) ; MM. Biesheuvel, Boggiano Pico (suppleant : 
Montini), Brooman-White (suppleant : Viscount 
Stonehaven), Broughton, Comiglion-Molinier, Galletto, 
Gems (suppleant: Holler), Goedhart (suppleant: de Gou), 
126 
analogue afin d'arriver, dans les delais les plus 
courts, a des conclusions exemptes de toute par-
Halite, · 
EMET L'AVIS 
1. Que les savants devraient egalement etudier 
la fa~on de proteger les populations du monde 
contre les radiations dangereuses qui sont les 
resultats des piles atomiques, cyclotrons, et 
toutes autres ~nstallations a base de desintegra-
tion ou de fusion atomiques ; 
2. Qu'il y aurait lieu d'inviter les Etats mem-
bres a accepter la Recommandation 140 de 
l'Assemblee Consultative sous cette forme 
e]argie. 
II 
Ayant examine la proposition tendant a in-
viter les puissances atomiques a suspendre les 
experiences nucleaires pendant une periode 
d'une duree limitee, au cours de laquelle des 
propositions en vue de leur contrOle et de leur 
limitation devraient etre examinees ; 
Janssens, Jannuzzi, Le Bail, Lef~vre (suppleant: de la 
ValUe Pouasin), Legendre, Lf!verkuehn, Margue, Paul, 
Ramsden (suppleant : Dame Florence Horsbrugh), Lord 
Rea, MM. Reif (suppleant : Furat von Bismarck), Teitgen 
(suppleant: Alric), Temple, Treves (suppleant: Matteot~i), 
Van Remoortel, Younger. 
N. B. - Les noms dell Repreaentants ayant pria pari 
au vote sont imprimes en italique. 
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Considering that all measures relating to 
disarmament in the conventional as well as in 
the nuclear fields should be closely linked; 
Considering that the defence of Western 
Europe at present mainly depends on the de-
terrent effect of the nuclear weapons in the 
possession of the United States of America and 
Great Britain; 
Conscious of the risk that the West may fall 
behind the U.S.S.R. in the development of these 
weapons during an uncontrolled suspension of 
the tests which might remain unilateral; 
Considering that a suspension of tests not 
followed in the near future by the cessation of 
the production of fissile materials for military 
purposes would in no way stop the armaments 
race, owing to the fact that producing countries 
could continue stockpiling bombs, 
EXPRESSES THE OPINION 
1. (a) that an agreement on the suspension 
of nuclear tests must be concluded 
within the framework of a general 
settlement on the limitation and control 
of armaments, although it could enter 
into force prior to other provisions of 
such a general settlement ; 
(b) that any suspension of tests must be 
subject to an efficient international 
control system; 
(c) that a suspension of tests must be 
linked to the cessation of the production 
of fissile materials for military pur-
poses, coming into force at the latest 
at the end of the period of suspension; 
(d) that the cessation of production like-
wise must be strictly controlled. 
2. That the Powers represented at the Dis-
armament Sub-Committee of the United Nations 
should make as many concessions as possible in 
order to achieve agreement before the end of 
1957, the principle of which should be that any 
measure taken should tend to increase the se-
curity of all parties concerned and not lead to 
greater security for some at the expense of the 
security of others. 
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Explanatory Memorandum 
(submitted by General Corniglion-Molinier, 
Rapporteur) 
1. The text in reply to the request for an 
Opinion addressed to the Assembly by the Con-
sultative Assembly, which was presented by the 
Committee on 9th May, 1957 (Document 55), 
could not, in the absence of a quorum, be 
adopted at the end of the May Session. In these 
circumstances, and at the request of the Bureau 
of the Assembly, the Committee have re-examined 
the text in the light of events between May and 
October. In the course of this examination, your 
Committee concluded that certain of the pro-
visions of the draft called for amplification. 
2. The subject of the request for an Opinion 
received from the Consultative Assembly (Docu-
ment 52) concerned Recommendation 140, re-
questing that a Conference of Experts be 
convened to draw up a Report on the nature 
and magnitude of the danger to human health 
from ionizing radiations, as well as Amendment 
No. 1 presented by Mr. Edwards asking for a 
general unconditional suspension of nuclear 
experiments pending a study of the means of 
control and limitation. With reference to those 
two distinct problems, the Committee had sub-
divided the draft into two Sections which will 
be considered separately. 
Section I 
3. In Section I, the Committee proposed that 
the Assembly support Recommendation 140 
(1957) of the Consultative Assembly, and also 
invites scientists to examine ways of protecting 
populations against dangerous radiations in 
centres where nuclear energy is being used for 
peaceful ends. Although the Committee have 
not yet received the official reply from the 
Committee of Ministers of the Council of Eu-
rope to that Recommendation, it appears from 
the statement made by the British Prime Mi-
nister in the House of Commons on 9th July, 
1957, that it is likely to be rejected in view of 
the fact that the United Nations have already 
organized such a Conference. 
4. One can question whether transmission to 
the United Nations; without further study, of 
a question which is very much in the mind of 
European public opinion is satisfactory. A 
Committee under United Nations auspices, 
comprising scientists from Argentina, Belgium, 
Brazil, Canada, Egypt, the United States, 
Considerant que toutes les mesures de des-
armement, tant dans le domaine conventionnel 
que nucleaire, doivent etre etroitement liees ; 
Considerant que la defense de l'Europe occi-
dentale depend principalement, a l'heure ac-
tuelle, de l'effet preveRtif de !'existence des 
armes nucleaires en possession des Etats-Unis 
et de la Grande-Bretagne; 
Consciente du fait que l'Occident risque de 
subir un retard par rapport a l'U.R.S.S. dans 
le developpement de ces armes au cours d'une 
suspension non controlee des experiences dont il 
faut craindre qu'elle ne reste unilaterale ; 
Considerant qu'une suspension des essais qui 
ne serait pas suivie, a breve echeance, d'une 
suspension de la production des matieres fissiles 
a des fins militaires, n'arretera nullement la 
course aux armements, les pays producteurs 
pouvant continuer a accumuler leurs stocks de 
bombes, 
E,MET L'AVIS 
1. (a) qu'un accord sur la suspension des 
essais nucleaires doit etre conclu dans 
le cadre d'un reglement general de la 
limitation et du controle des armements, 
mais qu'il pourrait etre rendu appli-
cable avant meme que d'autres dispo-
sitions de ce reglement n'entrent en 
vigueur; 
(b) que toute suspension des essais doit 
etre controlee par un systeme interna-
tional efficace ; 
(c) qu'une suspension des explosions doit 
etre liee a l'arret de la production des 
matieres fissiles a des fins militaires, 
entrant en vigueur au plus tard a la 
fin de la periode de suspension ; 
{d) que C'et arret dolt egalement etre rigOU· 
reusement controle. 
2. Que chacune des puissances representees au 
sous-comite du Desarmement des Nations Unies 
devrait faire les concessions maxima pour arri-
ver, avant la fin de 1957, a un accord en par-
tant du principe que toute mesure prise doit se 
traduire par un accroissement de la securite de 
toutes les parties interessees et non pas par plus 
de securite pour les unes au detriment de la 
securite des autres. 
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Expose des motifs 
(presente par le general Corniglion-Molinier, 
rapporteur) 
1. Le texte portant reponse a la demande 
d'avis adressee a l'Assemblee par l'Assemblee 
Consultative, et qui avait ete presente par la 
Commission le 9 mai 1957 (Document 55) n'a 
pas pu, faute de quorum, etre vote a la fin de 
la session de mai. Dans ces circonstances et a 
la demande du Bureau de l'Assemblee, il a 
semble necessaire a la Commission de reexami-
ner le texte a la lumiere des evenements inter-
venus entre mai et octobre. Au cours de cet 
examen, elle a constate qu'une partie des dis-
positions du projet appelait des precisions. 
2. La demande d'avis de l'Assemblee Consul-
tative (Document 52) portait tant sur la Re-
commandation 140 tendant a convoquer une 
conference de savants eminents, charges d'eta-
blir un rapport sur la nature et !'importance 
du danger des radiations ionisantes pour la 
sante humaine, que sur l'amendement n° 1 
presente par M. Edwards et prevoyant une sus-
pension generale inconditionnelle des explosions 
nucleaires pour permettre une etude des moyens 
de controle et de limitation. Pour repondre a 
ces deux problemes distincts, la Commission 
avait subdivise son projet en deux titres qui 
seront examines separement. 
Titre I 
3. Dans le titre I, la Commission avait pro-
pose a l' Assemblee de se rallier a la Recomman-
dation 140 (1957) de l'Assemblee Consulta;tive et 
de demander que les savants etudient egalement 
la fa(jon de proteger les poprtlations contre les 
radiations dangereuses des centres d'utilisation 
de l'energie nucleaire a des fins pacifiques. Bien 
que la Commission ne connaisse pas encore la 
reponse officielle du Comite des Ministres du 
Conseil de I 'Europe a cette recommandation, la 
declaration faite par le Premier Ministre bri-
tannique a la Chambre des Communes, le 9 juil-
let 1957, laisse prevoir le rejet de la recomman-
dation, etant donne qu'une conference de cette 
nature a deja ete instituee par les Nations Unies. 
4. Or, on peut se demander si le renvoi pur 
et simple devant les Nations Unies d'une ques-
tion qui preoccupe fortement !'opinion publique 
europeenne est pleinement satisfaisant. Un eo-
mite reunissant, sous les au8pices des Nations 
Unies, des savants de !'Argentine, de la Bel-
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France, India, Japan, Mexico, the United King-
dom, Sweden, Czechoslovakia and the U.S.S.R., 
could hardly avoid becoming a forum for pro-
paganda. The conclusions of its work, if any, 
might be rejected by one State or another on 
the grounds that they are not objective. It is 
also worth remembering that the Committee will 
not issue its first Report before lst July, 1958, 
and that it comprises. only four European 
countries among its fourteen Members. 
5. The question whether radioactivity engen-
dered by nuclear explosions is dangerous to 
mankind raises too grave a moral issue to be 
dealt with purely on such a basis and at so 
slow a pace. It is interesting to note that 
besides the study undertaken by the United Na~ 
tions in this field, several countries such as 
the United States of America and Switzerland 
have done the same work on a national basis, 
and nothing therefore prevents Member States 
of the Council of Europe from creating a Com-
mittee of European experts. 
6. The Committee, therefore, while adding a 
new paragraph after the first paragraph, pro-
poses to the Assembly to maintain Section I of 
the draft. 
Section ll 
7. In Section II of the draft the Committee 
rejected the idea of a temporary unconditional 
suspension of all nuclear experiments. The Com-
mittee considers that, failing a system of control, 
such a decision would risk remaining a uni-
lateral one. It is indeed a fact that there does 
not seem at the • present moment to be any 
adequate mea~s of checking from the outside 
whether explosions are taking place in the 
U.S.S.R. No government could, in the opinion 
of the Committee, allow the deterrent effect 
of the existence of the "A" and "H" weapons, 
which is the best guarantee for the defence of 
Europe, to be so weakened. 
8. The Assembly in its majority ~hared this 
point of view when it rejected, at the sitting 
of 9th May, Amendments 1, 2 and 3 to Section II. 
9. Since then the Western Powers have made 
their attitude in this matter clear at the United 
Nations Disarmament Subcommittee in London. 
Their overall plan relating to measures of 
partial disarmament, presented on 29th August, 
links measures relating to conventional weapons 
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closely to those applying to nuclear armaments 
because, as M. Jules Moch phrased it : 
"If a given State thinks itself more powerful 
than another in the conventional field and 
less powerful in the nuclear field, it will 
never agree to a plan providing for the re-
duction of classical forces as a first step, while 
leaving untouched the nuclear stockpile, and 
conversely." 
10. Under this plan the Western Powers 
accept the Soviet proposal calling for a 24-month 
suspension of test explosions, subject to two 
conditions : 
(a) that an agreement be concluded institut-
ing a control system providing for points 
of control on the territories of the 
U.S.S.R., the United Kingdom, the United 
States, as well as in the Pacific Ocean 
area; and that such a system should work 
satisfactorily during the first twelve-
months period; 
(b) that the production of fissile materials 
for military purposes should also cease, 
and that within the second twelve-month 
period progress be made in the setting up 
of an inspection system judged satis- · 
factory by each party. 
11. The gap between the two theses is narrow-
ing insofar as it concerns the necessity of a 
control system for the suspension of test explo-
sions, accepted by the U.S.S.R. on 14th June, 
1957; and the ·suspension period, the duration 
of which, as originally suggested by the Soviets, 
should be two years. The same does not apply 
to the relationship between the cessation of 
tests and the cessation of the production of 
fissile materials for military purposes, which 
is demanded by the Western Powers but refused 
by the U.S.S.R. However important the suspen-
sion of tests may be to the health of mankind, 
such a measure alone would not put an end to 
the armaments race. The Powers who have 
already carried out tests would still be in a 
position, thanks to the results obtained, to con-
tinue developing their weapons, increasing their 
stockpiles, and even supplying these to their 
Allies. The U.S.S.R. might catch up with the 
United States in stockpiling, while America 
would be compelled to stop work on the deve-
lopment of new types of nuclear weapons which 
would have otherwise resulted from further test 
explosions. The gap would widen· between pro-
Etats-Unis, de la France, de l'Inde, du Japon, 
du Mexique, du Royaume-Uni, de la Suede, de 
la Tchecoslovaquie et de l'U.R.S.S. pourrait 
difficilement eviter l'ecueil de. la propagande. 
Les conclusions de son travail, s'il arrivait a en 
:formuler, risqueraient d'etre rejetees par l'un 
ou l'autre des Etats, sous pretexte qu'elles ne 
sont pas objectives. Par ailleurs, le comite ne 
fera son premier rapport que le 1•' juillet 1958, 
et ne compte que quatre pays europeens parmi 
les q11atorze pays membres. 
5. La question de savoir si la radioactivite 
due aux explosions nucleaires est dangereuse 
pour l'espece humaine pose un probleme de 
conscience trop grave pour etre traitee unique-
ment sur ce plan et dans ces delais. Il est inte-
ressant de noter qu'outre l'etude entreprise en 
cette matiere par les Nations Unies, plusieurs 
pays, tels les Etats-Unis et la Suisse, ont accom-
pli ce travail pour leur propre compte. Rien 
n'empeche done les pays membres du Conseil de 
l'Europe d'instituer un comite d'experts euro-
peens. 
6. La Commission propose, par consequent, a 
l'Assemblee de maintenir le titre I du projet 
tout en ajoutant un nouveau paragraphe a la 
suite du premier. 
Titre 11 
7. Dans le titre II de son projet, la Commis-
~ion a rejete l'idee d'une suspension momentanee 
inconditionnelle de tous les essais. Elle estime 
qu'en l'absence d.'un systeme de controle, le dan-
ger subsisterait que cette mesure ne restat uni-
laterale. Il semble, en effet, qu'il n'existe a 
1 'heure actuelle aucun moyen sur de verifier de 
l'exterieur si des explosions ont lieu en U.R.S.S. 
Aucun gouvernement ne pourrait, de l'avis de 
la Commission, permettre que l'effet preventif 
de !'existence des armes « H » et « A », meil-
leure garantie de la defense de l'Europe, soit 
ainsi affaibli. 
8. La majorite de l'Assemblee s'etait ralliee a 
ce point de vue en rejetant, lors de la seance 
du 9 mai, les amendements 1, 2 et 3 au titre II. 
9. Depuis lors, les puissances occidentales ont 
precise leur position sur cette question au sous-
comite du Desarmement des Nations Unies, a 
Londres. Leur plan d'ensemble relatif aux me-
sures p~rtielles de desarmement, presente le 




entre les mesures se rapportant aux armements 
conventionnels et celles se rapportant aux arme-
ments nucleaires parce que, selon M. Jules Moch: 
« Si un Etat s'estime plus puissant qu'un 
autre dans le domaine conventionnel et moins 
fort dans le nucleaire, il n'admettra aucun 
plan commen<;ant par reduire les forces clas-
siques en laissant intact l'arsenal nucleaire ; 
et reciproquement, dans 1 'hypotMse inverse. » 
10. En vertu de ce plan, les Occidentaux 
acceptent la proposition sovietique de suspendre 
les essais pour une duree de vingt-quatre mois, 
a une double condition : 
(a) qu'un accord ait ete conclu sur l'etablis-
sement d'un systeme de controle, compre-
nant des points de controle sur les terri-
toires de l'U.R.S.S., du Royaume-Uni, des 
Etats-Unis et dans la region de l'Ocean 
Pacifique ; et que ce systeme fonctionne 
de fa<;on satisfaisante au cours de la pre-
miere periode de douze mois ; 
(b) que la production des matieres fissiles a 
des fins militaires soit egalement arretee 
-et qu'au cours de la deuxieme periode de 
douze mois, des progres juges satisfaisants 
pour chacune des parties aient ete realises 
dans l'eta:blissement d'un systeme d'ins-
pection. 
11. Un rapprochement des theses existe quant 
a la necessite d'un systeme de controle de la 
suspension des essais, accepte par les Soviets le 
14 juin 1957, et au delai de suspension, pour 
lequel les Soviets avaient primitivement propose 
deux ans. Il n'en est pas de meme du lien entre 
!'interruption des experiences et celle de la pro-
duction des matieres fissiles a des fins militaires, 
qui est exige par les Occidentaux et refuse par 
l'U.R.S.S. En effet, si importante pour la sante 
humaine que puisse etre la suspension des essais, 
cette mesure seule n'arretera pas la course aux 
armements. Les Etats qui ont deja effectue des 
experiences pourraient, grace aux resultats ob-
tenus, continuer a mettre au point leurs armes, 
accroitre leurs stocks et meme, le cas echeant, en 
livrer a leurs allies. L'U.R.S.S. pourrait notam-
ment rattraper son retard sur les Etats-Unis 
dans la constitution de stocks, alors que ceux-ci 
seraient forces d'interrompre leurs travaux en 
vue de diversifier, grace a de nouveaux essais, 
les types d'armes nucleaires. L'ecart entre Etat 
producteur et Etat n'ayant ni commence la 
production, ni effectue des experiences, augmen-
terait. Ce probleme est particulierement grave 
,r~~ .r .. 
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ducing States and States not yet having started 
production or carried out tests. This is a parti-
cularly serious problem for States of the second 
category, amongst which is France. 
12. If the nuclear Powers agree to cease 
production of nuclear weapons, France has de-
clared herself ready to stop work in connection 
with the production of her nuclear bomb. 
Otherwise France will possess it within two 
years, according to a statement made by M. Jules 
Moch. Other countries would reach the same 
stage of development within the next four years. 
13. Although the present-day nuclear Powers 
admit the danger of seeing their number increase 
to the point where an agreement on nuclear 
disarmament would become practically impos-
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sible, the Sub-Committee ended its Session in 
London without achieving any result in this 
respect. The important concessions granted by 
the Western Powers have been in vain- accep-
tance of the twenty-four- month period; the 
postponement of the cessation of the production 
of fissile materials for military purposes to 
the end of the second twelve-month period; the 
setting-up of a system of control of this cessa-
tion, but not before the second period. The 
Western Powers were not able to go further 
and were entitled to expect concessions in their 
turn by the Soviet Union. 
14. The Committee has therefore tabled an 
entirely new text for Section Il. 
/ 
pour les · Etats de la deuxieme categorie, et no-
tamment la France. 
12. Si les puissances nucleaires s'entendent 
pour arreter la production d'armes nucleaires, 
la France s'est declaree prete a interrompre 
ses travaux en vue de produire sa bombe. Sinon 
la France d'apres une declaration de M. Jules 
' . . Moch, aura d'ici deux ans m1s au pomt une 
hombe. D'autres pays arriveraient au meme 
point dans les quatre ans. 
13. Bien que toutes les puissances nucleaires 
actuelles reconnaissent le danger de voir leur 
nombre augmenter, au point oil un accord sur 
le desarmement nucleaire deviendrait presque 
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irrealisable, la session du SoUJS-•Comite a Londres 
s'est terminee sans resultat sur ce point. Les 
concessions importantes que les Occidentaux 
avaient faites ont ete vaines : acceptation du 
delai de vingt-quatre mois, renvoi a la fin de la 
deuxieme periode de douze mois de l'arret de la 
production des matieres fissiles a des fins mili-
taires installa.tion du systeme de controle de cet 
arret' seulement au cours de cette deuxieme pe-
riode. Les Occidentaux sont alMs tres loin dans 
la voie des concessions et ils etaient en droit 
de s'attendre a une contre-partie sovietique. 
14. La Commission propose, par consequent, 
a l'Assemblee une redaction entierement nou-
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Document 71 lOth October, 1957 
Activities of the Standing Armaments Committee 
REPLY TO THE COMMUNICATION FROM THE COUNCIL 
RELATING TO RECOMMENDATION No. 10 1 
REPORT 2 
submitted on behalf of the Committee on Defence Questions atad Armaments 3 
by M. P. H. Teitgen, Rapporteur 
1. The Assembly welcomes the reply given by 
the Council to Recommendation No. 10 adopted 
at its last Session. The Council has communica-
ted the information which it possessed coneern-
ing the United Kingdom and French proposals, 
and on the constitution of two working group~ 
in order to keep the other Member States in-
formoo concerning developments in respect of : 
- anti-tank guided weapons: 
- anti-aircraft weapons. 
2. The Assembly recognises. the difficulty, ex-
pressed by the Council, of Governments exa-
mining the proposals relating to guided missiles 
in accordance with the schedule suggested in Re--
commendation No. 10. The Assembly is conscious 
of the need to await the results of the definition 
researeh at present in progress. Nevertheless the 
Assembly regrets that the same reply has been 
given in September as during the joint meeting 
on 2nd July between the Committee on Defence 
Questions and Armaments and the Council. 
1. See Document 65 (May 1957). 
2. Adopted unanimously by the Committee. 
3. Members of the Committee: Marehese Lucifero 
d'Aprigli{l,no (Chairman); MM. Fens, Erler (Vice-Chair-
men) ; MM. Biesheuvel, Boggiano Pico, Brooma,n-White, 
Broughton (Substitute: Finch), Corniglion-Molinier, Gal-
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Concerning the scope of the manufacturing 
programme of guided missiles, it may be correct 
that definition research should be conducted on 
a limited number of missiles and not on the more 
extensive list set out in Recommendation No. 10. 
3. Present developments are likely to alter the 
outlines of the problem as enviosaged by the 
Council in their reply to Recommendation No. 10. 
First the reduction of military expenditure 
makes it unrealistic to look for the production 
of guided missiles by individual Member States 
in acceptable conditions of time and rentability. 
More than ewr close progl'lamme co-operation is 
necessary if Western European countries are to 
be provided in time with weapons capable of 
ensuring effective defence in this field. 
A second element of this evolution is repre-
sented by reports from the Soviet bloc con-' 
letto, Gems, Goedhart, J anssens (Substitute : de la. ValUe 
Poussin), Jannuzzi, Le Bail, Lefbvre, Legendre, Lever-
kuehn, Margue, Paul, Ramsden (Substitute : Marquess 
of Lansdowne), Lord Rea (Substitute: Viscount .'~toneluwen), 
MM. Reif, Teitgen, Temple, Treves, Van Remoortel, 
Younger. 
N. B. - The names of the Representatives who tJOted 




Doeument 71 10 octobre 1957 
Activtus du Comite permanent des Armements 
REPONSE A LA COMMUNICATION DU CONSEIL 
RELATIVE A LA RECOMMANDATION n° 10 1 
RAPPORT 2 
presente au nom de la commission des Questions de Defense et des Armements 1 
par M. P. H. Teitgen, rapporteur 
1. L'Assemblee accueille avec interet la reponse 
apportee par le Con.seil a la Recommandation 
no 10 adoptee a la session derniere. Le Conseil 
notamment a fait parvenir les informations qu'il 
pussedait sur les propositions du Royaume-Uni 
et de la Republique franc;aise ainsi que la cons-
titution de deux groupes de travail pour !'infor-
mation des autres pays membres et traitant re&· 
pectivement : 
- des armes antichars teleguidees; 
- de la defense aerienne. 
2. L'Assemblee reconnait la difficulte, notee 
par le Con.seil, de faire examiner par les gouver-
nements, dans les delais qu'elle avait impartis 
dans sa Recommandation n° 10, lee propositions 
relatives aux engins teleguides. Elle est done' 
consciente de la necessite d'attendre le resultat 
des travaux de definition qui sont actuellement 
en cours. Cependant, l'Assemblee s'etonne que la 
meme reponse lui soit donnoo en septembre qui 
av.ait ete apportee le 2 juillet dernier a sa com-
mission des Questions de Defense et des Arme-
ments, lors de la reunion commune. 
1. Voir Document 65 (mai 1957). 
2. Adopte par la Commission a l'unanimite. 
3. Membres de la Oommi8sion: Marchese Lucifero 
d'Aprigliano (president); MM. Fens, Erler (vice-presi-
dents) ; MM. Biesheuvel, Boggiano Pico, Brooman- White, 
Broughton (suppleant: Finch), Corniglion-Molinier, Gal-
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En ce qui concerne l'etendue du programme 
de fabrication des engins teleguides, il est egale-
ment possible que, pour bonne methode, les tra-
vaux de definition soient menes sur certains 
engins teleguides plutot que sur la gamme qui 
etait visee par la Recommandation n° 10. 
3. L'evolution actuelle est cependant de nature 
a modifier les donnees du probleme tel que !'en-
visage le Conseil dans sa reponse a la Recom-
mandation n° 10. 
En premier lieu, la reduction des credits mili-
taires dans les pays membres rend illusoire la 
production dans des delais et des conditions eco-
nomiques raisonnable® d'engins teleguides, par 
les pays membres pris isolement. Plus que jamais 
est necessaire une cooperation etroite des pro-
grammes de travaux si l'on veut que les pays 
d'Europe occidentale soient dotes d~armements 
susceptibles d'assurer leur defense effective dans 
ce domaine particulier. 
Un second element de cette evolution provient 
des informations relatives a l'etat d'avancement 
letto, Gerns, Goedhart, Janssens (suppleant: de la ValUe 
PousBin), Jannuzzi, Le Bail, Lefme, Legendre, Lever-
kuehn, MargUB, Patd, Ramsden (suppleant : MarqU68B 
of Lansdowne), Lord Rea (suppleant: Viscount Btonehaven), 
MM. Reif, Teitgen, Temple, Treves, Van Remoortel, 
Younger. 
N. B. - Les noms des RepresentantB ayam priB part 
au vote som imprimes en italique. 
I> 
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· cerning their guided missile programme. With·· 
out drawing premature conclusions from these 
reports, it may •be stated that the situation 
which led the Assembly to adopt Recommenda-
tion No. 10 last May hws since deteriorated. 
. -. j 
4. It is for this reason that the reply of the 
Council, stating that it would "be vain to hope 
that the time-table envisaged in the Assembly's 
Recommendation (No. 10) can be implemented", 
is not satisfactory. Indeed, it would be dangerous 
not to draw the attention of the Member Go-
vernments solemnly to the serious way European 
countries are lagging •behind. The slowness of 
consultation risks casting doubt on the effecti-
veness of all co-operation within the Standing 
Armaments Committee. 
5. Furthermore, the Assembly wishes that the 
consultation which at present obtains on a bila-
teral basis between three Member States ibe con-
ducted in future on a multilateral basis. Once 
the preliminary exchange of information bet-
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ween the working parties is completed, common 
action should start with the definition of miU· 
ta.ry characteristics, as otherwise the aim of pro-
duction in common of types of weapons ap-
proved by all Member States will be impossible 
to achieve. Moreover, the Assembly asks the 
Council to inform it whether the fact that bila-
teral working parties function ''in the frame-
work of the Standing Armaments Committee" 
is, or is not, a gual'lantee of complete and regular 
exchange of information with other Members. 
6. The Assembly also wishes M•ember States to 
give definite instructions to all departmental 
services involved, and especially to their repre-
, sentatives to the Standing Armaments Commit-
tee, that priority •be given to the production of 
missiles by the Standing Armaments Committee, 
which should concentrate on this question in 
order to go beyond the state of definition and 
produce concrete proposals in the shortest pos-
sible time. In due coul'\Sie the Committee on De-
fence Questions and Armaments should be in-
formed of the results obtained. 
•J ~-- '/ ', ! r.f •I! ' . ,•., 
des programmes d'engins teleguides dans les 
pays du bloc sovietique. Sans vouloir anticiper 
sur ces informations, il est permis de dire que la 
situation qui avait conduit l'.Assemblee a adopter 
la .Recommandation no 10 au mois de mai der-
nier, s'est aggravee dans les derniers mois. 
4. C'est pourquoi le Conseil, en indiquant qu'il 
serait vain « d'esperer que le calendrier prevu 
dans la recommandation (n° ,10) de l'Assemblee 
puisse etre observe», ne donne pas une reponse 
satisfaisante. En effet, il y aurait un danger a 
ne pas attirer solennellement !'attention des gou-
vernements membres sur le retard que les pays 
d'Europe occidentale ont deja pris. La lenteur 
de ces consultations risque d'entrainer un doute 
sur l'efficacite de toute la cooperation au sein du 
Comite permanent des Armements. 
5. De plus, l'Assemblee souhaiterait que les 
discussions qui ont eu lieu sur une base bilate-
rale entre trois des Etats membres de l'Union de 
l'Europe Occidentale soient menees rapidement 
sur une base multilaterale. Les travaux des grou-
1t 
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pes de travail d'information prealable termines, 
Uaction commune doit commencer a partir de la 
definition des caracteristiques militaires, sinon 
le but de production commune de types approu-
ves par tous les pays membres est irrealisable. 
Egalement elle desirerait savoir si le fait que les 
groupes de travail bilateraux fonctionnent dans 
le « cadre du C.P.A. » garantit oui ou non un 
echange regulier et complet d'informations avec 
les autres membres. 
6. L'Assemblee souhaite enfin que les gouver-
nements membres donnent des instructions pre-
cises a tous leurs services interesses et particu-
lierement a leurs representants au Comite per-
manent des Armements pour que la production 
des engins teleguides rer;oive une attention prio-
ritaire de cet organisme qui devra concentrer ses 
efforts sur cette question afin que soit depasse 
le stade de la definition et que des propositions 
concretes soient faites dans un delai rapproche. 
La commission des Questions de Defense et des 
Armements devra etre tenue informee des resul-
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Document 72 lOth October, 1957 
Modification of Rule B7 of the Rules of Procedure 1 
REPORT 1 
submitted on behalf of the Committee on Rules of -Procedure and Privileges 3 
by M. Wahl, Rapporteur 






That paragraph 5 of Rule 27 of the Rules of 
Procedure be drafted as foll<YWs : 
'' 5. At the end of the general debate, the 
Assembly shall l'efer back the Annual Re-
port, if necessary by chapters, to the compe-
tent Committees, whieh shall mbmit a final 
report thereon to the Assembly as SOQ'11, as 
possib"te ood, a1t the latest, before the end of 
the Session. '' 
That paragraph 7 of Rule 27 of the Rules of 
Procedure be deleted. 
Explanatory Memorandum 
(submitted by M. Wahl, Rapporteur) 
During the first part of the Third Ordinary 
Session of the Assembly on 7th May, 1957, 
Mr. Edwards requested the President to examine 
whether a more "methodical and efficient" pro-
1. See A /WEU (3) CR 4. 
2. Adopted unanimously by the Committee. 
3. Members of the Oommittu: M. Van Oauwelaert 
(Chairman) ; MM. Moutet, Hay (Vice.Ohairmen) ; MM. 
Azara, Bennett, Bohy, Ca.nevari, Codacci Pisanelli, 
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cedure should not be adopted in future with 
regard to the application of paragraphs 5 and 7 
of Rule 27 of the Rules of Procedure. 
His first remark was concerned with the pro-
cedure laid down for the examination of the 
Annual Report. With regard to paragraph 7 he 
considered that this had not been applied. 
On 9th May the President agreed that the Bu-
reau had not kept to the exact wording of para-
graphs 5 and 7 of Rule 27 but explained to the 
Assembly that, had it so done, it would have 
become impossible to discuss the Reply to the 
Annual Report before the autumn Session. 
Nevertheless, the President announced that he 
would request the Committee on Rules of Pro-
cedure and Privileges to consider the question 
_ and perhaps propose an amendment to the para-
graphs concerned. 
On 13th May the President of the Assembly 
wrote .to the Chairman of the Committee on Ru-
les of Procedure and Privileges as follows : 
"It appears clear that the provisions of this 
paragraph of the Rules are not strictly 
Gaborit, van der Goes va.n Na.ters, de Gou. Jacobs, va.n 
Kauvenbergh, Lawson, Liicker, Nacuccbi, Pemot (Subs 
titute: MmePierre-Brossolette), Pezet (Substitute: Radius), 
Seidl, Wahl, Wilkins. 
N. B. - The names of the Repruentativu who voted 
are printed in italics. 
',. • ' 1 1\. ~ 
Document 72 10 octobre 1957 
Modification de l'article 27 du Reglement 1 
RAPPORT 2 
presente au nom de la commission du Reglement. et des Immunites 8 
par M. Wahl, rapporteur 
TABLE DES MATIERES 
PROJET DE RESOLUTION 
EXPOSE DES MOTIFS 
Projet de resolution 
L'Assexwblee 
DECIDE 
De rediger a:insi le paragraphe 5 de !'article 27 
du Reglement : 
« 5. A la fin de la discussion generale,_l'As-
semblee renvoie le rapport annuel ou des 
parties du rapport aux coiilltlissions compe-
tentes qui deposent un rapport definitif sur 
le Bureau de l' ABsemblee ail.ssitot que pos-
sible et au plus tard av.ant la fin de la ~ 
sion. » 
De supprimer le paragraphe 7 de l'article 27 
du Reglement. 
Expose des motifs 
(presen_te par M. Wahl, rapporteur) 
Au cours de la premiere partie de la troisieme 
session ordinaire de l'Assemblee, le 7 mai dernier, 
M. Edwards intervint pour prier l>e President 
d'examiner s'il n'y aurait pas lieu de fixer pour 
I. Cf. A /UEO (3) CR 4. 
2. Adopte par la Commission a l'unanimite. 
3. Membres de la Oommiaaion: M. Van Oauwelaert 
(president); MM. Moutet, Hay (vice-presidents); MM. 
Azara, Bennett, Bohy, Canevari, Codacci Pisanelli, 
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l'avenir une procedure « methodique et effi-
cace », en application des paragraphes 5 et 7 de 
!'article 27 du Reglement. 
S·a premiere observation visait la procedure 
prevue pour l'examen du rapport annuel; sa 
seconde observation visait la non-application du 
paragraphe 7 dudit article. 
Le 9 mai, le President, tout en admettant que 
le Bureau ne s'etait pas strictement conforme aux 
dispositions des paragraphes 5 et 7 de !'article 
27, expliquait a l'Assemblee que si l'article 27 
avait du etre strictement applique, il lui aurait 
ate imposs~ble de discuter la reponse au rapport 
annuel avant la session d'automne. Le President 
annon~ait cependant qu'il allait soumettre la 
question a la commis8ion du Reglement et des 
Immunitres en vue d'une modification eventuelle 
des dispositions critiquees. 
Le 13 mai, le president de la commission du 
Reglement et des Immunites etait saisi d'une 
lettre du President de 1' Assemblee, redigee dans 
les termes ci-apres : -
« Il semble evident que 1es dispositions de 
ce paragraphe du Reglement n'ont pas ete 
Gaborit, van der Goes van Naters, de Gou, Jacobs, van 
Kauvenbergh, Lawson, Liicker, Nacucchi, Pemot .(sup-
pleant: MmePierre-Brossolette), Pezet (suppleant: Radius), 
Seidl, Wahl, Wilkins. 
N. B. - Les noms des RepresentantB ayant priB part 
au vote sont i'l'l'llpf'imes en italique. 
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observed ;by the practice which has deve-
loped during the past two years. On the 
other hand, this practice has grown up in 
order to avoid there being a long period 
without contact between the Assembly and 
the Council, as would occur if the Annual 
Report of the Council, prepared two months 
before the spring Session, were not replied 
to until October or November.'' 
The 'Committee on Rules of Procedure and Pri-
V'ileges was reques-ted to reconsider the draftbg 
of paragraphs 5 and 7 of Rule 27 in the light of 
the remarks made 'l>Y Mr. Edwards, of the reply 
given by the President of the Assembly and of 
the following considerations : 
1. Paragraph 5 lays down that at the closure 
of the general debate following the presentation 
of the Report of the Council by the Chairman of 
the 'Council ''the Assembly shall refer the An-
nual Report, if necessary by ehapters, to the 
competent Committees, which shall make a final 
report theroon to the Assembly before the end of 
the Session ". 
In 1956 during the first part of the Second 
Session, after the general debate on the Report 
of the Council and on the Report of the Com-
mittee on Defenc•e Questions and Armaments, 
the Assembly adopted a draft Resolution of 
which the Explanatory Memorandum laid down 
that. 
"in order to maintain the closest contact 
possible between the Assembly and the 
Council, it is de3irable that at the first part 
of its Session the Assembly should communi-
cate to the Council a preliminary reply to 
the latter's first Report". 
This preliminary Report was subsequently 
transmitted to the Council, which was requested 
''to co~municate to the Committee its replies to 
the supplementary questions put 1n the Report". 
Finally the As9embly requested the Defence Com-
mittee to prepare .a report, on the basis of the 
Council's Report and of the debate on it in the 
Assembly, which was to be ta'bled at least two 
weeks before the opening of the second part of 
the Session. During this second part of the Ses-
sion the Committee on Defence <Questions and 
-Armaments tabled two Reports which contained 
draft replies to Chapters II, Ill and IV of the 
supplementary Report of the Council which had 
been communicated to the Assembly. These 
Reports were debated in the Assembly on Friday, 
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12th October and the Assembly approved the 
two draft Recommendations which the Com-
mittee had submitted. 
Thus the ''contact'' between the Assembly and 
the 'Council, recommended in the Explanatory 
Memorandum to the Assembly's Resolution, was 
ensured. 
On the basis of ·this precedent it had been 
hoped that, after approval of the Recommenda-
tions by the Assembly last May and their traiis-
mission to the Council, the dialogue betw-een the 
Assembly and the Council would be continued 
during the inter-Session, and that the Council 
would have communicated a supplementary Re-
port in order to permit the Assembly to open an 
even wider debate. 
In fact the Council has not been able to submit 
a supplementary Report to the Assembly. What 
is, therefore, to be done ~ 
Assuming that the Council does not in future 
intend to transmit more than an annual Report, 
should there be a single debate in May on the 
final Reports of the Committees replying to this 
Report, or should there be a debate on their pre-
limina.ry Reports in May and a final debate in 
October Y 
On the other hand, it is by no means certain 
that the Council will not wish to send the Assem-
bly a supplementary Report in future and this 
was only not done this year because the NATO 
Review had not heen completed in time. 
The Committee considers that these two alter-
natives should be catered for and that a. flexible 
procedure sho~ld ena.ble the Assembly to state its 
views, a& t'he case may be, either as early as the 
May Session in a provisional or final Report, or 
in October in a final R-eport, but in any case as 
soon as possible. What matters is that the As9em-
bly should be in a position, while multiplying 
the occasions of contact between the Council and 
itself, to discuss the present problems in full 
knowledge of the facts and of the opinions of 
the Committees concerned before the end of the 
Session, particularly taking into account the 
provisions of Rule 28 of the Rules of Procedure 
which provides Representatives with the oppor-
tunity to submit proposals on which the Assem-
bly has to pronounce during the current Ses-
sion. That is why the Committee on Rules of 
~~. f ' ' I r;' r , . 'I' : -.. ;;_,' . ~::,·, ' ~ '•' ' ''· .o;f_" '~ • ; '' ' ,.r; ' I 
strictement observees dam; la pratique des 
deux dernieres annees. D'un autre cot~, cette 
pratique s'est developpee de fa~n a eviter 
une longue periode sans aucun contact entre 
l'Assemblee et 1e Conseil, ce qui se produi, 
rait si le rapport annuel du Conseil, prepa~ 
deux mois avant la session de printemps, ne 
recevait pas de reponse avant octobre ou 
novembre. » 
La commission du Reglement et des Immuni-
tes etait priee de revoir la redaction des para-
graphes 5 et 7 de !'article 27 du Reglement a la 
lumiere des observations faites par M. Edwards, 
de la reponse du President de l'Assem'blee et des 
elements de faits qui sont exposes ci-apres : 
1. Le paragraphe 5 dispose qu% la fin de la 
discussion generale ouverte apres la presentation 
i l'Assemblee du rapport du Conseil par le Pre-
sid-ent du Conseil, « l'Assemblee renvoie le rap-
port annuel ou des parties du rapport aux com-
missions competentes qui depooent un rapport 
definitif sur le Bureau de l'Assemblee avant la 
fin de la session ». 
En 1956, au cours de la premiere partie de la 
deuxieme session, apres la discuss·ion generale du 
rapport du Conseil et du rapport de la commis.· 
sion des Questions de Defense et des Armements 
y relatif, l'Assemblee adopta.it un projet de reso-
lution dont l'expose d'es motifs precisait que 
« en vue de maintenir un contact aussi etroit 
que possible entre l'Assemblee et le Conseil, 
il est souhaitable que l'Assemblee commu-
niqoo au Conseil, lors de la premiere partie 
de la session, une reponse prel<iminaire au 
premier rapport de celui-ci. » 
Ce rapport preliminaire etait ensuite transmis 
au Conseil qui etait invite « a bien vouloir com-
muniquer a la Commission ses reponses aux ques-
tions supplementaires, posees dans ledit rap-
port». L'Assemblee ehargeait enfin la Commis-
sion d'eta:blir, sur la base du rapport du Conseil 
et du debat dont il av:ait ete l'objet, un rapport 
qui devait etre depose au moins deux semaines 
avant l'ouverture de la deuxieme partie de la 
session. Au cours d-e la deuxieme partie de la ses-
sion, la commission des Questions de Defense -et 
des Armements presentait deux rapports portant 
projet de reponse aux chapitres II, Ill, IV du 
rapport complementaire du Conseil qui avait 
ete communique a l'Assemblee entre temps. Ils 
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eta.ient discutes le vendredi 12 octobre et l'As-
semblee adoptait les deux projets de recomman-
dation que la Commission lui soumettait dans 
ces deux rapports. 
Ainsi s'etait institue entre l'Assemblee et le 
Conseil le « contact » que souhaita.it !'expose des 
motifs de la resolution de l'Assembl~e. 
Se basant sur ce precedent, on pouvait esperer 
que, apres le vote des textes des recommanda-
tions de mai dern<ier et leur transmission au 
Conseil, le dialogue entre l'Assemblee et le 
Conseil se serait poursuivi pendant !'interruption 
de la session et qu'un rapport complementaire du 
C~mseil aurait permis d'avoir un nouveau debat 
sur des 1bases plus larges. 
En fa.it, le Conseil n'a pas ete en mesure de 
presenter a l'Assemblee un rapport complemen-
taire et des lors que faut.il souhaitoer : dans 
l'hypothese ou le Conseil n'entend transmettre 
qu'un rapport annuel a l'Assemblee, un seul de-
bat annuel (en ma.i) sur les rapports definitifs 
des commissions competentes, en reponse au 
rapport du Conseil, ou un debat sur rapport 
prelimina.ire en mai et un second de bat sur rap-
port definitif en octobre f 
D'autre part, il n'est pas certain qu'a l'avenir 
le Conseil ne souhaite pas ·faire des rapports 
complementaires a l'Asseniblee : aucun rapport 
complementaire n'a ete communique cette annee-
ci, paroo que la revue des effectifs par l'O.T.A.N. 
n 'etait pas terminee a temps. 
La Commission esthne qu'il faut reserver les 
deux hypotheses et qu'une procedure souple doit 
permettre al'Assembl6e ~se prononcer selon les 
ciroonstances, soit· des la ~ion de mai de f&C}on 
definitive ou provisoire, .sOit en octobre de fa(}on 
definitive, mais en tout c~ aussitOt que possible. 
Ce qui compte surtout, c'est que l'Assemblee soit 
en mesure, tout en multipliant les occasions de 
contact entre le Conseil et elle-meme, de discuter, 
en pleine connaissance de cause et pourvue des 
avis des commissions interessees, 1~ problemes 
actuels aV'allt la fin de la session, eu egard en 
particulier aux dispositions de !'article 28 du 
Reglement qui autorise les Representants a de-
poser des propositions sur lesquelles l'Assemblee 
doit statuer pendant la session en cours. C'est 
pourquoi la commission du Reglement et des Im-
munites propose de modifier le paragraphe 5 de 






Procedure and Privileges proposes 18.mendiug 
paragraph 5 of Rule 27 of the Rules of Proce-
dure in such a way as to require the appropriate 
Committees to submit their reports as soon as 
possible, if need be before the end of the first 
part of the Session. 
2. Paragraph 7 lays down that ''the Clerk 
shall co-ordinate the texts of the reports of the 
Committees, and the co-ordinated text, con-
taining the reply to the Annual Report, shall be 
submitted to the Assembly". 
This provision was included in the Rules of 
Procedure to avoid divergencies of presentation 
in the reply of the Committees to the differe!lt 
Chapters of the Council's Report referred back 
to them for examination. 
The procedure as such is not a new one and 
has been used in the Consultative Assembly 
where the different replies to the sections of the 
Report of the Committee of Ministers are 
brought together in a single text. In like manner 
in the Common Assembly, the practice has been 
estabLished of requesting a Committee of Rap-
porteurs to bring together into one single docu-
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ment the Reports of the different Committees to 
the sections referred to them of the Annual Re-
port of the High Authority. 
On the other hand the Common Assembly has 
modified its procedure and now usually votes 
separately on the individual Reports and Resolu-
tions in reply to the High Authority's Report. 
It would seem that the provisions of para-
graph 7 are difficult to apply. In fact the co-
ordina;tion of texts is not simply their juxtapo--
sition, nor a question of their presentation : 
co-ordination could mean that the Clerk would 
hav·e to modify, clarify or simplify the text in 
cases. for instance, of repetition between texts 
vo~~d. by different Committees. If subsequently 
cntiC:rsm were to be made of this proceeding of 
the Bureau in the Assembly, on the grounds that 
certain passages had been omitted, the Clerk 
should be able to explain the reasons publicly 
which of course is completely contrary to par: 
liamentary traditions. 
For these reasons the Committee on Rules <;f 
Procedure and Prhnileges suggests that the sim-
plest method is to suppress paragraph 7 of 
Rule 27 completely. 
'I •,1,-
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l'artic1e 27 du Reglement en faisa.nt obligation 
aux commissions competentes de deposer leur 
rapport aussitot que possible, eventuellement 
avant la fin de la premiere partie de la session. 
2. Le paragraphe 7 dispose que « le Greffier 
coordonne les textes du rapport des commissions 
et le texte coordonne portant reponse au rapport 
annuel est soumis a l'Assemblee ». 
Cette disposition ava-it ete inscrite au Regle-
ment pour eviter des divergences de forme ou de 
presentation dans 1es reponses des commissions 
aux differents chapitres du rapport du Conseil, 
qui leur avaient ete renvoyes pour examen. . 
Cette procedure n'est pas nouvelle et elle a ete 
utilisee a l'Assemblee Consultative oil les textes 
des differentes reponses aux differentes parties 
du rapport du Comite des Ministres sont coor-
donnes en un texte unique. De meme, a l'A<>sem-
bit'ie Commune la procedu11e a ete longtemps ad-
mise de confier a un Comite de rapporteurs le 





des differentes commissions auxquelles etaient 
renvoyees les parties du rapport annuel de la 
Haute Autorite. 
Il faut cependant rooonnaitre que l'Assemblee 
Commune a modifie sa procedure et qu'elle tend 
a voter actuellement. des rapports presentes sepa-
rement et des resolutions sep.arees en reponse au 
rapport de la Haute Autorite. 
Il apparait_ que les dispositions du paragraphe 
7 sont d'une difficile applic·a.tion. En fait, la 
coordinati()IIl de textes n'est pas simplement une 
juxtaposition des textes, ni une question de mise 
en forme : l.a coordination pourrait amener le 
Greffier a devoir modifier et preciser ou simpli-
fier, en cas de repetition, par exemple, des tex-
tes qui ont ere adoptes par des commissions. Si 
dans l'Assemblee des critiques devaient etre emi-
ses a l'endroit du Bul'leau, sur certaines omis-
sions, le Greffier devrait pouvoir etr·e a meme de 
e'en expliquer publiquement, ce qui n'est pas 
conforme aux traditions parlementaires. 
C'est pourquoi la commission du Reglement et 
des Immunites suggere de supprimer purement 
et simplement le p.aragraphe 7 de l'a1'tic1e 27. 
't ';,., • ..._ 
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Document 73 lOth October, 1957 
~amination of Credentials 
REPORT 1 
submitted on behalf of the Credentials Committee 2 
by M. Piinder, Chairman and Rapporteur 
The Federal Republic of Germany, Luxem-
bourg, the Netherlands and the United Kingdom 
su•bmitted the credentials of new Representatives 
and Substitutes nominated as· a result of death 
or resignation between the two parts of the Sefl-
sion. 
These credentials were examined by the Cre-
dentials Committee set up under Rule 6 B of the 
Rules of Procedure of the Assembly of Western 
European Union. 
- The Fedel'al Republic of German;; nomi-
nated M. Furler as Representative, in place 
of M. Lenz, deceased. 
- Luxembourg nominated M. Gregoire as 
Substitute in place of M. Loesch, resigned. 
The Netherlands notnina:ted M. Korthols 
as Representative in place of Mme Stoffels 
van H aaften, resigned, and M. Patijn as 
Substitute in place of M. Ruygers, re-
signed. 
- The United Kingdom nominated Mr. 
Armstrong as Substitute in place of Mr. 
G'r'osv·en.or, resigned. 
No objection having been ra:ised, the Commit-
tee proposed to the Assembly that it should 
confirm the credentials of the following Repre-
sentatives and Substitutes : 
REPRESENTATIVES 
MM. Furler, Federal Republic of Germany; 
Korthals, Netherlands. 
SUBSTITUTES 
MM. Gregoire, Luxembourg ; 
Patijn, Netherlands; 
A1"m8trong, United Kingdom. 
1. Adopted unanimously by the Committee-. 
2. MemberB of the Committee: M. P~nder (Chairman); 
MM. Erler, Fent~, Dame Florence HorBbrugh, M. Radius. 
135 
N. B. - The nameB of the Repreaentativea who voted 
are printed in italics. 
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Document 73 10 octohre 195 7 
Verification des pouvoirs 
RAPPORT 1 
presente au nom de la commission de Verification 'des Pouvoirs 2 
par M. Piinder, president et rapporteur 
La Republique Federale d'Allemagne, le 
Luxembourg, les Pays-Ba:s et le Royaume--Uni 
ont transmis les pouvoirs certifies des nouveaux 
Representants et Suppleants designes par suite 
de deces ou de demission pendant l'intersession. 
Ces pouvoirs ont ete examines par la commis-
sion de Verificartion prevue a l'article 6 B du 
reglement de l'Assemblee de l'Union de l'Europe 
Occidentale. 
- La Republique Federale d'Allemagne a de-
signe M. F'urler comme Representant en 
remplacement de M. Lenz, decede. 
- l.Je Luxembourg a designe M. Gregoire 
comme Suppleant en remplacement de 
M. Loesch, demissionnaire. 
- l.Jes Pays-Bas ont designe M. Kort'Jwl,s 
comme Representant en remplacement de 
Mme St·offels van Hooften, demissiom1aire, 
et M. Patijn comme Suppleant en !'empla-
cement de M. Ruygers, demissionna.ire. 
- Le Royaume-Uni a designe M. Armstrong 
comme Suppleant en remplacement de 
M. Grosvenor, demissionnaire. 
Aucune objection n'ayant ete formulae, la 
Commission propose a l'Assemblee de confirmer 
la validite des pouvoirs des Representants et 
Suppleants dont les noms suivent : 
REPRESENTANTS 
MM. Furler, Republique Federale d' Allemagne ; 
Korthals, Pays-Bas. 
SUPPLEANTS 
MM. Gregoire, Luxembourg ; 
Patijn, Pays-Bas ; 
Armstrong, Royaume-Uni. 
I. Adopte par la Commission 8. l'una.nimite. 
2. Membr68 de la Oommiasion: M. Ptlnder (president); 
MM. Erler, FBnB, Dame Florence Horabrugh, M. Radius. 
135 
N. B. - L68 noma d68 !leprken,tants ayant priB part 
au vote aont imprimk en italiqm. 
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Document 74 11th October, 1957 
State of European security t 
REVISED DRAFT RECOMMENDATION 2 
submitted on behalf of the Committee on Defence Questions and Armaments 3 
by M. Fens, Rapporteur 
The Assembly, 
Having discussed the state of European secu-
rity at .a time when the U.S.S.R. has just an-
nounced new progress in the development of 
intercontinental ballistic missiles and artificial 
satellites ; 
Reaffirming its desire for the conclusion in 
the immediate future of an international agree-
ment ensuring the honest and mutually con-
trolled limitation of a.rmaments, covering both 
conventional and nuclear weapons, as a first step 
toward general ditS·armament, which is the only 
way of lightening the heavy financial, economic 
and social burden which armaments impose on 
our peoples ; 
Considering that, pending the conclusion of 
such an agreement, the West ern countries must, 
through the maintenance of their retaliation for-
ces, •be able to prevent generalized aggression as 
well as any limited aggression ; 
I 
Considering that the latest Soviet progress, 
notwithstanding it& psychological repercussions, 
does not immediately change the baLance of for-
ces between the East and the West, each side stUl 
having available retaliatory weapons borne either 
by aircraft or by rockets, 
R·ECOl\IMENDS TO THE COUNCIL 
1. To examine urgently the conclusion to be 
d:vawn from Soviet progress apparent both in the 
J. See Document 64 (October 1957). 
2. Adopted in Committee by 17 votes to 4, with no 
abstentions. 
3. Membera of the Committee: Marcheae Lucijero d'Apri-
gliano (Chairman) ; MM. Erler, Fena (Vice-Chairmeb) ; 
MM. Biesheuvel (Substitute: Patijn), Boggia.no Pico, 
Brooman- White, Broughton (Substitute : Finch), Corni-
glion-Molinier (Substitute: Moutet) Galletto, Gerna, 
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field of general technology and in that of mo-
dern weapons ; 
2. To consider what further steps may be prac--
ticable to achieve the fullest possible exchange of 
information and co-operation in the production 
and development of guided missiles and counter-
measures; 
3. To bring these steps to the notice of the 
Committee on Defence Questions and Arma-
ments. 
II 
Considering that only a joint effort by 'ill 
European countries, closely associated together 
and also within the framework of N.A.T.O., ean 
enable them to build up the forces necessary to 
prevent both generalized and limited aggression; 
Considering that the decision to use strat~c 
nuclear weapons imposes on the country posSes-
sing these weapons too grave a responsibility to 
bear alone, 
RECOMMENDS To THE CouNciL 
. To establish directives concerning the utili-
zation of strategic nuclear weapons in the pos-
session of member countries. The application of 
these directives shall in the event of emergency 
be the responsibility of the Member States in 
possession of these weapons. 
Goedhart, Janssens (Substitute: Bohy), Jannuzzi, Le Bail, 
Lefevre, Lsgendre, Leverkuehn, Margue, Paul, Ramsden 
(Substitute : Armatrong), Lord Rea, MM. Rei/, Teitgen, 
Temple, Treves, Van Remoortel (Substitute: de la Vallk 
Pouaain), Younger. 
N. B. - The namea of the RepreaentatitJflll who wted 
are printed in italica. 
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Document 74 11 octobre 1957 
Etat de la securite europeenne 1 
PROJET DE RECOMMANDATION REVIS£ 2 
presente au nom de la commission des Questions de Defense et des Armements 3 
par M. Fens, rapporteur 
L' .Assemblee, 
Ayant discute l'etat de la securite europeenne 
a un moment ou l'U.R.S.S. vient d'annoncer de 
nouveaux progres dans le developpement de 
fusees baH9tiques intercontinentales et de satel-
lites artificiels ; 
Reaffirmant son desir de voir conclure, dans 
le plus proche avenir, un accord international 
sur la limitation loyale et mutuellement contro-
lee ·des armements, tant conventionnels que 
nucleaires, au titre de premier pas vers un des-
armement general, accord qui est le seul moyen 
d'.arriver a un allegement des lourdes charges 
financieres, economiques et sociales, que l'arme-
ment impose aux peuples ; 
Considerant qu'en attendant la conclusion de 
cet accord, les pays occidentaux doivent etre en 
etat de prev~nir, par l'eximence de leurs forces 
de represailles, une agression generalisee, aussi 
bien qu'une agression limitee; 
I 
Estimant que les derniers progres sovietiques, 
a:bstraction faite de leurs repercussions psycholo-
giques, ne modifient pas immediatement l'equi-
libre des forces entre l'Est et l'Ouest chacun 
continuant a disposer d·~armes de represailles 
transportees on par avions on par fusees, 
RECOMMANDE AU CONSEIL 
1. D'examiner d'urgence les conclusions a tirer 
des progres sovietiques qui se manifestent aussi 
I. Voir Doo~ent 64 (ootobre 1957). 
2. Adopte en Commission par 17 voix contre 4, sans 
abstentions. · 
3. Me'mbr88 de la OommiBBion: Maroheae Lucifero 
d'.A.prigliano (president); MM. Erler, Fens (vice-presi-
dents); MM. Biesheuvel (suppleant: Patijn), Boggiano 
Pioo, Brooman-White, Broughton (suppleant : Finch), 
Corniglion-Molinier (supplea.nt: Moutet), Gal1etto, Gems, 
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bien sur le pla!l technique general que sur le plan 
des armemen ts modernes ; 
2. D'examiner queUes autres mesures peuvent 
etre adoptees pour aboutir aux plus larges echan-
ges d'informa.tion et a la cooperation la plus 
etroite en matiere de production et de mise au 
point d'engins teleguides et de moyens de pro-
tection; 
3. De les porter a la connaissance de la com-
mission des Questions d·e Defense et des Arme-
ments. 
II 
Considerant que seul un effort commun de 
tous les pays europeens, etroitement associes en-
tre eux et egalement dans le cadre de l'O.T.A.N., 
l·eur permet de mettre sur pied les forces neces-
saires pour prevenir une agression generalisee, 
aussi bien qu'une agression limitee; 
Considerant que la decision d'employer les 
armes nucleaires strategiques impose a tout pays 
possesseur une responsabilite trop grave pour 
qu'il puisse hi supporter seul, 
RECOMMANDE AU CONSEIL 
De fixer les directives relatives a l'emploi des 
armes nucleaires strategiques en possession des 
pays membres. L'application de ces directives 
est confiee en cas d'urgence aux pays membres 
qui disposent de ces armes. 
Goedhart, Janssens (suppleant: )Johy), Jannuzzi, Le 
Bail, Lej6vre, Legendre, Leverkuebn, Margue, Paw, 
Ramsden (suppleant : .A.rm~~trong), Lord Rea, MM. Reif, 
Teitgen, Temple, Treves, Van ReUloortel (suppleant: 
de la ValUe Pouasin), Younger. 
N. B. - LBB noms d6B Repreaentants ayant pris part 
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Document 75 11th October, 1957 
Installation of the organs of Western European Union 
whose seat is in Paris 1 
REPORT 2 
submitted on behalf of the Committee on Budgetary Affairs and Administration 3 
by M. Bichet, Rapporteur 





Noting the Reply of the Council to Recommen · 
dation 15 of the Assembly, 
Without prejudice to any decision which may 
be taken establishing a single seat for European 
organizations, 
RECOMMENDS TO THE CouNCIL 
That measures ibe taken forthwith for the 
construction of an independent wing attached to 
the new building of N.A.T.O. to house the organs 
of Western European Union whose seat is in 
Paris, to be completed by such time as the pre-
sent accommodation in the Palais de Chaillot is 
destroyed. 
Explanatory Memorandum 
(submitted by M. Blchet, Rapporteur) 
1. The accommodation at the Palais de Chail-
lot is scheduled for destruction in the spring of 
,1959. The delays involved in preparing plans, 
laying foundations and proceeding with the 
I. See Recommendation No. 1/i and Document 65 
(October, 1957). 
2. Adopted unanimously by the Committee. 
3. Membera of the Committee: Mr. Edwarda (Chairman); 
MM. Punder, Radiua (Vice-Chairmen) ; MM. Ba.Sile, 
Bichet (Substitute : Moutet), Cerulli Irelli, Conte, 
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actual construction are such that it is a matter 
of urgency that building be undertaken as soon 
as poss·ible to ensure that the organs of Western 
European Union have accommodation available 
in time. 
2. The possitbilities considered by your Com-
mittee included the purchase of ground separate 
from that of N.A.T.O. and the erection of a buil-
ding, and the rent or purchase of an existing 
building. Neither of these solutions seems so 
satisfactory as that of using part of the ground 
allocated by the French Government to N.A.T.O. 
It was emphasized in your Committee that there 
should be formal separation between the buil-
dings of N.A.T.O . .and Western European Union · 
for political and administrative re880ns, but this 
would in no way prevent the use of common ser-
vices such as post office, restaurant and car-· 
parking facilities, etc., concerning which an 
equita:ble division should be established as be-
tween Western European Union and N.A.T.O. 
3. ·your Committee understands that, as the 
shape of the new NATO building is in a V-
form, it would be architecturally possible to 
construct a wing to change the shape into that 
of a t:riangle and to provide for separate entran·· 
ces. 
Qunningham, De Vita, Duynste~ (Substitute: Fena), Finch, 
Haaaler, Kalenzaga, Kirk, le Hodey, Marx (Substitute: 
Mommer), Metzger, Molter, Schaus, Storchi (Substitute: 
Ebner). 
N. B. - The namea of the Repreaentativea wlw voted 
are printed in italica. 
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Document 75 11 octobre 1957 
Installation des organes de l'Union de l'Europe Occidentale 
dont le siige est d Paris 1 
RAPPORT 2 
presente au nom de la commission des Affaires budg~taires et de l'Administration 8 
par M. Bichet, rapporteur 
TABLE DES MATIERES 
PROJET DE RECOMMAN:QATION 
EXPOSE DES MOTIFS 
Projet de recommandation 
L'Assemblee, 
Prenant acte de la reponse du Conseil a la 
Recommandation n• 15 de l'Assemblee, 
Sous reserve de toute decision ulterieure fixant 
un siege unique pour les organisations europe-
ennes, 
RECOMMANDE AU CoNSEIL 
Que des mesures soient prises immediatement 
en vue de la construction d'une aile independante 
rattachee au nouveau Mtiment de l'O.T.A.N., 
pour loger les organes de l'Union de l'Burope 
Occidentale dont le siege est a Paris, aile dont la 
constl-uction devra etre achevee avant la destruc-
tion des locaux actuels du Palais de Chaillot. 
Expose des motifs 
(presente par M. Bichet, rapporteur) 
1. 11 est prevu que les locaux du Palais de 
Chaillot seront detruits au printemps de 1959. 
Les retards qu'impliquent la preparation des 
plans, la pose des fondations et l'ex:ecution des 
1. Voir Recommandation n• 15 et Document 65 
(octobre 1957). 
2. Adopte par la Commission 8. l'unanimite. 
3. Membres de la Commission: M. Edwarda (president); 
MM. Punder, Radius (vice-presidents); MM. Basile, 
Bichet (suppleant: Moutet), Cerulli Irelli, Conte, 
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travaux de construction sont tels que les travaux 
doivent commencer le plus rot possible si l'on 
veut que les organes de 1 'Union de l'Europe Oc-
cidentale disposent a temps des locaux neces-
saires. 
2. Entre autres possibilites, votre Commission 
a envisage l'achat d'un terrain distinct de celui 
de l'O.T.A.N. et la construction d'un immeuble, 
et la location ou l'achat d'un immeuble existant. 
Aucune de ces solutions ne parait aussi satisfai-
sante que !'utilisation d'une partie du terrain 
alloue a l'O.T.A.N. par le gouvernement fran(}ais. 
11 a ete souligne au cours d·es travaux de votre 
Commission que, pour des raisons politiques et 
administratives, l'immeuble de 1 'Union de l'Eu-
rope Occidentale devrait etre distinct de l'im-
meuble de l'O.T.A.N., mais que ceci n'empeche.-
raJ.t nullement !'existence de servic-es communs, 
tels que le bureau de poste, le restaurant, le pare 
a automobiles, etc., qui pourraient faire l'objet 
d'une repartition equitable entre l'Union de 
!'Europe Occidentale et l'O.T.A.N. 
3. Votre Commission croit savoir qu'etant don-
ne que le nouvel immeuble de l'O.T.A.N. epouse 
la forme d'un V, il serait architecturalement par-
lant possible d'y adjoindre une aile lui donnant 
une forme triangulaire, et de prevoir des entreec;; 
separees. 
Ounningham, De Vita, Duynstee (suppleant: Fens), Finch, 
Haaaler, Kalenzaga, Kirk, le Hodey, Marx (suppleant: 
Mommer), Metzger, Molter, Schaus, Storchi (suppleant: 
Ebner). 
N. B. - Lea nom8 des RepreaentantB ayant pria part au 
oote Bont imprirniB en italique. 
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